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SAINT VINCENT DE PAUL
ENCORE DEUX LETTRES

M. I'abb6 Lorenzo, vicaire a Saint-Dominique de
Paris (14, rue de la Tombe-Issoire), a bien voulu
nous communiquer l'original autographe de ces deux
lettres, 6crites sur une meme feuille, la seconde au
dessous de la premiere.
Elles sont de l'annee meme oiu fut 6tablie la Charit6
t Saint-Germain-l'Auxerrois, c'est-a-dire de 1637.
cunw

Leltre de M. COLOMBET,
de Saint-Germain-lAuxerrois, a SAINT VINCENT

Jesus Maria
Monsieur,

Mademoiselle Lamy estime qu'il n'est pas a propos
d'avoir, dans le commencement, deux servantes 1. 11

suffit que nous en ayons une bonne pour ne pas faire
crier ceux qui se sont imagin6 que cela ruinerait la
Charit6, joint qu.a present il n'y a que cinq ou six
malades; mais, dans quelque temps, l'affaire ktant bien
6tablie, nous y joindrons une compagne suivant vos
ordres. S'il y avait moyen de l'avoir promptement,
cela nous aiderait beaucoup; neanmoins, il vaudrait
mieux attendre pour en avoir une excellente.
S'il est besoin d'envoyer A La Villette, je vous
supplie d'y envoyer ce garcon et lui commander ce
que vous d6sirez qu'il fasse.
Je vous souhaite le bonjour. Je me recommande a
vos prieres.
i. Deux servantes des pauvres on filles de la Chariti.

-6Nous aurons dimanche prochain M. Pavilion pour
faire une predication de la Charit6, afin de faire savoir
a tout le monde ce que c'est et faire cesser les bruits.
Je vous supplie tres humblement de recommander
instamment 1'affaire & Dieu et me mander si vous
jugez cette predication etre a propos, etsuis, Monsieur,
votre tres humble et tres obhissant serviteur.
COLOMBET.
Lettre de SAINT VINCENT a Mile LE GRAS
Monsieur le core de Saint-Germain m'a icrit la
,prbsente.
J'ai baill6 un billet a cette bonne fille que vous
m'avez adressee, a Mme Goussault.
Monsieur votre fils se porte bien et moi je suis
-v otre] s [erviteur.]
V. D.
Suscription : A Mademoiselle Mademoiselle Le Gras.

HISTOIRE DE LA CONGREGATION
DE LA MISSION

LIVRE IV. -

CHAPITRE XIX. -

De 1874 a 1918

M. Fiat

& Montpellier (suite)

Pen de temps apres ses vceux, M. Fiat notifia am
secr6taire g&neral d'alors I'emission de ses engagements dfinitifs. Voici le texte de sa lettre :
a MONSIEUR ET TRES VENESRI
(

CONFR.RE,

La grdce de Notre-Seigneur soil avec nous pour jamaisf

, Je profte des quelques moments que me laisse la
solennite de la f&te de saint Vincent pour vous
envoyer la notification de mes voeux. Je suis heureux
de me presenter aupres des reliques precieuses denotre glorieux Fondateur en union avec tous lesconfreres r6pandus dans Punivers catholique. Ent
placant mon nom apres tant de noms ecrits dans lelivre de vie, daignez prier saint Vincent de b6air les,
derniers venus dans la famille, afin qu'ils ne soientpas trop indignes de leurs glorieux devanciers.
a J'ai I'honneur, Monsieur et tres venere confrere,.
d'etre dans les SS. Coeurs de Jesus et de Marie,
votre tres humble et reconnaissant serviteur.
- A. FIAT,
Si. p. d. 1. m. a
Cette lettre nous peint M. Fiat tel qu'il 6tait et teL

-8qu'il a toujours 6ti. Le style en est simple, conforme,
pour les formules, aux recommandations du cahier
du s6minaire. La lettre n'est pas longue; dans sa correspondance, il a rarement tourn6 la page, ce qui ne
l'empechait pas de mettre toujours un mot affectueux.
La lettre ne renferme pas des considerations imagkes
et exaltees, comme cela serait excusable chez une
ame nouvellement consacr6e A Dieu dans la famille
de saint Vincent; elle est sobre; mais elle n'a pas la
secheresse froide d'une lettre administrative; quoique faite i un personnage officiel, elle a une petite
note delicate, dans laquelle percent ses deux grandes
affections, 1'amour de saint Vincent, I'amour de Ia
Compagnie.
On y voit sa d6votion pour les reliques precieuses
de notre saint Fondateur, devotion qui 6clatera si
souvent et si fortement, quand il sera sup6rieur
gnenral, particulirement A toutes les fetes de notre
bienheureux Pere, aux neuvaines de la Translation,
aux octaves du 19 juillet. II tiendra toujours a ce que
ces solennitis soient rehaussees par la presence des
jeunes gens, malgr6 le d6sir de ces derniers d'aller
vite en vacances; il pr6sidera toujours lui-m&me
l'ouverture et la cl6ture de ces neuvaines et octaves,
chantant lui-m~me les premieres vepres solennelles et
faisant venerer lui-m&me les reliques de celui dont il
6tait le successeur. 11 6prouvera une grande peine
quand les reliques seront transf6rees en Belgique. 11
semble bien que, dans cette decision, il sera plut6t
passif qu'actif et qu'il ne c6dera qu'aux instances de
quelcue membre de.son conseil. Ii ira fr6quemment,
des lors, faire un pelerinage i Ans; mais il n'aura
pas la joie de voir ces reliques pr6cieuses rentrer a
Saint-Lazare, caril mourra avant Ia translation de igrg.
Quant i son amour de la Compagnie, il 6clate dans

-9cette lettre par cette touchante comparaison qu'il
fait du registre oh l'on inscrit les membres de la
Congr6gation avec le livre de vie oi sont mentionn6s
les lus. C'est une idie qu'il d6veloppera souvent :
appartenir a la famille de saint Vincent, y rester,
demeurer fidele a sa vocation, c'ost une marque de
predestination. L'expression ( glorieux devanciers ,,
Ila fin de sa lettre, montre qu'il avait
qu'il emploie,
deji cet esprit de corps, tant recommand6 par le
P. ttienne, qu'il savait admirer le bien qui se fait
chez nous, et qa'il etait fort 6loign6 de cet esprit de.
critique et de d6nigrement qui trouve qu'il n'y a rien
de bon chez nous. 11 aura toujours l'Ame haute, audessus des mesquinesjalousies de metier. Il ne flattera
pas et il se gardera des 6loges dithyrambiques,
surtout a 1'6gard des confreres v ants; mais il saura
reconnaitre le merite et les services 1B oi il les verra;
il ne traitera pas 6galement ceux qui travaillent
beaucoup et ceux qui travaillent moins; il les aimera
tous, mais il ne cherchera pas a 6viter les critiques
des seconds par des faveurs inspirbes plus par la
politique que par la justice distributive. A un confrere
dont il voulait ricompenser le zele et qui se derobait,
il dira aimablement : Vous me faites faire un pas de
clerc ; j'ai ;appuy6 beaucoup en votre faveur au conseil ; je vais perdre la face devant ces messieurs. n
Par contre, devant les menaces dont ii pouvait etre
l'objet s'il ne faisait pas telle et telle nomination, il
restait impassible, sinon dans le cceur, du moins dans
]a realisation, et il 6tait comme un mur d'airain.
Grande et belle Ame, digne de commander a des
hommes! Dum esset summus Pontifex, terrena non
metuil.
Qu'on nous permette aussi de faire remarquer, dans
]a lettre que nous commentons, la d6votion de

-
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M. Fiat aux coeurs de Jesus et de Marie, d6votion qui
se developpera toujours en lui au fur et a mesure qu'il
*-tudierade plus en plus la M6daille Miraculeuse.
Le style, c'est I'homme, dit-on souvent, par une
interpr6tation fausse d'une expression qui ne se
trouve pas telle quelle dans l'auteur auquel oa l'attribue; cependant, s'il est vrai qu'il peut n'y avoir
aucun accord entre le style d'un &crivain et son caractere, on doit reconnaitre que, dans la lettre prkcitee.
de M. Fiat, il n'y a nul d6saccord, au contraire, entre
son style et son caractere; cette lettre, c'est vraiment
lui, simple, humble, pieux, divot a saint Vincent,
attache par les entrailles a la Congregation, d&ja
penrtr6 d'un grand amour pour les coeurs de Jesus et
de Marie. 11 ne changera jamais; il ne fera que
-d<velopper et perfectionner ces sentiments et ces
tendances.
Apres 1'6mission de ses quatre voeux, M. Fiat ne
se relicha pas de sa ferveur et ne fit pas le voea dont
parle sainte Th6rcse et qui consiste a ne pas observer
les prec&dents; au contraire, on constata un redoublement de zle pour sa perfection, etles seminaristes
disaient de trois de leurs directeurs, dont il 6tait,
que c'itait a qui serait le plus saint. D'aillears, la
maison de Montpellier, sons la douce et ferme direction de M. Peyrac, 6tait tres r6guliRre. Nous en avons
un t6moignage officiel dans le rapport de la visite
faite par M. Bourdarie, en juillet 1859, c'est-a-dire
-cinq mois apres les voeux de M. Fiat. Le digne visiteur, qui 6tait en mrme temps sup6rieur du grand
s6minaire d'Albi, constate a que l'etat de la maison
est consolant, que le bon esprit regne parmi les
confieres, que la charit6 chr6tienne anime tous les
cceurs et que 1'on gofte avec bonheur, dans la maison,
ia virit6 de cette parole de saint Vincent : la charit6
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fraternelle est I'ame des vertus et le paradis des
communaut6s ).
Parmi les confreres qui se trouvaient alors directears comnme lui et avec lesquels il se lia d'ane amiti6
plus 6troite, il faut citer en premibre ligne M. Prunac.
Le bon Pere Prunac, comme on disait, etait originaire de Sete et exergait alors les fonctions de
procureur on 6conome. 11 fallait une grande sagesse
et une grande activit6 pour gerer le temporel d'une
maison qui 6tait en reparation et en amelioration et
qui, vu 1'union alors existante des deux s6minaires,
le grand et le petit, comprenait un personnel de
400 personnes. De plus, il est souvent question i
cette 6poque de l'acquisition d'un terrain dit Farrel
(ou Fanel). 11 y avait une maison de campagne et des
terres en exploitation qui n6cessitaient de fr6quentes
allees et venues de la part du procureur. M. Prunac
fai.ait face a tout; il avait acceptA en outre les.
fonctions de catCchiste A la prison centrale. Ce
qui plaisait i M. Fiat en M. Prunac (il le rappellera
dans la conference qu'il fit sur les vertus de ce
confrere), c'est quiil 6tait le procureur par excellence,
vrai modble du procureur, toujours a la disposition et
au service des confreres pour leurs besoins; le scrm-

puleux observateur de nos saintes regles, l'homnme de
devoir sons tous les rapports; enfin le pr&tre anim6
d'un grand esprit de priere et de recueillement, malgre

ses occupations materielles. On comprend des lors
que les deux ames de M. Fiat et de M. Prunac aient

rappele ce que la Sainte Pcriture declare de David et.
de Jonathas. A Paris, la dignit6 de sup6rieur g6n&ral,
dont etait revuta M. Fiat, temperait un pen lesmanifestati3ns de cette affection; mais, A Montpellier, ous le rang etait 6gal, il n'y avait aucune 7
gene dans la manifestation des sentiments; I'affec-
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tion itait vraiment amitii, amitie forte et toute sainte.
A son arrivee a Montpellier, M. Fiat avait trouv6
A la tete du petit s6minaire un confrere pour lequel il
aura toujours une estime profonde, une grande
ven6ration; nous voulons parler de M. Corby. Cet
excellent superieur, 6leve au college de Montdidier,
professeur & Montolieu, fut, pendant de longues
annees, le sup&rieur qui s'impose. II ne fut pas a I'abri
de dif&cultes avec ses collaboraleurs; mais, malgr6
cela, il exerca une influence immense et bienfaisante.
D'une prudence extr&me et d'une bont6 incomparable,
d'une fermete toute chretienpe, d'une patience ang6lique, d'une confiance sans limites sur les possibilites
d'amelioration de ses enfants, d'une justice surtout a
l'abri des passions, il avait acquis sur I'esprit et le '
coeur de ses chers el6ves une puissance irresistible.
Non seulement il savait obtenir d'eux l'accomplissement du devoir aussi parfait qu'on peut 1'exiger d'un
jeune homme ou d'un enfant, mais encore ramener au
calme, 4 I'ob6issance, des esprits que certaines mesures
peu rflichies ou parfois injustes de leurs professeurs
avaient jet6s dans une violente irritation, ou exposaient a des coups de t&te irriparables. Les etudes
occupaient une grande place dans sa sollicitude. II
visitait souvent les classes, ce qui ne plaisait pas a
tous; il provoquait l'emulation des el6ves par des
examens, qu'il voulait skrieux et non pour la forme.
II donnait une grande solennit, aux exercices littraires, aux s6ances acad6miques. Tout cela avait
frapp6 M. Fiat, qui le connut huit annies et qui
recueillit souvent de la bouche des anciens petits
s6minaristes, devenus grands sCminaristes, 1'l6oge de
M. Corby et le r6cit de tout ce qu'il avait fait pour
eux. Quand.M. Fiat parlait de M. Corby, on aurait
dit la reine de Saba parlant de Salomon; il le compa-
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rait souvent k un autre excellent superieur de petit
seminaire, M. Dillies, de Wernhout, et je ne sais
lequel des deux il mettait au premier rang.
L'annee scolaire I859-1860 n'amena aucun changement a Montpellier, ni aucun fait saillant dans la vie
de M. Fiat.
Aax vacances de 186o, M. Anglade fut remplac6
par M. Coutadeur, et M. Guyot vint aider M. Prunac
dans la gestion'temporelle. A la fin des vacances,
M. Fiat c6~lbra avec ses confreres le deux centieme
anniversaire de la mort de saint Vincent. Ii s'etait
rijoui du retour des reliques du bienheureux Perboyre
en France, il s'6tait afflig6 des massacres de Damas.
Son coeur vibrait A l'annonce de tout ce qui touchait i
la petite Compagnie.
Dans le cours de l'annke 186o-x861, le s6minaire de
Moatpellier fit une grande perte par la mort de
Mgr Thibaut, qui avait etA sacr6 dans la chapelle de
la Maison-Mere et qui aimait tant les confreres. Ce
digne pr6lat fqt remplace par Mgr Le Courtier, qui
avait 6te chanoine tbhologal, archipr&tre de NotreDame de Paris, pridicateur ordinaire de 1'empereur
Napoleon III et vicaire g6neral d'Angers, et qui prit
pour devise : Rectus et inclinans. Le nouvel iveque
6tait tres pieux : il avait 6crit des livres de spiritualitf sur la messe, laretraite de la Pentec6te, l'eucologe
de Paris, ouvrages qui se faisaient remarquer par une
doctrine solide et une onction propre a toucher.
Devenu 6veque, il continua d'6crire et il fit paraitre,
en 1865, la Passioxde Notre-Seigneur Jesus-Christselon
la concorde ivangilique, qui prCsente les memes caracthres que ses ouvrages precedents. Ce cachet particulier de pi&t6 n'etait pas pour d6plaire a M. Fiat, ni
a ses confreres. C'est a cette 6poque (1866) que fut
imprimb le volume intitul6 : Exercices de piitl et regles
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de conduite pour un simixariste, 4 I'usage du siminaire
*
de Montpellier.
D'apres ce reglement, il y avait deux classes d'histoire ecclesiastique : une le lubdi, I'autre le jeudi; et
deux classes d'icriture Sainte: one le mercredi, I'autre
le dimanche. Le patron du seminaire 6tait saint
Charles Borrom6e. Le riglement recommande beaucoup I'6tude des cr6mmonies de la messe. Nous avons
etc etonne de ne pas trouver les ouvrages de Mgr Le
Courtier parmi ceux auxquels l'auteur renvoie : la
page 49 pour une plus ample connaissance des prieres
et c6r6monies de la messe. Et cependant, Mgr Le
Courtier etait en vie lorsque parut ce reglement. Parmi

les avis donnes aux s6minaristes, signalons la recommandation de se choisir parmi leurs camarades un
moniteur secret, qui sera charg6 d'avertir des d6fauts
et des fautes. 11 n'y a pas beaucoup d'exemples de
saints all6gues pour exciter fairetelle ou telle chose.
Une fois cependant, a la page 65, on.engage i salaer

la sainte Vierge en entrant dans sa chambre et on dit
que la Mere Agn s le faisait. Quelle est cette Mbre
Agnes? Beaucoup de passages rappellent que ce sont
les Lazaristes qui dirigent le smiinaire : en particulier les litanies de saint Vincent de Paul. Une petite
caracteristique do volume est de renfermer des Lita-

niae sanctorum

diaconorum avec une partie fIxe et une

partie mobile. La partie fixe, qui doit etre r&cit&e en
tout temps, invoque les sept premiers diacres, sauf
celui que les Actes des Apitres appellent Nicolas, proselyte d'Antioche; elle mentionne ensuite saint Laurent, saint Vincent, saint Ephrem et saint Francois
d'Assise. La partie mobile knumire cent quatorze
diacres, r6partis entre les douze mois de l'ann6e.
Viennena ensuite les Litaxias SS. acolythorum, exorcistarun, lectorum et ostiariorum. Ces litanies d6butent
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par des invocations A Marie, reine des Acolythes,

reine des Exorcistes, reine des Lecteurs, reine des
Portiers; elles renferment ensuite vingt noms, parmi
lesquels saint Louis de Gonzague et saint Tharsicius.
Ce livre ayant Wetimprime en 1866 et M. Fiat ayant
quitti Montpellier en aoit de cette ann6e, nous ignorons s'il eut le temps de s'en servir, s'il en eut mime

connaissance avant son dtpart. Nous ne l'avons jamais
entendu parler de ce livre. Cependant, meme si le
volume fut imprim6 apris son d6part, les pratiques
qui y sont inseries devaient etre en usage depuis

quelques annues et c'est a ce titre que nous en avons
mentionn6 quelques-unes.
Pendant I'annie scolaire 8i6o-i86i, la sante de
M. Fiat commenqa & d6cliner; ii cracha Ie sang plusieurs fois et le midecin recommanda la montagne.
M. Fiat alia plusieurs annres & Cauterets, dans les
montagnes des Pyrenees. 11 alia aussi dans les montagnes d'Auvergne, A Saint-Flour, au moins une fois.
Son supbrieur itait oblig6 depuis longtemps d'y alter
tons les ans, A cause de sasantb6galement. Ce fut lui,
sans doute, qui engagea M. Fiat, pour lors pen 6loign6
de son pays natal, a faire une apparition a Gl6nat.
a Ah! dira-t-il plus tard a on confrere, que ne donnerais-je pas pour n'avoir pas fait ce voyage dans ma
famille! ) II n'aimait pas, en effet, dans sa delicatesse, d6fendre aux autres cegu'il s'4tait permis autrefois, ii craignait le Medice cara teipsurm; mais, dans
son cas, ii y avait bien des circonstances attenuantes.
La tres. grande proximit6 ne lui permettait pas
d'omettre cette visite; et sans doute, quoique nous ne
puissions l'affirmer, il a dfi faire en cela un- acte
d'ob6issance. N'importe, il 6tait all une fois dans sa
famille et c'6tait un gros pCche pour lui.
Edouard ROBERT.

EUROPE
FRANCE
PARIS

6 waoA 1931. - La 29 Assemblhe g6nerale prend fin
aujourcdhui. Elle a reuni 112 membres, dont 33 visiteurs, dur6 12 jours, tenu 13 seances, fait 35 d6crets,
revise nos Constitutions et nos Rggles, pour Atablir
une parfaite concordance avec Ie code canonique de
1917, et imis un certain nombre de vceux.

C'est I'Assembl6e laplus nombreuse qu'on ait encore
vue. Le record de la longueur (un mois et demi)
appartient a celle de 1668, qui avait a fixer le texte
des Constitutions; le record de la briivet6, & celle de
1914, commencee le 27 juillet et cl6turie brusquement

le r"aoft, apris 1'election de M. Villette et de ses
assistants, a cause de la declaration de guerre.
Seize Assemblies ont di donner un successeur au
Suprrieur general d6funt et nommer des assistants";
ce sont en gentral les plus longues. La dur6e des
autres a varik : 25 jours en 1685, 18 en 1692, 19 en
1724, to en 1759, 8 en 1774, 9 en 1786, I3 en 1849.

Depuis 1'ann6e 1861, on n'a jamais d6pass6 7 on 8
jours, sauf en 1931, en raison du travail necessit6 par
la revision des livres de communaut6.
On sait que 1'Assemblie generale est pr6paree par
deux autres Assembl6es : 1'Assemblie domestique et
l'Assembl6e provinciale. La premiere, compos6e des

.NI
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I.ES MEMBRES DE I.'ASSEMBLEE GANARALE DE 1931.
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prktres de la maison, 6lit le d6elgu6 qui accompagnera Ie sup&rieura l'Assemblie provinwiale; a cela se
borne son r6le. La seconde nomme deux d6putes pour
1'Assemblee ginkxale et formule, ou plut6t peut formuler, deux categories de desiderata, pour etre present6s les uns a cette Assembl6e, les autres au Sup6rieur g6ndral personnellement.
L'Assemble g6n6rale consacre ses premieres seances
aux ilections; apres quoi, elle s'occupera des postulats.
Arr&tons-nous Aun d6tail d'ordre secondaire dans le
cer6monial des seances, parce qu'il n'a pas 6td toujours compris de la meme maniere. La seance commence par le Vexi Sancli Spiritus, mais par quelle
priere la terminer ? Jusqu'en 1843, on r&cita ie Sancta
Maria; apres, jusqu'en 1914, on dit le Maria Mater
gratiae; en 1919, on revint au Sancta Maria. Pourquoi
ces variations?
Le texte primitif des Constitutions de 1668 porte :
( A la fin de la premiere session et des suivantes, on
r6citera la priere d'usage dans la Congr6gation Sancta
Maria, suivie du verset Ora pro nobis et de l'oraison
Concede. )
Quand parut, en 1847, I'exemplaire autographi des
Constitutions, on kcrivit Maria Mater gratiae i la
place de Sancta Maria. C'est qu'alors la priere recitte
commun6ment a la fin des exercices n'6tait plus la
meme; la modification r6pondait done A l'esprit des
Constitutions primitives, qui demandent c la priire
d'usage ; et si elle ne r6pond pas complItement a la
lettre, c'est qu'il y a aujourd'hui contradiction entre
les mots a priere d'usage , et Sancta Maria. Ainsi en
avait jug6 M. fitienne.
M. Louwyck, auteur du De conventibus, a pens6
autrement, et son livre a fait pencher la balance en
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faveur du Saxcta Maria. A qui faut-il donner raison ?
A M. Etienne ou a M. Louwyck? S'il nous est permis
d'6mettre ici une opinion personnelle, nous ripondrons : a M. Etienne.
Mais passons sur ce ditail insignifiant. Nous disions
que les premieres seances sont consacries aux elections : elections du secr&taire et de L'assistant de
l'Assembl6e, elections de six membres de la grande
Commission; l6ections aussi de nouveaux assistants et
de l'admoniteur du Sup&rieur gen6ral, quand il y a
lieu, pour remplacer ceux qui sont morts on d6missionnaires.
Le terrain dbblaye de ce c6t6, et cela demande au
moins trois seances, le champ est libre pour la discussion des postulata. Comme toute discussion pent d6ginerer en confusion, les Constitutions cat pose -des
regles dent 1'expirience a montr6 la sagesse :
1° Quelqu'un a-t-i l'intention de presenter un postulatum, il doit l'exposer et en montrer Le bien-fonde
par 6crit, puis apporter son papier au secretaire ou a
Fun des membres de la grande Commission;
20 La grande Commission choisit parmi les postulata ceux qu'elle juge bon de presenter k I'Assemblie ;
sur ceux-l1 seuls, il sera dflib6r6 en seance pliniere.
Pour les postulata de moindre importance, elle en
confie l'6tude A des Commissions particulibres, composies de confreres que leurs fonctions on leurs
itudes rendent plus aptes a se prononcer sur ces questions.
3° Les postulata ne sent pas discutis en reunion
pleniere avant le lendemain da jour oi ils ont 6ti
proposes. Les membres de l'Assembl6e ont ainsi le
temps de refl6chir avant de se prononcer;
4° II est d6fendu de presenter des postulata dent
I'adoption porterait atteinte a la substance m'&me de
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l'Institut. La Congr6gation doit rester substantiellement ce qu'elle est. S'il y a doute que le postulatum
soit de cette nature, la question prialable est mise
aux voix, et, s'il est estimi tel par an moins untiersdes
suffrages, il n'est pas soumis aux d~libirations de
l'Assembl6e.
Telle est la mIthode recommand6e par nos Constitutions, methode excellente pour eviter la perte de
temps et les improvisations dangereuses.
Les Assemblies g&ndrales se tiennent tons les douze
ans. Pour couper ce temps, que les circonstances peuvent rendre un pen long, les Constitutions ont pr6vu
des Assembl6es sexennales.
L'Assembl6e sexennale diffire de la g6nerale et par
sa composition et par l'objet de ses d6lib6rations.
Chaque province y est repr6sent6e par un seul de ses
membres. Les d6put6s sont interrog6s sur un seul
point : les circonstances demandent-elles la convocation d'une Assembl6e generale? Quand la r6ponse est
negative, I'Assemblie procede ensuite aux elections
des Assistants, s'il y a des vides au sein du grand
Conseil. Et c'est fini. Si les provinces ont des postulata a presenter, c'est le Sup6rieur gn6&ral qui les reqoit
et y rppond, non I'Assembl6e.
Les Assembl6es sexennales ont I'avantage d'6tablir
un contact direct entre le Sup6rieur gCneral et les provinces et aussi entre les provinces elles-m8mes; elles
ptrmettent de se rendre compte de 1'ktat d'esprit de
la Compagnie dans son ensemble; Ie Supbrieur g6neral voit quel est 1'homme qui dans chaque province a
la confance de ses confreres et cette indication lui sera
utile au besoin ; les postulata sont mieux compris, 6tant
accompagn6s d'explications orales, et les reponses de
meme. En&n, c'est surtout dans ces r6unions, apres
avoir vu le Superieur g6niral et mis ses lumieres en
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commun qu'on peut se rendre compte si vraiment les
circonstances demandent la convocation d'une Assemblee generale. Au fond des provinces, on n'a pas toujours les elements suffisants pour prendre une decision
sur une question d'une- telle importance; et des
rumeurs mensongcres risqueraient de provoquer la
reponse qu'il ne faut pas.
11 n'y a pas d'exemple dans I'histoire de la Compagnie qu'une Assemblee sexennale ait demande la
convocation d'une Assemblee g6enrale. Si, dans le
courant du dix-neuvieme siecle, deux Assemblies
g6nerales ont remplace deux Assemblees sexennales,
c'est par la volont6 de M. ttienne, Superieur general,
et non par suite du vote d'une Assemblee sexennale.
16 aoiit. - Notre Tres Honore Pere part pour Bourbon, oi il restera pres d'un mois. II trouvera dans cette
ville, tout en suivant son traitement, un repos que les
fatigues de 1'Assemblie g6narale out rendu necessaire; repos relatif, car, 1U aussi, il recevra confreres
et soeurs de passage et tiendra sa correspondance i
jour.
24 aozt. - Ouverture d'une retraite eccl6siastique.
Quatre vingt-sept pr&tres da diocese d'PIvreux, reunis

dans notre Maison-M re, ecoutent les instructions pratiques de M. BEviire, superieur des mnissionnaires de
Loos.
31 aout. - Autre retraite ecclesiastique du m me
diocese par le m&me predicateur; le nombre des retraitants est un peu moindre : soixante-quinze en tout.
17 septembre. - Nos jeunes gens ont fait leurs
adieux a la maison de campagne; cette annee, le ciel
de Beaucamp ne leur a pas,t6 favorable. Ils out eu
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quand meme distractions et repos. Et maintenant,
aides par la parole instructi;e , Cl ifiante de M. Kalbach, ils vont passer dans le silence et le recueillement huit jours de retraite, en attendant que s'ouvrent
les classes pour les uns, que commencent les exercices
du s6minaire interne pour les autres.
A cette retraite s'unissent ceux des confreres qui
ne pourront prendre part a celle de la communaut6. 11
y a dans les retraites collectives un entrainement qui
manque dans les retraites individuelles.
30 septembre. - Nous avons la joie de f&ter a
Gentilly le douzieme anniversaire de 'Ilection de
M. le Superieur g6neral. Douze ans dijA et il semble
que c'6tait hier! Ce matin, A la messe, nos prieres
sont mont6es ferventes ppur notre pare commun.
t "' octobre. - Le soir, s'ouvre, avec l'instruction
de Notre Tres Honor6 Pere, la retraite de la communaut6, qui se terminera le to par la promenade traditionnelle & Gentilly.
18 octobre. - Journie missionnaire. En ce jour,'un
examen de conscience s'impose : a Que fais-je pour
les missions ? Ont-elles leur part dans mes prieres et
dans mes liberalites, en argent ou autrement ? Suis-je
si indifferent que je ne leur rende aucun service ? Si
je ne puis pas me donner moi-meme pour elles, n'y
aurait-il pas moyen de susciter quelque vocation de
- *
missionnaire?
Le soir du 18, Notre Tres Honor6 Pere entre en
retraite; on le recommande A nos prieres ; nos coeurs
avaient pris les devants sur cette recommandation.
3o octobre. - Aujourd'hui s'est 6teint A notre infirmerie de Saint-Lazare, apres une longue agonie,
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notre cher et regrett6 confrere M. Dujardin, l'un des
deux dl61guss de la Maison-MWre Ala derniire Assemblee provinciale de la province de France.
Raoul-Gabriel Dujardin, n6 a F6camp, le 29 novembre 1862, se fit remarquer de bonne heure par
une piete profonde et par une intelligence vive et
pbn6trante. Ses examens pour le baccalaur6at is lettres
furent brillants; le jury le reconnut en lui accordant
la mention ( Bien '.
Apres son sacerdoce, il fut plac6 A Louviers, comme
vicaire de l'eglise Notre-Dame. Le 20 juillet 1888,
son 6veque le nommait a la cure de Tourville-la-Campagne. C'est 1a que Dieu Lui inspira la pensie de se
donner A la Compagnie.
Nous avons encore sa lettre de demande. cc Monsieur le Superieur g6neral, ecrivait-il le 23 mai 1890,
celui qui prend aujourd'hui la libert6 de vous &crire
est un pauvre jeune cur6 de campagne qui, las de Fisolement de son presbytEre, pen fait pour le ministkre
pastoral et ses d6solantes st&rilitis, disireux pardessus tout de mettre son salut plus en sciret6 en lui
donnant I'abri de la vie de regle et de communaute,
desire, avec la grace de Dieu et sous votre obbissance,
donner son nom A la milice de saint Vincent de Paul.
i J'ai obtenu de l'autorit6 diocksaine la permission
de r6signer ma paroisse vers le mois de juillet pour
entrer au noviciat des pretres de la Mission vers le commencement de septembre.
* Je me tiens tout A votre disposition, Monsieur Le
Superieur general, pour r6pondre, en toate sincerit,;
aux questions que vous pourriez avoir a m'adresser.
< J'ai fait mes 6tudes aux deux s6minaires dioc6sains; M. Aybram et M. Maurat en 6taient sup6rieurs
et pourront donner sur mon compte les renseignements n6cessaires. Ces renseignements pourraient etre
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an besoin complet6s par M. Rosset et M. Grandhomme, actuellement superieurs de maisons, et qui
-ont 6t6 mes professeurs de morale et de dogme. Je
ne parle pas de MM. les directeurs actuels des s6minaires, mon projet leur &tantencore inconnu et devant
rester secret jusqu'a mon d6part de ma paroisse.
i Veuillez, Monsieur leSuperieur g-enral, avoir
i'extreme bont6 de me faire savoir,.dis que cela vous
sera possible, si le d6sir que j'exprime prisentement
est par vous favorablement accueilli. j
M. Maurat, sup6rieur du grand s6minaire d'tvreux,
fut. interrog6 par M. Alauzet, directeur du s6minaire
interne de Saint-Lazare. II r6pondit :

a Voici l'histoire de M. Dujardin. II a fait des
.tudes brillantes au petit et au grand s6minaire
d'Evreux. Ici il d6veloppa sa pi&t6 d'une maniere
tres consolante et ii et des vellites ou disirs d'entrer
chez nous, que je ne trouvai pas assez d6termines
pour les accueillir et le pousser dans cette voie. 11 6tait
fort jcune ses cours terminks. Monseigneur le placa
done a l'kcole Saint-Francois-de-Sales, oi venaient
d'arriver les RR. PP. j6suites. M. Dujardin, pieux
comme un ange, fit leurs dlices et, au bout de quelque
temps, tout le monde pensa qu'il se ferait j6suite, et
je crois que tel 6tait son dessein. Ces bons Pires,
pour Ie conserver dans les circonstances qui accompagnirent la persecution contre les Ordres religieux, et
o* I'on voulait, si je me souviens bien, refuser la dispense a ceux qui n'6taient pas dans les seminaires,
obtinrent de Rome pour lui la permission d'etre
ordonne sous-diacre avant l'Age.
a Je ne sais comment plus tard les choses tournerent.
Le fait est qu'apres avoir tant aim6 les jesuites, il
sembia passer a des sentiments contraires. II fut vicaire ; Louviers plusieurs annies; et, aprs la mott
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du cure de Louviers, il fut plac6 dans la paroisse
qu'il occupe depuis deux ans on trois, je ne me souviens pas au juste.
, 11 m'a dit confdentiellement il y a pres d'un an:
, Je ne fais rien qui vaille; je ne suis pas dans ma
,<voie; je veux devenir enfant de saint Vincent. ,
, M. le grand vicaire lui a sign6 la permission de
partir chez nous cette annde, quand il pourrait etre
remplace; ce qui ne tardera pas.
« Je crois que M. Dujardin avait, d&s l'origine, vocation et besoin d'entrer dans notre petite Compagnie. Usez doucement de la persuasion et faites-le
prier, car je lui ai connu une vaillance peu ordinaire
dans la pratique de la vertu. I1 la comprend parfaitement. S'il s'appuie uniquement sur la grace de Dieu,
il sera capable de tout.
( Je n'ai que deux mots a vous dire du reste. C'est
un talent au-dessus de l'ordinaire. II pent enseigner
la th6ologie trbs bien. A Saint-Francois, il 6tait charg6
de l'enseignement des sciences mathematiques; mais
il parait avoir &t6 trop elev6, sans savoir faire partager ses connaissances. Je crois qu'il riussirait mieux
dans les s6minaires. Je suis content de le voir entrer
chez nous et je demande au bon Dieu de tout mon
coeur qu'il r6ussisse, que l'on soit content de lui et
qu'il devienne un pieux et humble enfant de saint
Vincent. ,
Le ii octobre I890, M. Dujardin etait recu au
seminaire interne de Paris. I1 6tait alors d'usage, au
i" janvier, pour nos seminaires internes de France,
de se souhaiter mutuellement la bonne ann6e par une
lettre latine. Cette lettre 6tait au concours; chacun
priparait la sienne et la meilleure 6tait choisie. On
alignait le plus souvent quelques phrases tirees de
la Sainte.Icriture; ce qui dispensait d'un gros effort
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personnel. Au recu de la lettre de Paris, les siminaristes de Dax furent 6merveills : le latin 6tait
impeccable et meme 61lgant; Ciceron, leur semblait-il,
n'aurait pas mieux 6crit. ls demanderent le nom de
I'auteur et il leur fut rppondu : v La lettre est de
M. Dujardin. ,
Au grand seminaire de Cambrai, oh l'obbissance le

plata le 27 juillet 1891 et oit il prononga les voeux le
12 octobre 1892, il ravit ses i66ves par la clartA de
son exposition, 1'6tendue de son erudition et la
sdret6 de sa doctrine. Aujourd'hui encore, on parle
de M. Dujardin dans le diocese comme de l'un des
professeurs les plus remarquables qu'ait eus le grand
s6minaire.
Vinrent les d6plorables 6venements de l'annee 1903.
Nos 4tablissements de France, a peu d'exceptions
prss, furent fermes. Ceux des notres qui durent quitter leur poste partirent pour l'itranger ou se skcularisErent, avec l'autorisation de M. le Supeiieur general.
M. Dujardin fut du nombre de ces derniers. Nomme
superieur du stminaire de Bernay, au diocese d'Ivreux,
il eut la consolation de vivre avec trois confreres et
de mener en leur compagnie la vie de communaut6.
Une petite cure, celle de Bec-Hellouin, lui fut en
m8me temps confide. Supirieur, professeur, cure,
c'6tait beaucoup la fois. Mais M. Dujardin etait de
ces laborieux qui se fatiguent plus a perdre leur
temps qu'A I'occuper. L'6veque, pour le remercier de
ses services, lui donna Ie camail de chanoine en 1907
et l'ileva a la dignit6 de vicaire g6neral le 25 janvier 19go.
Tout marchait A souhait quand

I'ipreuve, une

6preuve terrible, 1'affecta au point de ruiner sa sante
et de le dbgoftor du monde. Sous cette impression, il
sentit revivre en Iui le d6sir, d6ji ancien, de se retirer
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a la Chartreuse pour y terminer ses jours en chantant
les louanges de Dieu. La, du moins il l'espirait, son
esprit et son cceur trouveraient le repos dont il sentait
un imp6rieux besoin.
II partit, s'enferma dans un couvent et v6cut pendant quelques jours, a titre d'essai, de la vie des
Chartreux. Tout marchait a merveille, et d6ja l'aspirant chartreux voyait son rave se transformer en
r6alit6 quand une lettre de 1'6veque d'tvreux vint
mettre fin a son bonheur. Enfant d'obbissance, il
rentra dans son diocise et se mit a la disposition dn
pr6lat. A peine arriv6, il prit la plume pour raconter
son aventure au P. Fiat. Sa lettre est du Io jaillet 1911 : u L'itat tres pr6caire de ma sante, ecrivait-il, ne va sans doute plus me permettre de con-

server les fonctions de sup6rieur du grand seminaire
d'gvreux. Le repos absolu, ou a peu pris, m'est indispensable; je ne suis plus capable, en ce moment,
d'un effort soutenu et c'est a grand'peine que j'ai pu
atteindre la in de l'ann6e. Ce repos, j'avais song6 a
I'aller chercher a la Chartreuse. C'est, pour moi, de
vieille date, un reve cherement caressi d'y aller consacrer mes dernieres annies A me preparer a la mort
dans la solitude. Aprbs etude serieuse de ce projet
et meme un court essai de cette vie, j'6tais dicid6 &
vous demander l'autorisation de le mettre a ex6cation; mais Monseigneur ne consent pas a ce que je
me s6pare de lui. II veut bien me d6charger,au moins
provisoirement, de la conduite de son seminaire et
m'assurer le repos dont j'ai besoin; il ne veut pas que
je m'eloigne."

a Vous m'avez, en 19o3, Monsieur et Tres Honor6
Pire, place sous la juridiction et obbissance de Monseigneur d'Ivreux; a ce titre, comme aussi en reconnaissance de la grande bont6 de Monseigneur envers
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moi, je me fais un devoir de lui obbir. Non sans
regiet. La vie solitaire exerce sur moi un attrait raisonna et surnaturel qu'il m'est dur de faire taire. Mais
il me semble que, vu les circonstances, la volontC
de Dieu n'est pas que je passe outre a celle de mon
6veque.
u Je vais donc, pour le moment,prendre ici le repos
n6cessaire; je ne sais sous quel titre, vide de fonction,
ni en quel lieu; et cela importe peu. Lorsque l'organisme aura repris un peu de force et d'6lasticit6, on
verra ce qui sera possible.
a Mais j'ai tenu &vous pr6venir d&s A present, Monsieur et Tres Honori Pire, du changement (pas assez
radical A mon gri) qui va s'operer dans ma vie, en
vons priant de le binir et d'agr6er l'expression de
mon profond respect et de ma sincere soumission. u
Avant que la lettre fft mise a la boite, M. Dujardin
sat ce que l'6v0que d6sirait de lui et il ajouta en
post-scriptum : a Je pars aujourd'hui, sur le desir formel de Monseigneur, passer une quinzaine au bord
de la mer pour essayer de me remonter un peu; j'ai
peu de confiance dans le r6sultat. a
La vue de la mer ne d6tourna pas- sa pensee du
cloitre. La quinzaine finie, il reprit la plume le 6 aoCt:
a Apres y avoir mOrement rflechi, je suis entierement
d6cid6 & aller inir mes jours & la Chartreuse. J'ai un
imprrieux besoin de solitude, de silence et de paix.
Le bon Dieu, qui m'y sollicitait interieurement depuis
de longues annies, sans m'en donner la possibilit6
extirieure, a m6nage des circonstances qui me rendent la liberte de suivre son appel. Je serais coupable
de m'y refuser. Je tiens pour assure qu'i force d'ins-,
tances, j'amenerai bient6t Monseigneur a y consentir.
D'ailleurs, je suis deji d6chargi de la sup6riorit6 du
grand s6minaire et je n'ai plus des lors de raison
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d'etre dans ce diocese, od je n'etais venu que pour ie
seminaire.
( Les regles cartusiennes prescrivent aux postulants qui viennent a la Chartreuse d'une autre communaut6 d'en demander d'abord humblement la
permission a leur Tuperieur. C'est ce que je viens de
faire aujourd'hui par cette lettre, Monsieur et Trbs
Honor6 Pere, vous suppliant k genoux de b6nir le
dessein que j'ai form6 devant Dieu pour le salut de
mon ame.
- Je ne cesserai pas pour autant de ch6rir saint
Vincent comme mon pere et la Congr6gation comme
ma mere. Dieu, j'en suis sCr, m'6largira assez le coeur
pour associer dans un meme amour ma premiere vocation a la vie active du missionnaire et la seconde a la
vie contemplative du solitaire.
,( Dans la confiance quo vous daignerez, Monsieur
et Trbs Honort Pere, m'accorder cette permission
6crite, queje puisse exhiber aux superieurs de la Chartreuse, j'ose vous presenter mon tout filial respect et
j'implore a deux genoux votre paternelle bendiction.
Le P. Fiat accorda l'autorisation demandre. Sa
surprise ne fut pas grande quand, le mois suivant
(1 septembre), M. Dujardin lii apprit par une nouvelle lettre que le nouvel essai n'avait pas r6ussi :
a J'avais esp6rb qu'avant de me rappeler a lui, le bon
Dieu me ferait la grace de realiser un vieux reve de
mon ame et de passer mes derniires ann6es dans la
solitude, la priere et la p6nitence. Et j'avais pensi
que, en me rendant wa libert- a 1l'gard du diocese
d'Evreux, la divine Providence me donnait le signe
attendu de son invitation a vivre d6sormais seul avec
Dieu seul, tout entier au soin de mon ime. Et c'est
pourquoi je vous ai demand6 l'autorisation d'aller

finir mes jours, desormais comptis, dans I'Ordre des
Chartreux.
it Vous avez eu la bonte de me l'accorder, Monsieur
et Tres Honore PAre, et je vous en remercie.
t Toutefois, avant de partir officiellement pour la
Chartreuse, sachant que, avant I'admission au noviciat, il y a A subir un examen medical sur I'aptitude
physique a la vie de I'Ordre, j'ai demande, pour
6viter les inconv6nients inhdrents a un essai infructueux, a ce que cet examen pr&c6dAt meme le postulat, et je' me suis rendu i cet effet a la maison
generalice (Chartreuse de Farneta, Italie). J'en reviens
aujourd'hui.
( Helas! le m6decin de la Communaut6 a prononci
qu'une double lesion organique du coeur me rendait
absolument impossible le chant de ]'ofice; ce qui, a
la Chartreuse, est capital. Rien, ni de la part du
P. Maitre, ni de ma part, n'a pu mitiger ce verdict
du m6decin, declarant que, si on passait outre, les
plus graves accidents se produiraient sans tarder et
que je pouvais, mnme pendant le chant, tomber mort
en plein chceur.
tAJ'aurais bien volontiers passe outre, tant la vie de
lB-bas exercait sur moi un puissant attrait ; c'6tait
v:aiment mon ideal de vie; et puis il m'importe assez
pen de vivre quelques annees de plus on de moins.
Mais les rigles de l'Ordre sont formelles, et, malgr6
les regrets tres vifs de part et d'autre, il 6tait impossible de m'accepter. Ce m'est une peine trbs grande;
mais enfin, puisque 6videmment Dieu ne m'appelle
pas 1• oii il ne me donne pas les moyens d'aller, que
sa sainte volont6 soit faite !
> Des lors, Monsieur et Tres Honorb- Pere, il vous
appartient de disposer de moi; que voulez-vous que
je fasse ? La raison qui m'avait fait mettre a la dispo-
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sition de Monseigneur d'Evreux en vue du shminaire
n'existe plus; je n'ai done plus ma raison d'etre dans

ce diocese et je ne m'y sens plus a ma place...
u Veuillez, Monsieur et Tris Honor6 Pare, me faire

connaitre vos intentions; je les exicuterai sans retard.
Je ne desire plus rien, des lors que Dieu me refuse la
seule chose que je desirasse tout de bon : le loisir de
me preparer a la mort dans le calme et l'l6oignement
des hommes.
v Je ferai seulement remarquer que, quoique je me
sente mieux et plus fort notablement qu'il y a deux
mois, la raison qui me rend physiquement incapable
du chant de l'office a la Chartreuse me rend aussi
physiquement incapable de tout ce qui demande un
effort considerable des organes vocaux, comme aussi
de marches longues et fatigantes. Mais je suis redevenu certainement capable, non de grandes fatigues,
mais au moins de faire quelque chose.,
Sur les conseils du P. Fiat, persuadi que-M. Dujardin avait besoin d'un long repos, ce cher confrere
resta dans le diocese d'Evreux. De temps en temps, il
donnait de ses nouvelles i son sup6rieur ginaral.
4 J'ai demand6 une petite paroisse de malade, out,
dans le calme et la s61itude, 6crivait-il en janvier
1912, je pusse me reposer. Monseigueur m'a repondu :
" Entre toutes les paroisses disponibles, choisissez
t celle qui vous agriera le mieux. ) La cure de Landepeureuse cut les preferences de M. Dujardin, sans
doute parce que, parmi les cures vacantes, c'6tait la
plus petite. Sa nomination fut annonc6e par la Semaime
Religieuse, le 4 novembre 191i . A ce titre de cure
s'ajoutait celui de superieur honoraire du grand semi-

naire.
Dans ce poste de demi-repos, la sant6 de M. Dujardin se raffermit si bien que bient6t la pens6e de la
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Chartreuse revint a son esprit. II en fit part an P. Fiat,
leIo juin 1913.

"'L'amelioration aussi notable qu'inesp6r6e survenue depuis un an dans mon etat de sant6 me permet
de reprendre mes projets de vie cartusienne, forc&ment abandonnis ii y a deux ans, et, devant I'attestation medicale de cette amelioration, on consent, & la
Chartreuse, a ce que je fasse l'essai loyal de cette
vie. J'ai I'bonneur de vous demander de vouloir
bien me renouveler l'autorisation officielle que vous
m'aviez alors donnie d'entrer a la Chartreuse. ,
A une demande semblable l'6veque d'Evreux
r6pondits <t Je n'ai pas le droit de m'opposer & la
rialisation du trbs pieux projet que vous avez formt
depuis longtemps; mais vous me permettrez bien de
vous exprimer les regrets que me causera votre
depart; car je sais la place que vous avez occupee
dans ce cher diocese d'Evreux et le d6vouement que
vous lui avez montr6 en toutes circonstances. Ce m'est
un devoir de vous exprimer, pour ce passe si f6cond,
ma profonde gratitude ; je le fais au nom de tout le
clerg6, lequel ne saurait d6sormais vous oublier. n
Impossible de dicrire la joie dont fut rempli le
cceur de M. Dujardin ala lecture de cette lettre; il
se hita d'en faire part au P. Fiat : a J'ai inform6
Mgr D6chelette de mon intention de lui remettre la
paroisse de Landepeureuse pour me retirer a la Chartreuse; j'ai recu hier la trbs gracieuse reponse de Sa

Grandeur ; c'est done chose entendue. C'est a vous,
Monsieur le Sup6rieur g6nbral, que je dois demander
les lettres testimoniales requises -par le d6cret de
Pie IX du 25 janvier 1848; c'est la rgle dans le cas
du passage d'une religion on communaut6 a une autre
religion. Je viens done vous prier humblement de
vouloir bien avoir la bonte de me les faire expedier.
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, J'ai en m6me temps a vous soumettre une question
dont la solution importe a la liquidation consciencieuse de ma situation actuelle.
< J'ai des livres (pas en grand nombre), )'ai du
linge, j'ai quelques ornements, d'ailleurs tres ordi-

naires. Peut-etre, aprbs la vente de mes quelques
pauvres meubles, me restera-t-il (je ne le sais) un peu,
tres peu d'argent en plus de la somme strictement
n6cessaire pour me rendre en Italic et pour le retour
eventuel en cas d'insucces. Tout cela est soumis au
veu de pauvrete. Que devrai-je en faire? Je disirerais emporter quelques livres, assez depenaillis
pour la plupart, qui ont ete mes instruments de travail, et je suis persuade que vous me le permettrez
facilement. Mais le reste? Dois-je 1'envoyer a SaintLazare ? Dois-je en faire quelque autre usage ?J'attends
a cetegard vos prescriptions et m'y conformerai. ,
Le P. Fiat envoya les lettres testimoniales demandees. mais oublia de r6pondre i la question de pauvrete. De 1i, une nouvelle lettre. de M. Dujardin:
t J'en conclus, ecrivit-il, que Votre Reverence entend
que je me conforme purement et simplement aux
dispositions du droit, d'apres lesquelles tout ce que
possCdait, soumis au vceu, au moment de son depart,
le religieux passant d'une Congregation a une autre,
est propri6et de la premiere.
( En consequence, a moins de contre-ordre de votre
part, a mon depart pour la Chartreuse, j'enverrai a
Saint-Lazare tout ce qui est facilement transportable:
vetements, linge, ornements, argent, s'il m'en reste
un peu, vous demandant cependant, Monsieur le Sup&rieur general, que les choses qui, d'apres les us et
coutumes de la Congregation, sont laiss6es

.

1'usage

de chacun (livres et menus objets), soient reserves
jusqu'1 1'6poque de ma profession, afin que, si cette
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profession ne pouvait avoir lieu, ces choses pussent
etre remises &mon usage.
(t Et puisque 1'hypothbse de I'impossibilit6 de la
profession a la Chartreuse se rencontre sous ma
plume, permettez-moi, Monsieur le Sup6rieur General,
de 1'envisage.r avec vous. Je vais a la Chartreuse avec
la volonti bien arretie d'y rester, en tant que cela
d6pendra de moi; je vous affirme que je n'en sortirai
pas. troprio molt. Mais il faut pourtant pr6voir le cas
oi& une impossibilite physique me ferait ecarter
comme impropre a la vie cartusienne, le cas, par
exemple, oiI les organes de la voix se refuseraient
absolument au chant quotidien de l'office, qui a libas une importance capitale. Or, dans ce cas, je me
refuse tout net a reprendre la vie s&culiere, laquelle,
pour obtemperer A votre d6sir, je me suis r6signi
durant ces deux annbes. Ma conscience n'y est pas a
I'aise. Je vous demanderai done, en cette hypothese,
une place quelconque dans une maison quelconque de
la Congr6gation.
a Je demande a saint Vincent de Paul, dont nous
commencerons demain la fete, de me benir et de
m'assister en cette grave circonstance. 11 sait combien,
meme a la Chartreuse, mon ceur de fils lui demeurera
fidle, combien son souvenir vivra en moi; ses reliques
seront I'ornement le plus aimA de ma cellule de solitaire. n
Le P. Fiat, 6mu & la lecture de cette belle lettre, se
hita de r6pondre A M. Dujardin que, si Dieu ne le
voulait pas a la Chartreuse, sa place serait parmi les
enfants de saint Vincent.
II rebut cette r6ponse :
u Je vous remercie et des Lettres testimoniales que
vous avez bien voulu m'envoyer et de l'assurance formelle que vous m'avez donnee que, en cas d'echec
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dans l'essai que je vais faire de la vie cartusieane, je
pourrai sans difficult6 reprendre ma place dans la
Congr6gation. J'ai aujourd'hui mime (15 ao6t) averti
mes paroissiens que j'allais les quitter. Je suis encore
tout emu des regrets et des sympathies dont ces Normands, peu expansifs, m'ont spontan6ment, tout de
suite apres la. messe, apporti les temoignages. Ces
braves gens n'ont qu'une pratique bien incomplAte de
la religion; ils s'etaient toutefois, au cours de ces
deux annies, attaches a leur cure, et ce m'est une joie
de constater combien mon court passage parmi eux a
fait grandir le pretre dans leur estime.
a C'est tout au commencement de septembre que je
prendrai la route de l'Italie, avec le ferme espoir de
m'y enraciner.
a Je vous demande, Monsieur et Tres Honore Pire,
la permission de disposer de la manirre suivante de
divers objets :
acc En faveur de ma paroisse : d'une chape en
drap d'or, qui m'a t&6 donnee lors de mon arrivwe ici
par des dames de mon ancien vicariat; d'une etole
pastorale blanche et d'une verte, que j'ai reiues d'ane
vieille dame, dont j'6tais le directeur.
ac2 En faveur du grand s6minaire, d'unbeau missel,
qui me fut offert par les s6minaristes lors de mes vingtcinq ans de pritrise.
30 De ma croix et de mon aumusse de chanoine,
3c
comme souvenirs, i des amis.
v 4' D'emporter avec moi quelques livres auxquels
je tiens davantage; environ une vingtaine de volumes
(de theologie ou d'asc6tisme). Je ne parle pas de mes
manuscrits, parce que cela est de droit. »
Quelques jours apres avoir icrit cette lettre, M. Dujardin chantait I'ofice divin au milieu des Chartrex
de Farneta en Italie. Grande itait sa joie, et aussi sa
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confiance; mais la disillusion ne tarda pas. gcoutons-le encore, c'est toujourt au P. Fiat qu'il s'adresse
(18 octobre) :
<tJe viens de passer, comme postulant au cloitre,
vivant en tout de la vie des Chartreux et suivant lear
rbgle, prbs de trois semaines, qui ont iti assurement
des plus delicieuses de ma vie. Combien je serais heureux de passer le reste de mes jours dans cette cellule
solitaire, austere assurement i tous egards (tt d'antaut plus aimable), mais oi l'ame a la pleine liberti
de la pritre dans It seal a seul avec Dien, interrompu
uniquement par le seal office du chceur! Que le souvenir m'en restera cher et, si le choix m'en itait donni,
comme je resterais ici avec bonheur pour y vivre et y
mourir! Mais la faiblesse de ma voix y fait obstacle.
On a constath, pendant trois semaines, mon impuissance a chanter au choeur et il est vrai que, as totn
des Peres, ma voix n'est plus qu'un souffle rauque et a
peine perceptible.
a Or, I'aptitude au chant de l'office est une condition de I'admission -rigoureasement exigee par la
regle. Impossible done d'etre admis au noviciat.
t Cette dbconvenue, d6finitive cette fois (car ma
voix ne changera pas), me cause une peine trbs profonde. J'en suis navr6. Mais, quels que fusent mes
attraits, it y faut bien voir la preuve certaine que Ie
bot Dieu ne me voulait pas &.:que sa sainte volont6
soit faite!
a Des lors, it ne me reste qu'i venir vous demander, Monsieur et Trbs Ionor6 PBre, au foyer de Ia
petite Compagnie, une place quelconque oi je puisse
achever ma vie dans l'observation intigrale de nos
a Disposez de moi commne vous I'entendrez. Ma
sant6 m•!iintenant, sans etre aussi robuste qu'elle le
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fut jadis, est assez rxtablie pour que je puisse encore
passablement travailler. II n'y a a excepter que les
missions, pour lesquelles la voix me ferait d6faut : je
ne puis ni me faire entendre dans un grand vaisseau,
ni fournir la serie ininterrompue d'efforts vocaux
qu'une mission exige; avant letroisieme jour, je serais
completement aphone. Pour le reste, ii m'est indifferent d'etre applique, ici ou I~, a une chose ou a une
autre. Le seul d6sir que j'aie a exprimer, mais comme
une vraie supplication, c'est d'etre place dans une
maison ou la regle soit strictement observie et en
pleine vigueur. J'ai soif d'un milieu parfaitement
r6gulier; j'ai trop souffert de sa privation. »
Quelques jours apres, M. Dujardin revenait sur la
question de son placement:
(( II m'est tout i fait indiferent que mon travail de
demain soit, ou non, semblable a mes occupations
pr6c6dentes. D'aillcurs, il y a dans mon passe tant de
choses disparates que n'importe quoi aura des rapports d'analogie avec quelque coin de mon passe&
" Pour ce qui est des aptitudes, elles ne se sont
jamais assez sp6cialisees, ni pour devenir excellentes
en quoi que ce soit, ni pour rester insuffisantes a m'acquitter de fa<on passable, avec la grace de Dieu, i
peu pres de n'importe quoi. Je ne vois guere que les
missions, les predications dans de grands vaisseaox
pour lesquelles l'6tat des voies respiratoires constitue
une veritable impuissance physique.
ac Pour tout le reste, retraites, enseignement, confessions, ministlre de paroisse ou de pilerinage, soin
du temporel d'une maison, etc., point n'est besoin
de faire 6tat de preferences ou de r6pugnances qui
n'existent point de ma part, et l'on pent sans inconv6nient me mettre la oiu il y aurait un trou plus urgent
a boucher ou des services plus utiles i rendre.
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37 a Je ne connais pas de langue 6trangere et je me
fais un pen vieux pour me jamais bien familiariser
avec une langue absolument nouvelle. N6anmoins, je
crois qu'en y prenant.la peine n6cessaire, j'arriverai
a apprendre un idiome du groupe nao-latin, de maniere a me faire comprendre suffisamment.
, Quant a la question d'acclimatation,. dans quelle
mesure mon organisme vieilli et bypothequb a-t-il
conserve l'l6asticit6 n6cessaire pour s'adapter? C'est
ce que seule 1'experience pourrait faire connaitre. Si
l'on voulait faire un essai, quel qu'il fiit, je n'y 6elverais aucune objection.
4 En resum6, je suis pret a aller faire, n'importe oi
et quelle qu'elle soit, la volonte de Dieu. Me pr6parer pieusement a la mort en rendant les services dont
je reste capable, c'est la mon unique d6sir. a
Le P. Fiat fat touch6 de ces beaux sentiments.
M. Dujardin fut envoyd au college Alberoni de
Plaisance pour y enseigner la theologie. Ses brillantes
qualites de professeur lui valurent I'estime et meme
I'admiration de ses e61ves. Ceux-ci le regretterent
vivement quand, Yannee suivante, M. le Sup6rieur
general lui donna ordre de venir i la Maison-Mere,
oi nos etudiants profittrent, pendant quatre ans, de
ses leons.

La guerre finie, l'6veque de Beauvais nous tonfia
son grand s6minaire. M. Dujardin y fut envoye
comme sup6rieur. Son activite s'y d6ploya dans tons
les domaines : il fut tout a la fois superieur, professeur, horticulteur, 6leveur, fabricant de cidre. II etait
fier des belles fleurs que produisait son jardin, des
beaux volatiles qui remplissaient sa basse-cour; son
cidre mousseux faisait les delices des visiteurs. Tout
montrait que, dans le domaine materiel, il 6tait aussi
entendu que dans le domaine intellectuel. La societh

-

38 -

d'agriculture de Beauvais lui demanda de figurer
parmi ses membres et de prendre part a ses delib6rations.
Les quatre ans passes dans cette ville fureat suivis
de trois ans i la Maison-Mere, puis d'un an au seminaire international de Strasbourg; en 1927, retour-A
la Maison-Mkre, pour ne plus la quitter.
Ces dernieres annees furent bien remplies : visites
canoniques aux ktablissemeats de soeurs, preparation
des cas de conscience mensuels, qu'il resolvait avec sa
maitrise et sa clarte habituelles, examen de manuscits
avant publication ou de livres a riimprimer, retraites
ecclesiastiques et autres.
A 1'approche de l'Assemblhe g6n6tale, qui devait
s'occuper de la correction de nos livres de communauti pour dliminer tout d6saccord avec le nouveau
code, chaque Visiteur fut prie d'envoyer son projet.
Dans chaque province, le travail fat confie au confrre
le plus vers6 daus les matieres canoniques. De 1D,
treate-six cahiers et mame davantage, car des particulierS, de leur propre initiative, voulurent ajouter

lers lunmires a celles des confreres choisis par les
visiteurs.
L'unification et l'appreciation de tous ces tcrits
demandaient une intelligence d'6lite, vaste, claire et
stie. M. Dujardin fut l'homme de la Providence. Son

travail servit de base au projet envoqy aux misiteaws,
et cc projet lai-meme a &tiadopth, sans grandes
modifeations, par l'Assembl6e gen&rale.
Cher M. Dujardin, I'amour du travail allait de pair
avec la. vivacit6 de i'intelligence. It ignorait ce que
c'est que perdre son temps.
L'&tude ne portait pas prijudice a. la piktU. On Ie

voyait souvent a la tribune de la chapelle, on ii
se plaisait a faire le chemin de croix.
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Homme de rigle, il ne manquait aucua exerciceide
communaut6.
II raccommodait lui-meme ses vetements et le&scoaservait le plus longtemps possible; aussi avaieat-ilsr
un air de vitust6 qui inspirait i la fois la piti .et:
I'kdification.
A table, rien de particulier ; jaaais de riclamatioa;
quelle qa'elle ftt, la nourriture de la Communauth lai
suf&sait. 11 traitait le corps en ennemi, recourant aox
instruments de p6nitence pour le dompter.
Jamais de sa bouche ne sortait un mot coijre le
prochaia; jamais une plainte contre coax qui avaieat
pu lui porter prejudice.
Une annee avant sa mort, sa sant6 semblait encerebonne' Toutefois, ses oreilles entendaient de plus eft
plus difficilement Ia voix de ceux qui lui parlaient'
Son amour de la solitude et du silence trouvait soac
profit dans cette demi-surdit6.
Ses parents n'avaient pas di6ass6 la soiKatneneuvi-me ann&e. Le 29 novembre 193o, quand: luimeme eut atteint cet age, la pens6e d'une mort:
prochaine ne quitta plus son esprit II dit au uinset aux autres que l'annCe 1931 serait sa dernikze;
allant plus loin, ii prit la plume, le 31 janvier, peor
annoncer lui-amme sa mort a sept de ses amis les plus
intimes. Les sept cartes, mises ensuite sous enveloppes
portant I'adresse des destinataires, furent places..
dans un tiroir, dans I'atttetcda jour oit Ja mort serait
devenue an fait accompli. Inutile d'ajouter que cette
d"licate attention toucha au plus haut point ceux qjt.
en 'taient l'objet.
La pens6e de la mort ne I'empechait pas de vaquer

Sses travaux habituels; au contraire, il s'y adoanait
avec une ardeur accrue, sachant qu'il n'est pas de

aeillear moyen de se pr6parera paraltre devaAt Dietti
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Dans le cours de l'&et, apparurent les premiers
sympt6mes du mal qui devait 1'emporter. La paralysie
agitante courba son corps et, tout en l'incitant A la
marche, lui enleva le contr6le de ses mouvements. Un
jour de juillet, il tomba et se blessa en allant k
Gentilly. Un agent le ramassa et le fit porter A la
maison de campagne. On le pansa et, apris Ie repas,
on eut toutes les peines du monde a l'emp&cher de
revenir a pied.
On lui fit comprendre, au mois d'aoit, que sa place
6tait a l'infirmerie. II y alla, mais n'y resta que
quelques jours. Les progres du mal l'obligirent i y
revenir. L'oisiveti lui pesait; il demanda du travail.
On s'appr'tait i lui porter un exemplaire du directoire
des grands s6minaires pour qu'il en commenAt la
traduction latine, quand son 6tat s'aggrava; c'Atait
trois ou quatre jours avant sa mort.
La disparition de cet infatigable travailleur est
une grande perte pour la Congregation, qu'il a servie
et aimee pendant quarante ans.
7 novembre. -

Novembre est le mois du Bien-

heureux Perboyre et de la M6daille. On n'a peut-&tre
pas fait assez remarquer la devotion qu'avait notre
courageux martyr pour la Vierge de la Midaille.
II 6crivait t M. Aladel, le io aoft 1839, peu de
temps avant son arrestation : < Comme j'6tais a faire
la mission dans une chritiente du Honan, en novembre 1837, les chritiens de I'endroit me presenterent
une jeune femme atteinte d'alienation mentale depuis
environ huit mois, me disant qu'elle d6sirait ardemment se confesser, et que, quelque incapable qp'elle
fiAt d'une pareille action, ils me suppliaient de ne pas
lui refuser une consolation qu'elle avait tant ,a coeur.
Le triste 6tat ot elle 6tait r6duite 6tait toute esp&
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I'exercice

de mon ministere.

auprbs d'elle. Cependant, je 1'entendis par pure compassion. En la cong6diant, je la mis sous la protection
sp6ciale de la sainte Vierge, c'est-I-dire que je lui
donnai une m6daille de l'Immaculee Conception. Elle
ne comprenait pas alors le prix du saint remede
qu'ellerecevait; mais elle commenqa des ce moment
a en ressentir la vertu, en 6prouvant un micux qui
alla se developpant, au point que, quatre ou cinq jours
apres, elle etait entitrement chang6e. A un d-sordre
complet d'ideesi a des apprehensions qui la tenaient
continuellement dans des angoisses mortelles, oit je
crois que le demon 6tait pour beaucoup, succ6derent
le bon sens, le calme et le bonheur. Elle se confessa
de nouveau et fit la sainte communion avec les sentiments les plus.vifs de joie et de ferveur. Ce trait particulier de bont6 de la Mere de misericorde vous surprendra sans doute peu, vous qui savez si bien que
toute la terre est remplie de la misericorde de Marie;
mais votre bon cceur sera ravi d'avoir cette nouvelle
occasion de lui en rendre des actions de graces particulibres; et c'est IAIe principal motif qui m'a engag6
a porter ce fait a votre connaissance.<,
S(EUR ELISABETH MARIE-ANGtLIQUE DUPRE

Le lundi 31 aoilt, le corbillard des pauvres emportait 4 sa derniere demeure la d6pouille mortelle de
soeur Elisabeth, de la Maison de la Providence, 3, rue
Oudinot. Ceux et celles qui 1'ont aid6e a faire du
bien, comme tous ceux qui ont benffici6 de sa bont6,
suivaient avec 6motion le modeste cercueil.
Dans une de ses magnifiques conf6rences A ses
Filles, saint Vincent de Paul.reprisente les pauvres
qu'une Fille de la CharitY6 aura assist6s, devenus ses

intercesseurs aupres de Dieu, accourant en foule audevant d'elle, aussitot apres son trepas, et disant a
Dieu : " Mon Dieu, voici celle qui, pour votre amour,
nous a secourus. Mon Dieu, voici celle qui m'a appris
qu'il y avait un Dieu en trois personnes; je ne le

savais pas. Mon Dieu, voili celle qui m'a enseigni A
espirer en vous; voilt celle qui, en me faisant du
bien, m'a donn6 a entendre par la que vous 6tiez
infiaiment bon. ,
En 1898, sour Elisabeth arrivait a la maison des
Filles de la Chariti de la paroisse Saint-FrangoisXavier pour y travailler modestement pendant trentetrois ans.
Elle ft' d'abord la classe pendant dix ans. Tres
'fidle A bien s'acquitter de son office, formant avec
soin l'esprit et le cceur des petites filles qui lIi ktaient
-confiees, elle les accueillait avec affection et les instruisait avec d6vouement et competence. Exactitude,
vigilance, bonte, fermetk, telles 6taient ses vertus
dominantes. a Sa classe 6tait le royaume de la justice ,, dit une de ses anciennes 6lives. Les enfants
qu'elle a ~levees ne l'ont pas oubliie; temoin cette
mnre chr6tienne habitant encore la paroisse, qui, le
jour de 1'enterrement, disait, les yeux remplis de
larmes : a J'ai connu soeur Elisabeth lorsque j'avais
dix ans; j'en ai maintenant quarante-trois; ma chere
maitresse m'a toujours suivie, elle a partag6 les peines
et les joies de ma famille, elle a itt mon conseil et

mon soutien dans la conduite et l'6ducation de mes
enfants. n
En 9go8 eut lieu la fermeture de I'icole des scurs.
Sceur Elisabeth fut alors attach6e au service des pauvres. Souvent elle aimait a confier son bonheur d'avoiritc choisie pour cet office. Puis vint la guerre. La
servante des pauvres fut d6signee

poor l'h6pital-
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ambulance de Saint-Di6. Son zele y fut remarquable,
surtout dans la p&riode terrible des premiers mois,
lorsque sous les obus il fallait, le soir, transporter les
blesses dans les caves pour lear mAnager une neit:
plus tranquille. Sa tendresse maternelle s'attachait a
consoler les petits soldats de vingt ass qoi, dans les
angoisses de l'agonie, jetaient sur elle an regard suppliant, comme s'ils avaient voulu appeler - ( Mamasn .
Tour a tour, ce furent les ambulances d'Amiens, (eChilons-sur-Marne, epernay, Avignon, Aries, Che-nonceaux qui rerurent son devouk concours. Que de
nais, de pa-,ies veilles pass&es au chevet de nos
bless6s! Elle ne revint sur la paroisse qu'A l'armistice..
Et pendant treize ans, elle a contineu la visite desmalades et des pauvres. Son culte pour les membres
souffrants de Notre-Seigneur etait admirable; ellelear consacrait , la lettre tous les instants de ses.
journ6es. Tous les jours, levee a quatre heures, apresavoir retrempe son ame aupris de Diew pendant deux:
heures de priere, quelque temps qu'il fit, en toatesaison, de bon matin, elle partait, son grand sac. as
bras, et on la voyait parcourir cette longue re de
Sevreis, o sapresence etait devenue 16gendaire. Elie
entrait chez le boulanger, chez le cr6mier acheter ce

qu'il fallait poor le d6jeuner des pauvres maladesabandonnrs; elle 6tait une mere pour eux.
Que de vertus n'a-t-elle pas pratiquees dans cet
emploi! Discretion absolue, ne parlaot jamais desdbfauts de ses pauvres, ne permettant pas qu'on en
parle, les d6fendant si, devant elle, on avancait sae
leir compte quelques remarques dasavantageuses.
Prudente, juste, tris pond6rke, elle n'a jamais dit-sa.
mot qu'elle ne vouttt dire. Constante, tenace mrame,
en bonne Bretonne qu'elle etait, elle allait jusqu'aw
bout de ce qu'elle avait d6cid6 aprbs reflexion. Cepen-

- 44dant, lorsqu'elle se trouvait pres des mourants sans
religion, elle se flt bien gardie d'exercer sur eux la
moindre contrainte; en revanche, sa douceur et sa
bontL en toucha plus d'un,qui demanda de lui-meme
Sse reconcilier avec Dieu.
Sa predilection allait aux families les plus 6prouvees, qu'elle savait si discretement amener a accepter
courageusement leur sacrifice. Une m&re du quartier,
qui a perdu son grand fils Age de vingt-cinq ans, c'6tait un des meilleurs jeunes gens du Bon-Conseil,
mort comme un saint au commencement de 1930, -

en tdmoignait ainsi, devant le cercueil de la d6vou6e
religieuse : a Sceur Elisabeth venait faire des piqfires
a mon cher petit, et, quand elle avait fini, elle s'asseyait pour causer un pen avec lui. II l'appreciait
tant! Ah! jepuis dire que maintenant nous avons au
ciel trois protecteurs : M. 1'abb4 Esquerre, mon ils
et soeur Ilisabeth. »

Elle 6tait encore en pleines forces, lorsque Dieu
jugea que i'heure de sa recompense avait deja sonni.
Elle accepta la perspective de !a mort avec un calme
qui permet d'evoquer cette page connue de la vie du
fondateur des Filles de la Charit6. Saint Vinceit demandait un jour a l'une de ses premieres Filles, qui
6tait sur le point de mourir, si elle n'avait pas quelque peine, quelque remords de conscience. - c Non,
Monsieur, r6pondit-elle, si ce n'est d'avoir pris trop
de plaisir a servir les pauvres. - Eh! quoi, ma Sceur,
r6pliqua le saint, n'y a-t-il rien du pass6 qui vous
fasse craindre? - Non, Monsieur, rien du tout, si ce
n'est d'avoir pris trop de satisfaction a cela; car,
lorsque j'allais par les rues et les maisons voir ces
bonnes gens, il me semblait que je ne marchais pas,
mais quej'avais des ailes et que je volais, tant J'avais
de joie A les server. »
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Soeur Elisabeth rebut les derniers sacrements avec
une grande pietb, r6pondant a toutes les priires.
S'abandonnant simplement h la volont6 de Dieu, elle
fit avec g6n6rositI le sacrifice de sa vie. Sa derniere
parole fut pour les pauvres. La sceur qui l'a remplacie
dans sa belle tiche etait all6e, le samedi 29 aoit,
vers cinq heures, lui demander un renseignement sur
une pauvre femme. Pendant que la sceur Elisabeth
lui r6pondait peniblement, n'ayant plus la force d'articuler les syllabes, tout a coup elle pilit extremement. La sceur n'eut que le temps de formuler quelques supremes invocations: soeur Elisabeth etait
morte sans agonie, sans souffrance, le sourire aux
livres, r6alisant cette parole de saint Vincent de Paul:
4 Celui qui aura aim et servi les pauvres pendant sa
vie verra sans effroi approcher le moment de sa
mort.

n

Nous n'avons plus, chers paroissiens, qu'un- seul
moyen de temoigner a la digne d6funte notre reconnaissance profonde pour tout le bien qu'elle a accompli au milieu de nous, mais c'est le plus effectif et
celui auquel la chore disparue tenait le plus: notre
priere la plus fervente. Nous ne manquerons pas, sp&cialement pendant ces mois du Rosaire et des D6funts,
de nous acquitter de ce pieux devoir.
G. CHEVROT,
Curt de Saint-Frangois-Xavier.
(Bulletin P.aroissial de Saint-Franfois-Xavier,oct.-nov. 93i.)

ESTAIRES
-SCEUR GABRIELLE MAYEUR

Le vendredi i8 septembre, a dix heures du matin,
s'endormait pieusement dans le Seigneur, entouree
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de ses religieuses, soeur Gabrielle Mayeur, des Filles
de la Charit6 de Saint-Vincent-de-Paul, superieure
de l'hospice d'Estaires depuis vingt-trois ans; elle
avait cinquante-neuf ans d'ige et trente-six de vie
religieuse.
A plusieurs reprises dij~, ies annres precedeates,
sa sant6 avait donn6 des inquietudes; vers le mois de
mai, elle dut renoncer a sortir; plusieurs crises assez
alarmantes lui firent comprendre que l'heare du grand
repos allait bient6t sonner pour elle et, des lors, elle
s'y pr6para avec soin dans la priire et dans I'offrande
quotidienne de ses souffrances pour ses chires compagnes et pour les enfants d'Estaires, qu'elle aimait
tant.
Elle requt les deraiers sacremeats le 27 juia, et puis
la maladie evolua dans un rythme lent et cruel, qui ne
laissait, h6las! aucun espoir. Elle eut la consolation
supreme de pouvoir diriger encore, de son lit de
souffrances, la dernihre retraite des jeunes filles, et
c'est au lendemain de la cl6ture qu'elle sentit que la
fiR approchait; elle fit genareusement son sacrifice
pour ses cheres enfants et se prepara t la mort presque
avec joie, puisque son dernier mott fut : o Je suis
heureuse. n
Cette mort est une graade perte pour la ville d'Estaires. La soeur superieure, avec son ferme bon sens,
son esprit d'organisation, sa d6licate bonte, a rendu
des services inappreciables non seulement aux ceuvres
de jeunes flles, qu'elle a gardies et restaures, mais
encore a presque toutes les families, dont elle 6tait
souvent le supreme recQurs dans les peines et les
difficultes.
Pendant toute la guerre, elle resta t son poste,
empress6e a secourir les soldats et les rfaugies. Quaad
vint I'ivacuation, elle aida M. Ie cuaj Cattea~ i.
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r&unir les adresses de tous les paroissiens 6vac•es
dans soixante-sept d6partements, afin de leut faire
parvenir des nouvelles de la petite patrie, par I'organe
do bulletin paroissial, La Voix de'Ezil.

C'est alors .que Il Comit ..des rifugiis coana a
soar Gabrielle son regret de voir les enfants abandonn6s faute de place pour les recevoir dans les
coles. Lasceur superieureouvrit aussit6t une garderie
pour tous les enfants du Nord et de l'Est.
Aussit6t apres le retour, dans des abris de fortune,
elle reprend la reunion dominicale, travaille a reconstituer I'ouvroir avec un outillage moderne, et cherche
A gagner I'affection de ces jeunes filles, a qui elle
procure, avec un gagne-pain, une solide formation
chretienne.
Pendant cinq ans, elle se charge elle-mame de la
visite des malades & domicile; c'est li qu'elle donne
la mesure deson devouement et de sa ddlicatesse pour
toutes les infortones.'
Elle fait ensuite reconstraire I'orphelinat, oi elle
a la consolation de recevoir deji vingt-cinq fillettes,
*qa'elle entoure, comme une mere, de ses sains affectueux.

Un tel labeur use les forces avant l'age; terrasse
par la maladies elle tombe, pr6maturiment hpuisbe
par uze vie toute de charit6 et de dovouement.
L'Administ ration del'bospice perd en elle ne collaboratrice de tout premier ordre, et les vieillards et les
infirmes une vraie mbre.
Le clerge paroissial, lai aussi, s'afflige de cette
mort, qui le prive d'une auxiliaire aussi exp6rimentee
qae d&vouee.
Mais, quels que soient nos regrets, nous devons tous
noas incliner devant la volontA de Diea, qui dispose,
A sora gre, des personnes et des choses, et qui, nous le
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savons et nous le croyons, ne veut, meme quand il nous
fait souffrir, que notre plus grand bien.
SLa scour sup6rieure n'est plus aupres de nous en
apparence, elle est toujours prisente en rialite; elle
continuera son ceuvre dans l'6ternite, et sa chariti ne;
manquera pas A tous ceux qu'elle aimait et pour qui
elle se d6vouait sur la terre.
Gardons pieusement son souvenir et que nos prieres
expriment notre affection et notre reconnaissance.
,Bulletin paroissialdEstaires.)

DAX
LEs FtTES JUBILAIRES DE LA MAIlON DE FORMATION

-

DE NOTRE-DAME-DU-POUY

Le 27 septembre 1881, M. Fiat erigeait a Dax,
aupres de la residence des missionnaires, un nouveau
s6minaire interne. Au travers de p6nibles difficult6s,
des hommes de Dieu maintinrent l'cuvre et 1'acheverent : le succes ne leur avait pas demand6 moins de
vingt-cinq annees d'efforts et de souffrances.
Ne convenait-il pas de celebrer le cinquantieme
anniversaire de la fondation de cette maison, si chore
au cceur de tous les missionnaires qui vinrent y abriter
leurs ann6es de jeunesse?II le fallait pour honorer le
souvenir des fondateurs de l'oeuvre;' pour remercier
Dieu du soutien qu'll accorda & ces d6voues artisans;
pour le remercier des grices sans nombre ici rdpandues
pendant un demi-siecle.

Le triduum des 25-26-27 septembre ig3i devait
ktre, selon le mot de Monsieur notre Tres Honore
Pere, le t triduum du souvenir ,, le tridnum de 'action
de grAces aussi. Ce double sentiment de gratitude

envers Dieu et envers les fondateurs de Notre-Dame-,
du-Pouy vivait au coeur de tous ceux qui particip.rent

I,
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- 49 aux fetes jubilaires. M. le Supirieur gen6ral avait
tenu a les ouvrir et en pr6sida la premiere journee.

Une belle couronne de missionnaires l'entourait, pour
la plupart anciens de la maison, representants des
diverses generations qui s'y sont succ6d6. C'etaient,
avec M. Sackebant, visiteur de la Province d'Aquitaine, M. Marlats, seul survivant des seminaristes de
1881, les premieres pierres de l',difice 6lev6 au flanc
de la colline, les germes divins auxquels le P. Fiat
souhaitait de fructifier, de se multiplier. Des representants de chacune des generations suivantes :
Mgr Larquere, Mgr Potier, MM. Buck, Roy, Coste,
Castamagne et beaucoup d'autres.
A ces f&tes jubilaires, n'6taient-ils pas presents
encore les anciens s-minaristes et itudiants de NotreDame-du-Pouy, aujourd'hui disperses sur toutes les
plages da monde, en communion de pens6e, de sentiment et de prire avec nous ?
Presentes, elles 1'etaient aussi, les imes qui, sans y
avoir v6cu,, aiment cependant la maison de NotreDame-du-Pouy et sa chapelle, comme une demeure et
un sanctuairede famille. La Tris Honoree Mire adressait , M. le Superieur un t616gramme exprimant la
joie de son coeur de s'unir a nous dans l'all6gresse,
1'action de graces, la priere. A nos fetes, elle se
faisait representer encore par son Assistante, la respectable sceur Froidefond, et par son officiere, la
respectable sceur Lepicard. Nombreuses furent les
filles de la Chariti qui, a l'heure des offices, prirent
place dans les bas-c6tis du transept. Nombreuses ainsi
qn'au jour de la benediction de la chapelle on de
sa consecration; comme en toutes les solennites qui
marqukrent les cinquante annies d'existence de notre
maison.
N'etaient-ils pas presents enfin, les artisans de
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I'ceavre jubilaire... presents du haut do ciel os Dieu
leur a octroyi dejh la vicompense des bons et fidmles
ouvriers? Et nous aimons & penser qu'k notre geste de
reconnaissance devaient sourire nos c6lestes protectears : saint Vincent de Paul et la Vierge Immaculee,
notre gardienne et patronne.
*

Dans la chapelle ont reparu les splendetas des
dermires solennitns en 1'honneur du centenaire des
apparitions. De la croisee des voftes descendent les
guirlandes aux couleurs de Marie et les corbeilles de
verdure piqu6e de roses. Sur les murailtes, des bannitres, des 6cussons portant l'image de la Mdaiille.
Dans le sanctuaire, des tentures d'un bleu tendre
tvoient la ligne des cintres jusqu'a hauteurdesvitraux.
Dans les encoinqons, le monogramme de Marie se
d6tache en lettres d'or. Enchass6es dans des corolles
de reines-marguerites, les lampes electriques diffusent sur l'azur de la draperie une lumiere tris douce.
Et les las, de nouveau, se sont epanouis autour de la
statue de VImmaculie avec une profusion discrete
et toute gracieuse.
Le vendredi 25, i six heures et demie Notre Tris
Honor6 PWre monte 6 l'autel pour la messe de Communauti. L'orgue deverse a flots ses accords joyeax.
A dix heares,'sous la prcsidence de M. le Suprieur
g6niral, Mgr Larquere offcie
la graud'messe. La
schola chante le propre de Yoffice de saint Vincent et de m&me aux deux jours suivants - pais la messe
Agina cctei de Jac Kerle, chef-d'oe•ure de la polyphonie palestrinienne. Des cet instant, la schiola
conquiert son auditoire et, pendant trois jyws, Ien-
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hantement ne cessera pas. A l'orgue, M. Praneuf
xprimera, au cours des premiere et troisieme jour*
des, et avec le talent que nous admirons, la part que
Bercean veut prendre 4 notre alltgresse.
As repas de midi, la faveur si rare d'un Deo graias
st accuoillie -

fant-il le dire ? -

avec grande joie.

t apr~s s'&tre pr8tk avec bienveillance aux disirs d&
hotographe - la photo-souvenir est aujourd'hu'u
emprise sur le programme de toute fete, de toute
iunion de famille - M. le Suplrieur general part
our- le Berceau. Sa visite temoigne de 1'int•ret
aternel qu'il porte a l'6cole apostolique et aux
uvres naes sur cette terre bkaie, si chbre a sos
eurs. A son retour cbez nous, il preside les vepres.
elles-ci sent suivies d'une cantate de circonstance,
uvre d'un jeune talent. La sincbrit4 et la profondeur
e sentiment qui l'inspireat n'en constituent pas le
i4rite unique. OEuvre paissante et riche d6jA, tres,
che de promesses encore !
M. Collard, I'orateur do triduum, traite avec boneur un sujet d'un abord difficile dans une chaire.
rappelle les dates principales de I'histoire de
otre-Dame-du-Pooy, les 6tapes de sa constrveon. II rappelle des noms anssi, des noms trbs chers;
ans I'Aloge qu'il prononce des premiers ouvriers de
ette maison, on sent passer toute ]a gratitude d'un fis.
'6loquence veritable, une fois de plus, est celle du
eur. Non point cependant que M. Collard ne possede
ncore l'autre eloquence! Avec un double plaisir,
ous l'6coutons magnifier I'euvre matirielle et spiriielle de ces cinquante anaes, et nos coeus s'enisnat an sien dans un mime 6•an d'action de gries,
,lon le verset du psaume et le texte do4 discours
ui statis in dome Domini, besndicite Dommium.

Quelques instants apres le Salut, dans la salle de
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recreation des 6tudiants, reunion de famille. Notre
Tres Honore Pere fait asseoir a sa droite M. Marlats,
1'heureux jubilaire. Apres la lecture d'un compliment, un 6tudiant retrace, dans une belle piece de vers,
I'histoire de Notre-Dame-du-Pouy. La pieuse 6pope
obtient un 16gitime succes. La Muse avait heureusement inspire son poete. La Muse... mais non! disons
plut6t le coeur, qui, encore ici, voulait exprimer son
sentiment profond. Notre Tres Honor6 Pere l'a biea
compris. Toutesles beautes qu'ii a vues, aujourd'hui,out
entendues, elles sont nees de cceurs pen6tres d'amour
et de reconnaissance. Et il nous rappelle l'axiome: Er
abundantiacordis os loquitar. II nous dit sa joie d'avoir
pu pr6sider la premiere journ6e de nos fetes, et son
regret d'etre oblige de nous quitter sit6t. En v6ritA,
ce triduum pourrait s'appeler le triduum du souvenir.
Si orateurs et pontes ne l'avaient fait, les pierres de
cette demeure auraient aujourd'hui proclam6 les dates,
les noms de ses fondateurs, de ses premiers habitants.
Et puisque, dans notre reunion intime, les allusions
- m&me les plus transparentes - ne s'imposent pas
comme dans la chaire de la chapelle, M. le Superieur
general pr6sente a M. Marlats ses felicitations, ses
voeux et les n6tres. Puis, s'adressant aux 6tudiants, il
les exhorte a se pen6trer toujours davantage ides
lecons, des trois grands amours qui fondent, depuis
les debuts, l'enseignement spirituel de cette maison
de formation : l'amour de Dieu, I'amour des ames,
1'amour de ses freres.
Samedi 26. - Notre Tres Honor6 Pere nous quitte
pendant l'oraison. Apres avoir dit la messe au Berceau, il reprendra directement le train pour Paris.
M. Sackebant, visiteur, c6l~bre la messe de Communaut6. Mgr Potier chante la grand'messe et les vapres.
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Celles-ci sont suivies de la veneration des reliques
de saint Vincent. Le sermon est remplac6 par une
conf&rence, qui rassemble dans la salle d'oraison la
Communaut6 et tous les missionnaires presents. Devant
l'auditoire intime, M. Collard ouvrira, en toute liberte,
ce qu'autrefois on a pu nommer t 1'6crin de famille ».
Les plus belles pages d'un livre bien 6difiant seront
feuilleties au cours de cette causerie. Des noms
encore, certains qu'on ne se lasse point de rappeler:
M. Fiat, M. Rouvelet, M. Delanghe; d'autres noms
aim6s de directeurs de -sminaire, de sup&rieurs, de
missionnaires, de professeurs, de freres coadjuteurs,
d'&tudiants ou s6minaristes morts en pleine jeunesse
et en rayonnante saintet6. MM. Dardans, Verniere,
Coitoux, frere Abel, frtre Armengaud et les autres.
Des anecdotes, tour a tour plaisantes et 4mouvantes.
H6las! il faut abr6ger a notre grand regret. Une
heure entiire est vite pass6e, loute pleine d'intiret et
d'edification.
Dimaxche 27. - Et voici poindre la troisieme journ6e. M. Sackebant cilbre la messe de communion. A
l'heure des offices, grande affluence dans la chapelle.
La foule s'4tend autour de I'autel; elle emplit les deux
tribunes, elle d6borde jusque sur le vestibule d'entr6e.
L'6cole apostolique du Berceau, qui, aujourd'hui
meme, fete ses noces de diamant, vient unir sa joie a
la n6tre. Dans le chaeur prennent place, avec M. le
Vicaire gen6ral, des membres miinents du clergi de
la ville. La presence de Mgr Clerc-Renaud rehaussera
davantage encore 1'eclat et la majestA des c6r6monies.
L'office du matin. debute par le chant de tierce. Puis
Monseigneur s'avance vers l'autel, tandis que, infatigable, la schola reprend la messe de Jac Kerle.
A la fin des vepres, sur le dernier accord de la
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cantate du cinquantenaire, M. Collard reparait en
chaire. Posuerunt me custodem. Le texte du-sermon
proclame d6ja les bienfaits de Marie, gardienne de
ces lieux, les grices innombrables dues i son intercession. Les murs de notre maison ne sont-ils pas 1'aoere
de Marie, et, dans une certaine mesure, un miracle
encore de sa Midaille?
Les enfants de Notre-Dame-du-Pouy ont su, d'ailleurs, temoigner a Marie Immaculee leur reconnaissance. Et lorateurd'ivoquer les spendides c6r6monies
qui, successivement, les reunirent autour de Pimage
de Marie, dans 'ancienne chapelle, puis dans ce
nouveau monument, lev6, parla gratitude de la doable
famille de saint Vincent, & la gloire de la Vierge
Immaculee. La reconnaissance et l'amour des anciens
de'Notre-Dame-du-Pouy envers leur Mere sont imp&rissables. Au ciel, a la suite des fondateurs de la maison, la litanie se poursuit sans fin: la louange de ses
enfants, aujourd'hui dans la gloire, a Celle qui veilla
sur leur formation et qui sut faire d'eux des ap6tres,
des martyrs. Regina Apostolorum, Regina Martyram.
Sur les plages les plus lointaines, la mime louange
s'elive vers Marie; la priere des enfants disperses k
Celle qui demeure leur gardienne, qui veille aujqurd'hui sur leur ministtre, comme autrefois sur leur
formation; la priere qui apaise et r6conforte aux
heures de lutte et de tristesse; la priere a Ia Mere, i
Notre-Dame de la Medaille, A Notre-Dame-du-Pouy.
IM. Collard termine par un appel aux jeunes, qui se
pr6parent a rejoindre leurs ainbs bient6t. Qu'ils
confient a Marie leur present et leur avenir. Cet avenir
leur reserve des heures bienlourdes. Qu'en ces heuresl, comme en toutes les autres, its ne cessent d'implorer, de tout leur coeur de fis, la Mere de teur
sacerdoce, Notre-Dame da Pouy.
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A l'evocation de tant de graces, - et le cceur de
Marie conserve le secret d'un plus grand nombre
encore ! - nos ames dibordent de reconnaissance : Te
Deum laudamus. Avant le Taxtum ergo, Monseigneur
entonne le cantique d'action de grces. L'assistance
entiere reprend les versets sacres, et, dans l'~lan d'un
mime ccmur, elle en vent porter 1'echo jusqu'au tr6ne
de Dieu. ( Seigneur, pour cinquante ann6es de bienfaits spirituels et temporels, nous Vous louons, nous
Vous remercions; les enfants de Notre-Dame-du-Pouy
Vous louent et, Vous remercient sur toute la terre et
das le ciel : Te Deum laudamus... Te gloiosus AposJolorum chorus... Te Mariyrum candidatls cludat
exercitus...
Le lamdi 28, one dernikre creimonie r6unissait dans

notre chapelle la Communaut6 et les missionnaires que
leurs occupations n'avaient pas encore rappels. M. le
supirieur chantait une messe de Requiem
I'intention des membres d6funts de la Maison. Nul
contraste dans la severe liturgie de cette messe, succ6dant aux allgresses, aux 6clatantes sotennitis de
la veille. Sous les joyeuses nuances des tentures et des

guirlandes regne la meme atmosphere simplement
recueillie. Cette creimonie marquait la digne cl6ture
de notre triduum. Triduum du souvenir, triduum
d'actions de graces. Mais le souvenir et la gratitude
viritables -

les seuls veritables -

ne sont-ils pas

ceux dont I'expression s'affirme et s'achive dans une
priere ?

Po6sie lue devant le Tres Honord PNre pendant la
seance recr6ative du 25 :
Quand vos bienfaits, Seigneur, parfument notre vie,
Pire, lorsque, sur nous, de votre main bfnie
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Tombent les fleurs de votre amour,
Lorsque vous nous ouvrez la rayonnante ivresse
De vos dons pricieux; lorsque votre tendresse
A nous se donne sans retour,
Lorsque, daignant sourire A l'6veil de notre.Ame,
Vous nous avez choisis, enfants, pour Notre-Dame,
Et ltrsque pour votre moisson,
Voulant faire de nous des saints et des ap4tres,
Pdcheurs sauves par vous, pour vous en sauver d'autres,
Vous avez fait cette maison,
Puisqu'il vous plut, Seigneur, durant cinquante annies,
D'exalter de ces murs les nobles destinees,
Celles que vous vouliez pour eux:
Vous former d'autres Christs, vous donner sans relache
Des ouvriers miris pour la divine tache,
Des pretres purs et genEreux,
Alors il nous est bon de vous louer sans treve,
Seigneur, il nous est bon qu'un cri d'amour s'eleve
Au souvenir de vos bont6s,
Qu'il rdsonne ddjk dans I'Fclat de Paurore,
Et que silencieux le soir Ecoute encore
Le chant de vos fidelitis,
It faut que notre cmour exultant d'all6gresse
En paroles de feu vous proclame sans cesse
Que ses ceuvres sent pour son Roi:
C'est le tribut total de sareconnaissance
Qu'il vondra vous offrir, sachant bien la puissance
Des dons qu'illumine la foi!
Et puisque vos bienfaits chargent notre m4moire,
Laissez-nous rappeler, Seigneur, pour votre gloire,
Dans les f6tes de ce beau jour,
Comment v6cut pour vous I'ouvre par vous chirie,
La maison dont la Reine est la Vitrge Marie
Qui nous dispense votre amour !
Mais cette oeuvre est un temple &P'treinte des Ames:
II n'y brule qu'un feu dont les vivantes flammes
Ne font qu'une seule clarte ;
Et puis, c'est mille coeurs qu'il faudrait pour connaitre
A sa juste valeur ce que fit pour son pretre
Le Dieu de toute saintete !
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Frbres, que le Seigneur choisit pour ses ap6tres,
A mes faibles efforts, daignez unir les v6tres,
Pour ressentir ce qu'en ce lieu
Jesus paracheva de sa boant divine,
Et devant ces splendeurs qu'k genoux l'on devine,
Pour mieux redire: gloire i Dieu!
I
II est pour chaque vie un mystique silence
Ot dorment I jamais les heuras d'autrefoi s,
Mais qui soudain s'dveille en caressantes voix
Quand vers leur solitude us jeune appel s'elance.
Tel; dans le grand sommeil des antiques forets,
Quand le cri d'un passant fait vibrer leur ramure,
S'exhale comme an chant tres doux, comme un murmure,
Le bruit de tout un monde aux contours ignores;
Ainsi ton souvenir, Maison de Notre-Dame,
Quand nos cceurs attentifs vont trouble; son repos,
Telle une caatilnue aux celestes echos
Dont les lointains accords envahissent notre ame,
SMonte en nous comme un hymne ardent de foi, d'amour,
.De z:le, de tendresse et de paix fraternelle,
Parfois d'essors joyeux vers la vie 6ternelle,
Et ton vivant passe nous dit qu'anotre tour
Nous devons &couterles voix graves et saintes
Qui sortent du recit de la geste d'antan,
Nous gui voulons porter nos regards en avant
Plus riches et plus forts de ces grandeurs eteintes...
r*

VoilM done cinquante ans, cette maison sortit
De terre. Lentement, sans trove, elle grandit
Aux fiancs de la colline, et sa carrure austere
Aupres de la cite se dressa, solitaire.
La lande monotone, en rivant, regarda
Ce nouveau rejeton du manoir des Borda,
Et les vents de la mer, sur la jeune muraille
Bient6t vinrent fixer cette douce grisaille
Qui sait donner line ame aux murs inanimes.
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Quand aux vouloirs divias des hotames soot foxenr s,
Rien ne peut arreter la force de leur zile,
Devaot leur volonte rien ne reste rebelle,
Et le bon Pere Fiat 6tait un de ceux-lh.
Aux pas de saint Vincent, lorsque Dieu i'appela,
Ce saint an coeur terrible, assoiff die conqukte,
Voulait forger des saints. La matiire 6tait prete,
Mais une seule enclume 6tait trep pen pour lui.
Aux vwaux de P'Assemblie, heureux, il cria : Oui !
Et la maison surgit de sa main vigoureuse,
La charite pout lui se fit plus ginirease,
Le travail sous son ordre augmenta son effort,
L'Uuvre qu'il binissait prit enfin son essor,
Dans le ravissement de tout son cceur de pere,
Un jour s'ouvrit aDax un nouveau sminaire...
Siminaire... Oh ! Ce temps de pritre et.d'ardeur,
Calme envol de notre etreacceptant sa grandeur,
Magnifiant son ame et travaillant sans cesse
A livrer k Jesus sa vibrante jeunesse!
Savoir qu'il faut an Christ, pour ses blanches moissons,
D'enfants freles encor de blanches floraisons,
Et se savoir compris dans la gerbe divine !
Et, pour etre ce jour dont l'aurore illumine
Les malheureux prostres l'Pombre de la mort,
Et pour etre plus digne, et pour 6tre plus fort,
S'dlancer vers les cieux comme s'elance un aigle
Dans la ferveur tres douce et grave de la Rbgle !
Et, soumettant sa vie aux usages d'antan,
- Dont parfois on sourit - la voir croitre pourtant
Au contact des aieux dont elle suit la trace
En puisant en plein vol les vertus d'une race !
0 Pere disparu, vous qui sur ce terroir
Avez ouvert un jour ce nouveau reposoir
D'oft montrent au ciel, humbles et prosterades,
Les tres belles vertus de trks jeunes annaes,

Phre, soyez b6ni parmi nous en ce jour,
Puisqu'h Dien votre zele a donn6 tant d'amour!

Car on peut pressentir souvent de grandes choses
,Quand s'offrent an Seigneur, comme de fraiches roses
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En leur chaste beaut6, des coeurs d'adolescents!
Notre-Dame en compta d&s ses premiers instants.
Ils 6taient dix alors, tous pares d'un sourire.
Monsieur Marlats est 14, qui pourra nous le dire.
Cinquante ans sont passes depuis qu'a pareil jour
Saint Vincent en ce lieu vous preaait sans retour,
Et le a germe divin ) qu'on vous demandait d'tre
Fut ce beau devouement de votre ame de pr4tre,
Et votre ardente soif de constamment servir !
A cette cEuvre le temps parvint & vous ravir,
Mais tout dans la maison vous parle et vous appelle:
Le pieux saminaire et I'antique chapelle,
La severe procure et le riant jardin,
Toot ce qui contempla votre calme destin,
Et tout vous fait revivre au soir de votre vie,
Des images d'antan la douceur infinie...
Et vous etes le seul... les autres ne sont plus.
ls jouissent dans le ciel du bonheur des Elus.
Mais en ce jour I'un d'eux doit diriger sur terre
L'eternelle bont6 de son sourire austere
Et b6Dir le sejour qu'il aimait ici-bas.
Car son ccur est a nous, son ceurre ne meurt pas,
Et I'dme de ces lieux, a notre ame, en sa langue,
Repete les vertus du bon Monsieur Delanghe.
Tout ici vibre encor de son cher souvenir,
Car par lui le passe prepara l'avenir,
La vie entra plus forte en la maison plus belle,
Par lui jaillit du sol la divine chapelle,
Ce cantique de pierre i la Vierge aux Rayons,
Par lui le grain germa dans de nouveaux sillons,
Car il passa quinze ans a former des ap6tres,
Leur donnant Jesus-Christ pour le donner aux autres,
Et ce fut enfin lui, de son cceur radieux,
Qui rdpandit l'amour qu'il voulait en ces lieux,
Que gardent h jamais les antiques murailles
Oi nBos freres aines semarent des m6dailles I
II
Et cumbien
Que compte
Et combien
O l'on fait

soat passes an cours des.cinquante ans
la maison doat.Marie est la Reine,
out vdcu dans cette paix sereine
pour son Dien des r&ves toujours grands I

Non, 'ocuvre des aieux ne fat pas inficonde !

Et les temps disparus qu'on rappelle aujourd'hui
Retrouvent ce frisson que 'on croyait enfui
Et s'6clairent soudain d'une splendeur profonde.
Et c'est avec les yeux illuminds du cceur
Qu'il nous faut contempler ces puissantes richesses,

Puiser en ce passi d'eternelles sagesses,
Comprendre son appel vers un futur meilleur.
C'est 1 genoux qu'il Taut penser a nos accatres,
A ceux que leur destin fit fleurir en ces murs,
Et, les sentant revivre, austeres et tris purs,

A P'cole de Dieu, savoir qu'ils sont nos maitres !
... On a vu des vieillards clairs comme des enfants,
Se retirer ici, leur t.~che termince,
Pour offrir an Seigneur ]a fin de leur journae,
Dans le candide espoir d'horizons triomphants.
D'autres, miles et forts, voyaient dans leur priire
Quelque terre lointaine oh manquait une croix:
Une promesse alors faisait trembler leur voix.
Et s'anissait an calme envol du Breviaire.
... On a vu, tout joyeux d'aimer et de souffrir,
De bons coadjuteurs travaillant encsilence,
Aspirer de tout coeur aprbs la rdcompense,
Deposerleurs outils, et doucement mourir...
Et qui ranimera le paifum de ces vies
D'adolescents dont l'ine envahissait les yeux,
Fremissants de jeunesse, et rieurs et pieux,
Ou I'on sentait marir de celestes envies,
Si belles que parfois, magnifiant leur sort,
Comme apres la louange on ferme un livre d'heures,
Dieu fermait leur printemps sur des clartis meilleures,
Les bergant doucement dans I'appel de la mort...
Et quand la Grande Guerre empourpra notre France,
Quand le sang de ses fils dut payer ses errears,
Sachant prendre sa part des communes douleurs,
Notre-Dame en ses mturs accueillit la souffrance.
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La maison se remplit de.malheureux blesses,
Et la Vierge aux Rayons r6pandit son sourire
Sur ses nouveaux enfants, sur I'immense martyre
De cette chair meurtrie et de ces fronts lasses.
Et vous, qui n'utes point dans notre cimeti.re,
Freres tombds l4-bas pour le terroir natal,
Dijk vous aviez fait de vous le don tetal
Et livr6 pour le Christ votre vie entiere'
Quand ii vous demanda d'immoler votreespoir,
Vous avez accept6 les combats de ce monde,
Sachant que votre mort, toujours, serait f6conde,
Et vos corps dechires disparurent un soir...
O-freres d'autrefois, vos forces sont les n6tres !
Et dans ce blanc cinacle oil veillent des ap6tres
Dans 'attente des jours de lutte et de travail,
Votre grand souvenir, tel un ancien vitrail,
Comme on en voit encore au flanc des cathedrales,
tclaire.notre coeur des clartes ancestrales,
Le drapant de la paix riche de floraison Que votre vie a faite, en la chore maison
Ou depuis cinquante ans, gardes par Notre-Dame,
Tant d'etres disperses n'ont jamais fait qu'une ame !
III

Car ceux qui sont passes avant nous en ces murs
Savaient pourquoi le Christ les roulait beaux etpurs,
Et comme au matin clair une brume s'ilive,
It s'elevait en eux la blancheur d'un grand reve.
11s entrevoyaient bien qu'en ce monde mortel,
Ce qu'il fallait a leur ardeur, c'&tait l'autel.
Ils osaient presientir quels mystirieux drames
Se jouaient en ce siecle oit se perdaient les ames,
Qu'il en itait pourtant qui ne se perdraient pas
Si vers leur amertume its dirigeaient leurs pas,
Que Dieu leur en marquait, que leurs mains benissantes
Devraient lui presenter, belles et renaissantes,
Et qu'au delk du cadre aim6 de la maison,
La plaine blanchissait pour eux h l'horizon...
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Alors un cri d'amour dichira leur poitrine,
Divouant tout leur atre a la moisson divine,
Et la chapelle en joie un jour les vit prostres,
Par l'Esprit septiforme a jamais consacres,
Puis, puur les bons travaux, prCts A tout, ils quittercnt
Cette maison...
**

Jadis, leurs loisirs ioventerent
Et mirent en relief un aspect du Sauveur
Qui leur semblait avoir une aimable saveur.
Un bon musicien, un vigoureux poete
Unirent leurs talents, et, quelqne joar de fete,
Dans un acces charmant de pieuse gaietE,
Comme un acte de foi, I le Semeur n fut chanti.
Le Christ s'est souvenu de vos jcunes promesses,
Et vous avez semin de profondes richesses,
0 Pretres! Quapd un ordre eut fix votre sort,
Votre &tres'est tendu, raidi devant Peffort,
Et compreaamt que Dieu, pour sa plus grande gloire,
Voulait que votre peine augmentat sa victoire,
Splendides, vous avez fait pleuvoir le bon grain,
Au sillon vierge encor l'offrant a pleine main,
Laissant parfois tomber sur la glibe sauvage
Un pen de votre sang, apre et puissant breuvage
Dont la moisson future a souvent 'pour mirir
Requis l'effusion: le semeur doit souffrir;
Et vous avez semt quand mIme, avec furie,.
Dl6aissant vos parents, oubliant la patrie,
BrOtls de 1'espirance invisible d'un soir
Oh la terre serait un immense ostensoir
-Oi Dieu rayonnerait en sa beautd totale!
Et vous avez pressA cette ivresse finale,
En ripandant le Christ qu'on n'aime pas encor,
Et la graine a vok6 d'un inlassable essor...
Vierge que les-Croisds nommereat Notre-Dame!
Vierge des labeurs triomphants,
Devant ces laboureurs et ces semeurs d.: flamme,
Exultez ! Ce sont vos enfants!
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Ah! Vous leur donnerez votre amour ianombrable,
Qu'ils vous demandent k genoux,
Et la ferce et la paix qui leur fut secourable,
Ils ne la tiendront que de vous.
Car, de cette maison, n'etes-vous point la Reine
Et les pretres qu'elle a formis
Vous doivent tant, Marie! A votre voix sereine
Its tendaient leurs cceurs affamEs,
Ils ecoutaient pensifs I'appel de votre grace
Sans laquelle I'homme n'est rien,
Et jetaient a vos pieds, parfois, leur tcte lasse,
O M.re, vous le savez bien!
La chapelle trbs blanche oi Ja foi nous attire
Pour vous les vit agenouilles,
Et recueillant en eux, sons votre clair sourire,
L'or de vos doigts ensoleills !
La classe oh vous tr8nez leur donna la dectrine
Qu'ils out prichte aux nations
Et vous les surveilliez sur la verte colline
SPendant les recreations !
Vous les avez suivis en leurs joyeux voyages,
Sur les chemins des jours d'&t4,
Et le vieux Pontchevron, sons ses tremblants feuillages,.
Leur dispensa votre gaiete.
Votre image parait les murs de leur cellule,
Et sur leur table de travail,
Toujours vous 6tiez lh, moyenne ou minuscule,
En plitre, en papier, en email,
Naivetes sans art qui Ic faisaient bien v6tres,
Pourtant, ces preires de.demain,
Qui vous supplient.encore, 6 Reine des Ap4tres,
D'6tendre sur eux votre main.
Daignez benir tous ceux que ce grand jour rappelle
Aux lieux de leur premier espoir !
Aujourd'hui comme alors, soyez-lepr maternelle
Dans l'ipre grandeur du devoir.
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Qu'ils dorment 1'6ternel repos,
Eux qui, pour s'endormir, en vos yeux, Souveraine,
Ont mis 1'amour de leurs yeux clos
Mere, a qui nous offrons aujourd'hui cette fIte
D'ou nous saurons sortir plus forts,
Protdgez les vivants dans I'auguste conquute,
O Vierge, et binissez nos morts!
IV
Mes freres, maintenant, a nous pour la relive !
Nous aussi, nous avons cet espoir et ce reve
Que nos frires ain6s clouerent & Leur croix,
Pour lequel ils sont morts en s'dcriant: « Je croistI

Parfois, quand nous montons a la chere colline
A 1'heure oi le soleil en son lointain s'incline,

Et quand, pacifi6s, nous nous taisons pour voir
La lande qui s'endort sous les roses du soir,
Un souffle de la mer, en caressant nos ttees,

Souvent vient nous draper de ses douceurs secretes,
1'ultime oraison
Comme pour nous unir
Dont la terre embrumde encense 1'horizon...

Mais pourtant, quand nos cceurs percent la solitude,
Ce vent nous semble alors chanter d'inquietude.
11 donne un son que Pon croirait 6tre un sanglot,
L'entendez-vous gimir? De mime que le fot

Qui s'effondre, lassd, tout au long du rivage,
L'entendez-vous jeter cette chanson sauvage
Oi passe la rancceur du monde endolori?
Dans la nuit qui descend, l'entendez-vous, ce crii
Distinguez-vous 'appel d6sespr6€ des races
Qui veulentleur clart6,leur Dieu, eur Christ, leurs graces,
LeurCiel, tout leur bonheur sur la terre et Ik-haut?
Freres, ce sont nos bras, c'est notre Ame qu'il faut!
A nous, c'est notre tour! Voyez, tout nous. appelle,

Et l'univers mugit la douleur eternelle
Des peuples ignorant qu'il est un RMdem'pteur,
Et qui mourront sans voir le jour consolateur
Qui leur d6verserait la Verit6 supreme !
A nous, c'est notre tour I Car son Sauveur qui l'aime

cette humaniti
Reste son esperance,
Qui n'a jamais connu la c6leste beaut6,
Qui n'a jamais appris que la premiere faute
Fut payee A jamais d'une ranvon plus haute
A nous! Dans ce combat nos ainds vont mourir.
Et pourtant la clarL devra toujours s'offrir
A ceux pour qui le Christ empourpra le Calvaire i
D'autres devront perir dans cette lutte austere,
A nous, frbres aimes ! Pour les divins efforts,
Le passe de ces lieux nous aura faits plus forts,
Et ceux qui sont partis pour vaincre dans ce drame
Oat ete, comme nous, enfants de Notre-Dame!

Mon Pere, vous que Dieu nous a donne pour chef,
Un mot vous plait toujours, mot clair, sonore et bref,
Dans la bouche de ceux que votre main commande:
Oui! Nous vous le dirons, en ouvrant toute grande
Notre ame a I'avenir que vous nous fixerez.
Pour son <euvre le Christ nous a tous attires
Dans I'exquise bont€ de votre amour de phre,
Et dans votre ferveur d'ensemeacer la terre
Que confia I'kglise aux fils de saint Vincent.
Pere, c'est dans 1envol d'un coeur obeissant,
Du coeur qui vous vinire en ces fetes bdnies,
Qu'A vos ordres, joyeux, nous offrirons nos vies.

Car nous avons compris l'adorable lecoa
Que depuis cinquante ans donne cette maison.
Celle qui sait s'ouvrir, en sa paix souriante,
A ceux qui vont chercher son ombre bienveillante.
Est une ardente ecole of nous pourrons savoir
Le prix mystirieux d'un immense devoir.
Si-notre Superieur et nos bien-aimds Maitres
"D'un labeur incessant forment en nous des pretres,
Si leur exemple est lt, nous montrant le chemin,
Si leurs vertus ont fait nos forces de demain,
Nous possedons encoi ce lumineux silence
Qui r.gne dans ces murs d'oi notre espoir s'elance,

Fr6missant Avenir couronn6 d'Autrefois,
Cet appel intirieur, appel aux mille voix,
Qui monte, palpitant d'une antique tendresse,
Verser en notre coeur une nouvelle ivresse,
Et ce temple, ce bois, ces salles, cette cour,
Oi ddsormais tressaille un long parfum d'amour,
Et la cloche attendrie egrenant dans la nue
L'intime souvenir d'une chanson connue,
Et la calme splendeur du passe, du present,
L'aurore d'un futur, cette Ame enfin, qu'on sent
A jamais envahir l'horizon de notre ame,
Et c'est toi, ta beaut6, ta vie, 6 Notre-Dame !
Dax, 22 septembre 1931.

AUTRICHE

MORT DE M.

HERMANN KROBOTH

LettTe de M. SPIEGL, prltre de la Mission

k M. LE SUPERIEUR GENERAL
2 octobre 1931.
MON TRkS HONOR-

PkRE,

Votre binidiction s'il vous plait!

Je suis venu A Vienne, mon Tris Honor& PNre,
pour faire 1'enterrement de notre cher M. Kroboth.
II est d6c6d6 le 28 septembre, A six heures du soir,
dans la paix du Seigneur. Le bon Dieu en a dispos6
ainsi selon sa sainte volont6. Constituisti terminos
eius qui praeteziri non poterunt.

Une maladie du foie et du coeur ensemble ont mis
fin a cette vie, qui nous etait si chbre et si n6cessaire.
11 &taitdans notre chere Congregation des sa jeunesse, car il fut ilve dans notre 6cole apostolique,
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qui etait alors dans la maison oi ii sera plus tard
supirieur, a la Kaiserstrasse, A Vienne.
II ft sa philosophie et sa thiologie i Graz. Ordonne
pr&tre, il fut envoyi par ses superieurs a Rome, dans
notre maison internationale, oi ii prit les grades de
docteur en philosophic et theologie.
Ses superieurs le placerent a Schwarzach-Scherm.berg, oh se trouvait alors une maison pour les pr&tres
s6culiers da diocese de Salzbourg.
Quatre ans apres, il fut transf&re a Vienne; il y
travailla comme predicateur, confesseur et missionnaire pendant trente ans et y fut superieur vingt-six
ans.
Maintenant, a l'age de soixante-deux ans, le bon
Dieu l'a rappelM pour lui donner la recompense 6ternelle.
Je I'ai toujours connu homme de rigularit6 et
d'ordre, ferme et trbs appliqu6 et toujours aimant
notre chore Congregation.
Votre tout d6vou6 et ob6issant fils,
Charles SPIEGL,
i. s. c. m.
LE FRERE MATHIAS KOZUH
Le Frere Mathias Kozuh 6tait fils de parents pieux
et aises de la campagne' qui poss6daient, dans la
paroisse de Peilenstein, non loin de Drachenburg,
diocese de Lavant, une grande proprit&i. II naquit a'
village de Tiake, pres de Peilenstein, le 8 aoit x869.
Son p&re, Mathias, 6tait un cultivateur laborieux et
foncierement croyant; ii mourut le 25 janvier 1895.
Sa mere, Marie, femme de grande vertu, a certainement contribu6 pour une grande part, par sa
remarquable pibt6 et sa conduite toute p6nitr6e de

la crainte de Dieu, a la vocation religieuse de tous

ses enfants; elle mourut le 27 novembre t913. Quel
ne dut pas etre l'esprit de foi et la benediction
d'en-haut dans cette famille Kozub, dont, comme on
vient de l'insinuer, tous les enfants, quatre garFoos
et deux files, sont entr6s dans la famille de saint
Vincent, excepte la petite CUcile, qui alia rejoindre
les anges du ciel a l'age de cinq ans!
L'ain6 des frbres s'appelle Antoine. ii se trouve a
la maison de la Mission de Vienne XVIII, ot ii remplit depuis nombre d'annies, avec zile, I'office de
cuisinier.
Le second, Jean, mourut dans la maison SaintJoseph de Cilli, le 27 juillet 1928.
Le troisiBme, Michel, exera son zele, A partix de
1888, 1 la Maison-Mire & Paris, comme tailleur et
portier; il eat toujours la r6putation d'un frare actif
et edifiant et mourut le 3 janvier 1926.
Des deux filles, une seule, Catherine, est encore en
vie; elle entra dans la Compagnie des Filles de Charit6 et travaille actuellement, comme institutrice, avec
pi6t6 et succrs, dans la province de Yougoslavie,
sous le nom de sceur Eusebie.
Mathias, le plus jeune, suivit successivement les
quatre classes de 'icole primaire de Peilenstein, puis
deux classes d'6tudes secondaires. Avec son intelligence 6veill6e, il eut sans' doute achev6 le cours de
ses 6tudes avec facilitY. Cependant, ses parents ne
consentirent pas a lui laisser poursuivre ses 6tudes,
ne pouvant se d6cider a rester seuls, loin de tous
leurs enfants. Leur ambition ktait de laisser plus tard
a leur fils Mathias la succession de leur propri6et.
Force fut done a ce dernier d'interrompre ses etudes
et de venir travailler aux c6t6s de son pere. Des ce
moment, on remarquait en lui, a 1'6gard de tons, one

grande amabilit6 et un inlassable divouement. Ces
belles qualitis mrmes lui valurent d'etre choisi par le
pasteur de la paroisse, M. Henri Verk, pour I'accompagner dans ses quotes annuelles de vin et de blW;
car Mathias 6tait aim6 de toute, la paroisse et savait
captiver les gens par sa maniere franche de demander
I'aum6ne.
Lorsque les trois frires plus ag6s furent entrbs
dansla Congr6gation de la Mission, son pOre s'opposa
d'abord a ce que le jeune et alerte Mathias obeit a
son tour a I'appel de la vie religieuse, bien qu'il en
eft souvent manifeste 1'ardent disir. Bien plus, il le
retint a la maison, dans 1'espoir de trouver an moins
en lui un soutien et le futur heritier de ses terres.
Catherine, en effet, la plus jeune, voulait 6galement
se faire Fille de la Charite.
Lorsque Mathias comznenga sa dix-huitieme annee,
si pressants devinrent et son attrait pour la vocation
*et ses supplications, que son pere, convaincu de la
volont6 de Dieu, autorisa son entr6e dans la famille
spirituelle de saint Vincent. Rempli de joie, Mathias
demanda done son admission comme frere de Ja Mission. Avec I'autorisation de M. le Visiteur, il fut
reCu, comme postulant, a la maison centrale de Graz,
oAt ii apprit le mitier de tailleur. Des le 5 novembre 1887, ii pouvait commencer son s6minaire. Son
noviciat se prolongea durant pres de cinq ans, car it
avait encore &accomplir son service militaire. Ce n'est
qu'apres avoir satisfait & cette obligation qu'il put
enfin prononcer les saints vceux, le 16 juin 1892.
Durant ces annies, ii s'6tait toujours montr6 tris
pieux, assidu a la priere, d6vou6 et obbissant en toute
occasion. En i893, le i" octobre, eut lieu son premier
d6placement a Vienne XV, oui la Congregation avait
fond6, cette ann6e-lA meme, une maison de missions
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avec 6cole apostolique. Le premier supirieursde cette
maison, M. Louis Alli, 1'accueillit avec joie, sur de
trouver en lui un frere habile et devoue. Apris trois
ans de pricieux services, Mathias reprenait le chemrin
de Graz, oh 1'appelaient ses superieurs. En plus de
la couture, il eut a y exercer le poste de second por'tier, a quoi ii s'appliqua avec un ztIe renouvel6. D1s
ce temps-la, ii sat gagner I'affection universelle par
sa conduite aimable, son esprit de sacrifice, son
amour du travail. Apres un sejour de pros de huit ans
a la maison centrale, nouveau changement, le 6 aoit
1904, et depart pour Laibach. A peine arrive 1h, il

tomba malade; ce qui donna lieu, a la fin de la meme
annie, a son transfert a la maison de mission de
Schwarzach-en-Pongau. II y vecut plus de huit ans
sous la superiorite de MM. Zobst, Dank et Kahl,
auxquels, en fiddle et actif frbre coadjuteur, il rendit,
avec empressement et avec joie, tous les services
desir6s. Ce temps 6coul6, il revint & Graz, le 28 avril
1913, sur l'ordre des superieurs; son zile y trouva
ample aliment et se d6pensa a nouveau a la couture
et a la garde assidue de la porte. Son sejour ne
sera pas de longue dur6e. Le 14 juin 1914, nouveau
voyage et nouvelle destination pour Vienne XV. Dans
la maisor de missions, dont M. Spiegl 6tait alors
sup6rieur, il eut encore a exercer tous les genres de
travaux manuels et domestiques ;ce qu'il fit d'allleurs
avec sa fidelitA et son application habituelles.
Survint alors la funeste d6claration de guerre et le
frere Matbias fut juge bon pour le service et 6quip6
militairement. En f6vrier 1915, il dut entrer en campagne et vint d'abord a Lehring. II y fit partie des
troupesdestinres au r6quisitionnement desvivres. C'est
avec grande douceur et des egards sinchres pour les
pauvres families paysannes qu'il remplit cette charge

-

-

71 -

desagriable. De lU il passa a Bischofshofen, oi ii
vicut longtemps, comme planton brosseur, au service
d'un officier. Son d6vouement joyeux lui gagna la
plus parfaite bienveillance de la part de ce dernier.
Brusquement, un ordre superieur occasionna le
transfert de son r6giment i Siklos, dans la Hongrie
du Sud; la son m6tier de tailleur lui fut d'un secours
precieux, car il fut affecti au service des tailleurs
militaires. La guerre terminbe, il revint A Graz, en
octobre 1918.
A partir de ce moment, plus que jamais, se d6pensa
son zele inpuisable, jusqu'au jour oii Dieu i'appela t
lui, en i93i. Pendant plus de douze annees encore, il
fera marcher la machine i coudre, assurera le soin
de la porte, trouvant moyen d'y ajouter bien d'autres
occupations et commissions. II est 6tonnant qu'il ait
pu accomplir ainsi, sans jamais se plaindre, avec une
telle si~rete, voire meme avec joie et prestesse, les
nombreux ordres, les demandes incessantes qui lui
etaient adressies. A son application infatigable il sut
joindre la bonne humeur, se soumettant avec un
aimable d6vouement i tous les d6sirs, a tous les
besoins exprim6s. Ce qui ne l'emptchait pas d'etre
fidele a tous les exercices de pifth prescrits. Malgr6
ses innombrables occupations, il ne n6gligeait pas le
soin de son ame, mais entretenait avec soin sa vie
interieure et spirituelle. Dans ses rapports fr6quents
et obliges avec les externes, il fut toujours d'une
grande et cordiale amabilite, sans cependant d6passer
jamais les limites imposees par la modestie et la
prudence. Ainsi s'6coulaient les annees de sa vie, sans
nul doute bien pricieuses aux yeux de Dieu, mais
aussi bien utiles et bien f6condes pour la maison centrale de Graz.
Des 1930, se r6v6lrent les premiers symtomes de la
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maladie qui devait le conduire au tombeau. De frequentes et violentes douleurs d'intestin marqubrent le
caractire grave de son mal.
Et de fait, le mal qui le minait se manifesta bient6t
au dehors : le frbre maigrissait a vue d'ceil, perdit
l'app6tit, fut sujet a de fr6quents acces de fievre, son
teint devint jaune : tout cela indiquait une maladie du
foie et de la bile. Pour ambliorer son 6tat, dicid6ment inquietant, ses sup&rieurs l'envoyirent, le
6 jullet i931, dans la maison de Schwarzach-enPongau, oi il trouva, en 6change de la p&nible
chaleur qui regnait alors a Graz, l'air frais de la

montagne, et pour sun activit6 incessante un r6pit
salutaire. Les nouvelles revues periodiquement sur son
6tat 6taient de plus en plus alarmantes. II dut &tre
transier6 a l'h6pital que les filles de la Charith y ont
nouvellement inauguri, car son 6tat ne cessait d'empirer. Une grosse fievre s'empara de lui. L'avis du
medecin fut que le frere Mathias 6tait perdu. Tout
a coup, le 12 aoat au matin, arriva le triste t6l~gramme
qui portait ces mots : u Mathias mort, enterrement
apres-demain. , Ainsi donc, le fiddle frere avait
atteint, le 11 aoft avant minuit, le terme de sa vie et
de sa belle carriere. Sa mort fut douce et Adifiante,
pr6parie par Ia priere et un abandon complet & la
volont6 de Dien. II etait dans la soixante-troisieme
annie de son age, en ayant pass6 quarante-quatre dans
sa sainte vocation. A sa dernicre heure, qui arriva
inopin6ment, seules trois sceurs etaient presentes, car
on n'eut pas le temps d'avertir les prktres de la
Mission. La nouvelle de son d6cýs 's'etant repandue
de plus en plus, il nous arriva de prbs et de loin,
mrme de la part de hauts dignitaires de l'iglise, de
nombreuses et touchantes condoliances.
Ses funCrailles se diroulrent de fagon belle et
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6difiante. De Graz 6taient arrives pour la ciremonie
M. Florian Riegler, superieur de la maison centrale
de Graz, et le cher frere du d6funt, frere Jean. Outre
le sup6rieur de la maison de Schwarzach-en Pongau,
M. Schieder, et son confrere, M. Eisner, 6taient
presents M. Pudel, de Salzburg, M. Nebesar, de
Eggenberg, et M. Hornof, de la maison centrale. Le
matin du- 14 aoit, M. Riegler c6l6bra dans notre
chapelle, dans le rite solennel, la messe des fun&railles avec l'absoute. Sans parler des freres de la
Mission et des filles de la Charitk'qui assistaient en
grand nombre, une foule imposante de fiddles y avait
pris part. Devant la tombe ouverte, M. Riegler luimeme prononca encore de touchantes paroles d'adieu.
II y rappela surtout la foi agissante, la fidtle confiance en Dieu, la charitA, prete A tous les sacrifices,
du cher frere Mathias. C'est ainsi que ces obsiques
ont laiss6 une profonde impression. Dans le cceur de
tous ceux qui l'ont connu, reste vivace, nous en sommes
convaincus, le souvenir fidble et inoubliable de cette
vie pleine de m6rites et de bons exemples d'un frire
module de la Mission.
FR. GATTRINGER.
(Vinzena Stimmnrn,

i931, no io, pages 052-i5i.)

FRERE JEAN-LEOPOLD W\IPPLINGER

Par la mort du frrre Jean Wipplinger, en congregation frere Leopold, la famille spirituelle de saint
Vincent de Paul vient de perdre un de ses meilleurs
fils, cooperateur dAvou6 et membre trbs utile. Le
defunt 6tait et sera toujours I'honneur de la Congregation, dont il fit partie pendant quarante-neuf ann6es.
C'6tait d'un amour intime qu'il adh6rait toujours a
son glorieux pere, saint Vincent de Paul; tout ce qui
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regardait ce saint lui etait precieux, comme l'esprit
de la vocation, les saintes rIgles, tout travail et sacrifice exig6s de lui; pareillement, ses supbrieurs, en qui
il voyait les remplacants de saint Vincent, lui
restaient toujours chers ct v6nerables.
Frere Leopold 6tait 1'enfant d'une famille d'agri-

culteurs de l'Autriche supirieure. N6 ie 8 juin i85o
au village de Heinrichsberg, paroisse de Peilstein, ii
fut baptis6 le meme jour sous le nom de Jean. Pans
son village, on raconte que, pendant qu'il 6tait port6
an bapteme, on executa des salves trbs bruyantes; de
sorte que les gens disaient : cet enfant doit &tre
vraiment exceptionnel! Que deviendra done cet
enfant? A l'age de six ans, il entra A l'Fcole. II avait
une telle facilit6 et une telle intelligence pour apprendre, que son cat6chiste et ses instituteurs vinrent
un jour voir son pere pour lui conseiller de faire
tudier le petit Jean en vue de la pr&trise, puisqu'il
avait un_ reel talent et de belles dispositions pour
lavertu. Mais la pauvret. de ses parents ne permettait
pas d'envoyer I'enfant aux icoles. Cependant, Jean
priait avec ardeur jusqu'au jour oa il entendit,
comme lui-meme le racontait, une voix interieure lui
dire:
jJean, tu ne peux etre pretre, mais bien
sacristain. ) Plus tard, expliquant lui-meme cet
avertissement intime, il rkp6tait, que, par ce mot si
familier de ( sacristain ,, Dieu voulait lui marquer

qu'il 6tait destin6 a son service, car alors il ne comprenait pas encore ce que signifient les termes d'ordre
religieux, congregation on frere de la Mission.
A l'age de douze ans environ, il quitta l'ocole pour
se donner aux travaux de I'agriculture et au metier de
tisserand. De ses parents, ii avait h&rite une grande
ardeur pour la priere, tellement que, par I'oraison, it
offrait & Dieu tous ses travaux. Cependant, avec le
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progres des annies, comme plus tard il redira souvent
en sanglotant, de violentes passions s'eveillaient en
lui, de sorte qu'il menait une vie d&r6gl;e; et, si
la misericorde de Dieu ne l'avait eclairi et ibrani6 par
des incidents et 6venements extraordinaires, ses
pichis 1'auraient surement men6 aux portes de l'enfer.
En 1870 seulement, apr:s son arriv6e dans la grande
ville de Vienne, les tumultes des passions commencerent. i troubler son ime. D'apres ses propres
expressions, ces combats int6rieurs avec les passions et
ses tristes defaites r6it&eres produisirent, comme seal
bienfait, cette grande piti6.que, pendant toute sa vie, il
Aprouva pour les pauvres pecheurs, offrant ADieu, pour
leur conversion, ses pritres, travaux et souffrances.
A Vienne, il fit bient6t la connaissance de religieux;
le tiers-ordre de Saint-Frangois excitait surtout en lui
le desir de devenir membre de cette confr.rie. Son
disir se rialisa plus tot qu'il n'avait cra, puisque,
grice a ses relations avec quelques personnes pieuses,
1'annee de probation finie, il fut admis a la profession
le 8 fevrier 1875. Au mois d'octobre 1879, ii entra
commae domestique a lh6pital Saint-Roch de Penzing,
pros de Vienne, ou il exerca aussi.Ies fonctions
d'infrmier. Sans qu'il s'en aperqat, tons ces 6vine;
ments 6taient une preparation-a sa vocation de frere
coadjuteur dans la Congr6gation de la Mission, i
laquelle la Providence divine l'avait appel6 et ou il
devait entrer bient6t.
Par la visite fr6quente. de notre 6glise de la Kaiserstrasse; dans son ame mirissait de plus en plus
la resolution d'entrer chez nous, et c'est ainsi qu'ua
jour il se fit annoncer au supbrieur, M. Derler, pour
lui demander d'etre admis. Sa demande exaucee, Jean
Wipplinger commenca son postulat le 2 juin 1881..
Ce temps de probation traina en longueur; car, d'un
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combats int&rieurs; d'autre part, il ttait poursuivi par
l'illusion persistante de vouloir devenir pretre. I1
fut renvoy6; mais, peu de temps apres, devant ses
humbles instances, il fat requ de nouveau as postulat,
a condition de remplir toujours fidelement et consciencieusement i'office de frere coadjuteur, sans jamais,
aspirer au sacerdoce; ce qu'il promit et accomplit
fidelement pendant toute sa vie. II acheva sonpostulat
d'une maniere idifiante et vertueuse et,le 14 aoit 1882.
il recut et I'habit de frere de la Mission-et le nom
de L6opold, sons lequel il fut connu desormais dans
la Congregation. Une annie plus tard, il partit pour,•
Graz oi, le 4 septembre x883, il entra an s6minaireinterne, ou toujours ii se sentit tres -heureux d'&-prouver un fort attrait vers la vie int&rieure. Le,
15 aobt 1884, ii obtint la grande grice d'etre admis.
aux vaux perpetuels, qu'il 6mit dans la chapelle des
soeurs, pendant la messe du Visiteur, M. Guillaume
Miingersdorf.
Quelques jours plus tard, il fut envoyd A Vienne, oi•
il arriva le r8 du mois d'aoit. La, il travailla d'abord
avec adresse .et diligence i la cuisine. Vu sa ponctualit6, son habilet6 et sa piet6, on lui confia, en 1891,
l'office de sacristain en chef, qu'il remplit parfaitcment pendant plusieurs ann6es. En 1898, apres la
mort du vieux et vertueux frire Jean Engleder, ii fut
charg6 parson sup&rieur de l'office d'6conome-commissionnaire, ayant A faire les achats et A traiter toutes
sortes d'affaires en ville. Cette besogne, il la.remplit
avec fiddlite et prudence jusqu'i sa derniire maladie,
de sorte qu'il s'acqubrait partout la plus grande reconnaissance et gratitude; de plus, malgre ses nombreux
travaux et fatigues, il 6tait toujours pret i remplacer
OB secourir les autres dans leurs offices.
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Enfin, pour lui aussi, approchait I'heure du
d6part pour I'autre monde, auquel il s'6tait pripare si
longtemps. La caducith de sa vieillesse s'aggravait fortement depuis un an, lorsque, au mois de
juillet 1931, sa faiblesse et I'etouffement'le forcirent
A garder le lit. Une hydropisie, survenant par suite
de la faiblesse cardiaque, finit par amener la mort le
23 juillet, sur lesonze heures du soir: en tranquillit6
et paix, il rendit a son celeste Pire et Roi son ame
pieuse et pleine de merites.
Le lendemain, le corps fut expose au parloir an
milieu de fleurs et de lumieres. L'enterrement, qui
eut lieu le 27 juillet, fut un vrai triomphe pour
I'humble et d6vou6 frere Leopold, Apr-s la levee du
corps, le long convoi funebre se dirigea vers le cimetiere
de Baumgarten, oh frere Leopold trouva une digne
s6pulture au milieu de ses confreres qui I'avaient
prec6d6 dans !'autre monde. Devant la tombe ouverte,
M. Hutterer, pretre de la Mission, prononca une
touchante allocution, dans laquelle il souligna en
termes 6mouvants la pi6t6, la fid6lit6 &sa vocation et
le *zle que le defunt avait exerc6 d'une maniere
exemplaire jusqu'a la mort. Le 28 juillet, dans l'eglise
des Lazaristes, on chanta une messe de Requiem, avec
absoute, devant une nombreuse assistance.
Ainsi donc; par la mort du frere LUopold Wipplinger,
une noble et belle 6toile s'est kteinte, en Autriche, an
ciel-de la famille de saint Vincent, mais sans doute
elle s'est d6ji lev6e an firmament de la gloire celeste
pour luire 6ternellement parmi les saints enfants et
les pieux serviteurs de Dieu.
Francois GATTRINGER.
(Vinmens Stimmen, 1931, no 9, p. 139-142.)
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TURQUIE

Lettre de M. LEVECQUE, pritre de la Mission
SM-. VERDIER, SufPriesu geniral

Stamboul, le 19 octobre 1931.
MONSIEUR ET TRES HONiORE PERE,
Votre bi•idiction, s'il vous plat !
Je rentre de I'hopital de la Paix, oi j'ai admioistr6
les derniers sacrements a notre vnerxable Visiteur,
dont 'Ftatinspire de sirieuses inquitudes.
Depuis la premiere quinzaine de juin, M. Lobry
avait 6td install6 dans le nouveau service organise a
l'b6pital de la Paix a Chichli. En principe, il n'y
allait que pour la priode des vacances, afin de n'&tre
pas prIv4 des avaatages de la Communautk; il ne
fallait pas songer a le transporter a Bebek, oh sans
doute il se serait trouve avec tous les confreres, mais
oi ii ne nous aurait pas Rti possible de lai donner
tous les soins delicats exig6s par son etat.

A la fin de septembre, quand toute la Communaut&
s'est trouv6e r6unie a Saint-Benoit, nous avons demand(i M. le Visiteur s'il d6sirait revenir tout de

suite au milieu de nous. II repondit qu'il se conformerait a la decision du docteur, qui l'avait soigni avec:.
beaucoup de d&vouement pendant tout 1'6te. Le m6decin, un musulman, s'opposa formellement au trax.sfert
de M. Lobry & Saint-Benoit et exigea qu'il demeurAt
a l'h6pital. Dans les tout premiers jours d'octobre,

M. le Visiteur se sentit incapable de c6l6brer la sainte
messe, meme assis, comme il le faisait depuis que
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de la maison, M. Droulez, lui portait chaque jour la
Sainte Communion. Depuis quelques jours, il n'avait
pu se lever des le matin et ii ne passait plus que
quelques heures de l'apres-midi assis dans sGn fauteuil. Les forces physiques diminuaient trbs visiblement et rapidement, mais ses facultes intellectuelles
demeuraienttoujours vives et nettes et lui permettaient
de suivre toutes les affaires de la Province.
Ces jours-ci, le mddecin nous dit que, si aucune
complication n'intervenait, le veneri vieillard pourrait encore avoir un mois de vie, mais que les infirmites qui l'affligeaient pouvaient A chaque instant
amener une surprise. Aujourd'hui, A certains moments,
les facultes intellectuelles ne purent donner leur
concours au viner6 Visiteur, qui en fit lui-m&me la
remarque, disant qu'il s'apercevait de l'irrggularit6 des
fonctions des reins, qui entrainait un empoisonnement
progressif du sang. C'est la marche de la maladie et
d'un moment A l'autre le malade pent entrer dans le
coma caractbristique de I'ur6mie. Aussi a-t-il immndiatement accept6 de recevoir 1'Extr&me Onction.
11 d6sira que la sceur Visitatrice et la sceur Assistante fussent presentes A cette c6r6monie et voulut
leur parler en particulier A toutes deux. II fit appeler
son devoui infirmier et le remercia de ses soins
devoues, s'excusant des impatiences bien involontaires
qui lui avaient echapp6, an cours de cette journee
plus particuherement.
Perdant que se faisaient les priparatifs, ii fit a
M. Darbois et A moi ses derni&res recommandations.
II nous pria de vous remercier tout particulihrement
de vos bont6s i son egard, rappelant qu'il avait
passe six ans A Montpellier, oi il 6tait arrive quelque
temps seulement apres votre entree a Saint-Lazare. II
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nomma igalement M. Cazot,qu'il avait vu grandir et
se former pres de lui. II parla de la Tres Honorie
Mere, de la seur Arens, des ecclesiastiques de notre
diocese et des civils qui, lors de leur passage a Stamboul, lui avaient donn6 le concours de leur influence
pour les ceuvres des deux families. Bref, il n'oublia
personne, et, au cours de la certmonie, il s'informa si
l'aum6nier de la maison 6tait present. II benit ensuite
tous les confrbres de la ville et de la province et les
Filles de la Charit6. Quant tout fut termina, lui-meme
nous appela pour cnous embrasser une derniere fois ».
Les saeurs pr6sentes lui baissrent ensuite la main.
Pr6venu, le d6l1gu6 apostolique a demande tlgraphiquement la benediction du Souverain Pontife.
Quand le bon Dieu aura rappele A Lui ce fidele et
infatigable serviteur, chacun s'apercevra du grand
r6le qu'il a jou6 dans notre Province et du rayonnement de son action pour le bien et les grands int&rets
de la Congregation.
Tous, nous vous demandons, Monsieur et Tres
Honor6 Pere, de vous unir aux prieres que nous faisons pour M. Lobry et pour le bien de la Province,
qu'il a gouvern6e avec tant de prudence pendant de
longues et ficondes ann6es. Que saint Vincent
veuille prot6ger les ceuvres auxquelles ce digrie fils a
consacr6 quarante-cinq ans de sa vie.
Je demeure, en I'amour de N.-S. et de Marie Immaculle, votre tout respectueusement d6vou .
J. LEVECQUE,
i. p. m.
Note de la Ridaction. - M. Lobry est mort le
3 novembre. Ce confrere a joue, en Orient, un rble
trop important pour que nous ne lui consacrions pas
une notice apres que, de Constantinople, nous seront
venus les renseignements indispensables.

AFRIQUE
ALGgRIE
ALGER
BARAQUES DU CHAMP DE MANCEUVRES
S'il vous avait 6t- donne, il y a seulement dix-huit
mois, de visiter Alger, vous auriez vu, dans un quartier
de Mustapha, un immense terrain appele6
Champ de
Manoeuvres n, qui, en r6aliti, servait quelquefois aux
exercices militaires, souvent a des foires ou exhibitions
diverses et plus souvent encore .de monstrueuses
et interminables parties de boules.
Et maintenant, si vous faites la meme promenade,
reverrez-vous le Champ de Manceuvres? Sans doute!
mais avec une physionomie bien differente, car
ce terrain, naguire vague et nu, se trouve garni
aujourd'hui de quarante-six baraquements de couleur
grisktre, lui donnant de loin l'aspect d'un vaste camp
d'aviation.
Mais, direz-vous, pourquoi cette transformation ? A
quoi servent ces baraquements? Sont-ils habit6s? Si
oui, peut-on faire quelque bien a cette population?
Autant de questions auxquelles nous r6pondrons en
temps et lieu. Et tout d'abord pourquoi et comment
sont nes les baraquements du Champ de Manoeuvres?
En quelques mots, voici le triste recit de leur navrante
origine.
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L'6t& dernier, dans !a nuit du 29 au 30 septembre,
un vaste immeuble d'un tres vieux quartier d'Alger
s'6croulait vers minuit, ensevelissant sous ses d6combres soixante-sept vies humaines. Un PNre Blanc qui
se trouvait 1a, heureusement, donna une absolution
gendrale; on entendit quelques cris atroces... et c'en
fut fait de plusieurs families. Dieu veuille, dans son
infinie mis6ricorde, accueillir pros de Lui toutes ces
pauvres ames, qui shrement ne s'attendaient pas a etre
jug6es si tt !
La ville fit faire aux malheureuses victimes de belles
funerailles; peut-etre quelques ames pieuses ont-elles
parfois un souvenir pour elles. Mais il restait les
vivants, ceux qui ont 6chappi par miracle a l'6pouvantable catastrophe, ceux qui, habitant les maisons
avoisinantes, n'6taient gu&re en siret6; fuir loin du
danger imminent, c'itait precaution, sage, mais ou
aller? C'est alors que l'on d6cida de construire, au
Champ de Manoeuvres, de grandes baraques destinees
A donner abri a ces pauvres families. Et pendant

plusieurs semaines on put voir, comme pendant la
guerre, de pauvres gens emportant sur un char a banes
la table, le lit, les quelques chaises et les six ou huit

ustensiles de cuisine composant leur maigre mobilier.
Comme cela leur a codt6 de quitter leur quartier! II
&tait pauvre, minable, mal abre, c'est vrai; a c6ti de
certaines rues de largeur raisonnable, vous rencontrerez plus encore de ces toutes petites ruelles, audessus desquelles vous decouvrez, si toutefois la
lessive ne sbche pas d'une maison a l'autre, un tout
petit coin du trbs beau ciel bleu d'Algirie.
Malgr6 ces dehors peu agreables, ce pauvre quartier,
ils l'aimaient, ils yetaient nes; l'eglise de la ( Victoire ),
leur paroisse, les avait recus a ses fonts baptismaux, a sa Table sainte; leur bon cure avait requ leur
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de leur

mariage, et leur bon cure aussi avait ricit6 les dernitres prieres sur leurs vieux parents,. ravis depuis
longtemps peut-etre a leur affection. Its se connaissaient tous entre eux, par leur nom, pr6nom et qualit6;
en un. mot ils itaient chez eux. Et puis, brusquement,
sans qu'il ait 4t6 possible de les y pr6parer, illeur
fallait quitter leurs vieux murs, leurs habitudes, pour
aller s'itablir aillears, dans un quartie qui, sans
rien avoir de commun avec les Champs-Elys6es, tait
trop riche. pour eux. Puis, peu a pen, ils s'y sont faits.
Que voulez-vous? disent-ils a ceux qui les plaignent,
faut bien s'habituer ici, puisqu'on n'a plus de maisons
, la-bas ,,; et ce l-bas est prononc6 avec une voix

sonnant le glas, avec une intonation qui fait mal a
entendre. Et maintenant les voilk installis.
Visitons rapidement, sans guide ni. longue-vue, le
Champ de Manoeuvres
quarante-six baraquements,
s'alignent dans un ordre parfait.
Au milieu du vaste camp s'6tend unelongue avenue;
c'est ( le boulevard des Italiens a, ajnsi nommi
a
cause des families italiennes qui habitent sur ses
Snrives
".Chacune de ces baraques est peinte en un

gris clair assez distingue, et devant plusieurs d'entre
elles se trouvent,' egalement peintes en gris, de jolies
petites caisses contenant des fleurs de couleur multicolores; un-petit auvent abrite la.porte d'entr6e; d'une.

porte 5 l',utre une ou deux.ficelles s'alignent, c'est
le s6choir .po)r le linge, ou pour les piuvents,oignons, etc., qui pendent au soleil avant de prmndre
rang d ins 1'armoire!
Entre chaque baraque fourmillent des essaims de
marmots assez peu v6tus; voc4i pour l'extrieur.
P4n&trons dans un deces logements, s'il en est de
malypopres ýteil y en a);quelqpes-uns.sont bien ebtre-
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tenus, voire m6me coquets. Suivant la composition de
la famille, I'appartement comprend une, deux, trois ou
quatre pikces. Dans la chambre a coucher, un Crucifix
6tend ses bras r6dempteurs sur toute la maison; et,
puisque nous sommes chez les Italiens, tons bien
(religieux m, de grandes images de saint Antoine, de
l'Immaculbe, de saint Gir decorent les murs. Pas n'est
besoin de franchir le seuil; la porte, le plus souvent
ouverte, laisse apercevoir l'intdrieur de la maison,
et les habitants de ces modestes appartements se
montrent trbs honor6s quand la sceur entre sans
frapper et visite tout, depais I'armoire du linge
jusqu'au buffet.
Un mot sur les enfants
Its sont en nombre respectable, et cela fourmille
dedans, dehors, autour des lavoirs, des fontaines; et
ces petits sont souvent dans un Atat bien pitoyable; la
tete est souvent peuplie d'ind6sirables locataires;
la robe est a trous, sans jours, ni dentelles; ils sont
sans chaussures, c'est vrai; mais Celui qui, naguere,
marchait pieds nus en compagnie de pauvres enfants
de Galilee eft bien vite reconnu pour ses privil6gies
ces pauvres petits va-nu-pied. Et puis, sous ces dehors
peu dicoratifs, il y a leur ame, ame simple, souvent
bien pure, ame rachet&e, comme la n6tre, par le sang
d'un Dieu, pour le connaitre, ce Dieu infiniment bon,

I'aimer, le servir et obtenir, comme nous,la vie 6ternelle;
et c'est pour ces ames, ignorant tout de leur Dieu,
qu'un jour de janvier ig3o eut lieu la premiere r6tnion;
petite graine, qui, Dieu aidant, allait devenir un
patronage.

.

Les debuts
11 faisait beau, et, ce jour-l, catichisme ea images
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sous un bras, panier charge d'images et de bonbons
suspendua
1'autre; je partis pour le c Champ de
Manoeuvres n. En apercevant la cornette, une fillette
s'approcha de moi. Un bonbon glisse entre les dents
&tablitvite le contact entre nous deux ; elle appelle ses
voisines, ses pere et mere, grand-phre et grand'mbre;
en quelques minutes l'accrochage fut fait mais on
ne pouvait, tel le juif errant, marcher toujours, il
fallut s'arrkter; aussi est-ce contre un mur que s'arreta
le bataillon. Une voisine complaisante. pr&ta une
chaise pour servir de chevaiet au catechisme; les
garcons plants d'un c6t6, les filles de l'autre, quelques
parents par derriere, la reunion commenfa : une
priere, une courte lemon morale, 1'explication toute
simple d'une page de cat6chisme, un bonbon distribue
i chacun, tel fut le programme; et, la fin, ce furent
de vraies, mais courtes audiences.
- Ma soeur, ma mwre est inirme, elle voudrait vous
voir!
- -- Bon, j'irai demain.
Ma saeur, y a l'petit qu'a mal ici, mal lI;
qu'est-ce que j'lui fais?
- Attendez-moi, je vous suis.
- Ma sceur, mon mari dit comme Ca qui veut une
medaille!
- Bon, je lui en porterai une demain.
Et ainsi, en moins de cinq minutes, on lit connaissance avec de nombreuses families. Chaque jeudi,
la petite seance recommenca. Pendant les mois d'hiver
et de printemps, nul ne songea a se plaindre; mais
arriva juillet, et, avec lui, sa compagne, dame chaleur.
Force nous fut d'abandonner notre mur et de chercher
un abri pour ce peuple de grands et de petits patronn6s, dont le nombre allait s'augmentant chaque
jour.
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L'Installation d'tiL
Installation, mot pompeux; comment dire? Campement serait plus a propos. Jugez-rn! Sous une large
tente, louse non sans difficulth - que voulez-vous ?
on n'est pas riche ! - s'abrita tout un peuple de
marmots; de banes, pas le moindre; de chaises,
encore moins, et pourtant chacun recule d'horreur
a la seule pens&e de rester debout ou assis par terre
pendant de longues heures; aussi chacun se debrouille
et apporte qui un reste de tabouret, qui une vieille
chaise, jadis valide, qui une caisse de chicor6e
Arlatte, sollicitee &a1'picier voisin. Bambins d'un
c6t6, bambines de l'autre; quelques parents par
derriere, ils sont 1i en nombre respectable; leur
alignement n'a rien de sym6trique, mais ils sont venus
li de bon coeur et se demandent i'un a I'autre: " Quoi
qu'on va faire? n Pour les parents, l'occupation est
toute trouvbe, les braves menagires presentes ont
apport6 chaussettes a repriser- et quelles reprises! pommes de terre a 6plucher, culottes a rapiecer, etc.
Mais les enfants? Soyez sans crainte, l'emploi da
temps est regl] comme suit :
2 heures. - Arrivee, installation.
2 h. 1/4. - Priere, suivie d'une lekon de catichisme

on de morale.
2 h. 3/4. -

Chant : on apprend simultandment un

chant religieux et un profane.
3 h. 14. -

Goiter, r&creation.

4 heures. - On se reinstalle et c'est la lecon de
couture pour les filles.
4 h. 1/4. - On plie son bagage.
4 h. 3.4. D6part,

Bien ce programme, mais pour le rialiser! Ah! si
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I'on 6tait en fonds, comme ce serait facile! I1 fallait
un cahier pour chaque enfant; sans cela, on s'exposait
a voir d6filer devant soi toute sorte de papier plus ou
moins degottant; il fallait aussi un crayon; les illes,
etourdies, oublieraient sans doute et l'aiguille et le
fil, d'oa n6cessite de.se pourvoir de tout cela; de plus,
un tableau devenait necessaire pour faire copier gentiment toute cette marmaille; mais, entre pauvres, on
s'aide et une bonne personne nous pr&ta le tableau,
voire meme un vieux bureau, qui, installe au bord de la
tente, donnait a cette r6union assez bizarre un petit
air de classe <cmodern style ,. Cette installation fit
nos delices pendant I'&te, mais, en octobre, qu'allionsnous devenir?
Retourner pres du mur, temoin de nos debuts?
Jamais!
Chercher une salle? peine perdue, tous les baraquements sont pleins a craquer. Faire construire un
abri, c'eGt &t6, a la v'rit6, la plus pratique des solutions, mais ou prendre les fonds n6cessaires ? Question
angoissante et impossible & r6soudre. C'est alors
qu'une brave famille italienne, pauvre mais pleine de
ceur, mit spontanement a notre disposition une des
pibces de son modeste logement; et depuis, chaque
jeudi, a deux heures, le petit peuple cosmopolite vient
regulibrement au patronage; les sieges 6tant absents,
chacun s'assied a l'arabe; c'est < couleur locale a.
Comme vous le pensez bien, la tenue de soiree n'est
pas precis6ment de rigueur, et heureusement; une
simple description de la toilette d'une a habituec ,
vous fera juger de l'61igance de ces demoiselles: la
robe, verte, rouge ou bleue, pend lamentablement de
tous c6t6s; les cheveux semblent avoir fait avec le
peigne un iternel divorce; quant aux chaussettes et
souliers, on en ignore A pen pres l'existence; ils sont
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tous la en cet uniforme et de toutes leurs.oreilles
&coutent attentivement ce que dit la soeur.

La lecon donn6e, on passe a la couture, et quelle
couture! C'est a faire reculer d'effroi une premiere de
grande maison!
A ce cours pratique succede la r6cration; puis, et
surtout. on marque les presences, car, a la fin de
l'ann6e. les plus assidues ont droit a des r6compenses.
Ah! ces r&compenses, que de soucis elles donnent!
A de petits enfants ais6s on petit offrir quelque jouet,
mais ces pauvres cheris, d6nubs de tout, qu'attendentils de la seur ? Une chemise, un pantalon, un petit
coupon pour faire une robe. Tris bien, mais cela
coite gros, surtout quand les petits b6enficiaires sont
nombreux, cent et plus.
D'autre part, on ne peut pas s'occuper de pauvres
sans leur venir en aide materiellement; car, pour leur
faire quelque bien moral, il faut les attirer par
quelque petit cadeau.
O vous toutes, petites filles riches on aisies qui
lisez ces lignes, vous qui, dans de jolies petites
armoires, avez, bien an complet, Ie mignon trousseau
de Mademoiselle votre poupee, sachez qu'en un quartier bien pauvre d'Alger, il y a de nombreuses petites
poupies vivantes qui manquent des vetements les
plus n6cessaires; si vous avez bon cceur, envoyez
pour elles a sceur Marie (patronage du Champ-deManoeuvres, 13, rue des Villas, a Mustapha-Inf6rieur,
Alger), petites chemises, culottes, robes, morceaux
d'6toffe, etc.; le bon petit Jesus de Nazareth, que vous
rev6tirez en habillant ces cherei petites, vous remerciera amplement de votre acte de charit6.
Quelle longue parenthbse! penserez-vous; mais elle
n'est pas inutile, car, sans recompense, point de r6gularit6 au patronage, et sans patronage ces pauvres

petits pousseraient comme des champignons ou, qui
pis est, comme de petits animaux, qui peut-etre deviendraient quelque peu f6roces.
Promenade 4 Guyotville
Chacun sait que tout martyrologe se respectant
porte, a la date du 8 mars, la fete de saint Jean-Joseph
de la Croix; ce saint, natif d'Ischia (provincia di Napoli), est en grande v6enration chez les Itatiens;
aussi fumes-nous dans l'obligation de nous rendre le
8 mars & Guyotville, afin d'assister aux fetes organisees en l'honneur de ce grand saint. Renseignements
pris, couffins bien prepares, la petite troupe s'6branla
le dimanche 8 mars, dbs les six heures du matin; 62 enfants, 7 grandes personnes, tel fut I'effectif.
I1edt 6t6 plus gros si de vilaines grippes n'avaient,
au dernier moment, mis quelques pilerins dans l'impossibilit6 de sortir de chez eux. Engouffrees dans un
tram, nous arrivons sans encombre a la place du Gouvernement et, de l1, nous descendons a la P&cherie,
oh attendent deja sur le quai d'autres societes qui,
comme nous, se dirigent vers Guyotville; une machine
poussive arrive, on se hisse dans les wagons et, 6
surprise! nous n'etions pas plus t6t install6s qu'une
voix imperative nous crie : u Descendez, c'est pas ca
votre wagon! a Cris, exclamations, reprise des paniers
djej installbs et on se reinstalle dans le wagon qui,
cette fois, nous l'esperons du moins, est et restera le
n6tre! Chapeaux et manteaux enlev6s, on admire,
comme s'il s'agissait d'an panorama nouveau, les
quelques barques qui s'agitent sous les ondulations
de la mer, et, sur l'ordre bref du chef de l'exp6dition,
le train s'6branle. Apris le passage quelque pen agit6
du c grand tunnel », nous saluons toura tour les Deux-
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Moulins, la pointe Pescade, la for&t de Bainem et, a
huit heures trente, comme s'il s'agissait d'un grand
rapide, notre train fait bruyamment son entree triomphale dans la gare de Guyotville, qui semble, elle
aussi, avoir pris un air de f&te.
--

Oii qu'on va, ma soeur? demandent les plus

curieuses.
- Oh! que j'ai faim! clament les plus voraces.
- A quelle messe qu'on va? demandent celles, beureusement tres nombreuses, qui ont le souci de rem-.
plirle devoir dominical.
Tous renseignements donn6s, on se rend chez les
sceurs, et, posant sur des bancs couffins.et manteaux,
enfants et grandes personnes se rangent pour la procession A neuf heures, le cortege s'ebranle; la Jeanne
d'Arc de Bab-el-Oued joue ses airs de marche les
plus entrainants; les u scouts ), fanion en tete, suivent
d'un air decide; puis, notre banniere en avant, nous
suivons. Derriere nous ont pris rang les confreries de
la cath6drale d'Alger, puis le clerg6 et Mgr Bolion,
qui pr6side la c6r6monie. Les cloches de l'eglise
sonnent a toute volee; un beau soleil se montre, 6gayant
tous les coeurs, et, au son de la fanfare, le cortege
p6netre dans l'6glise, trop petite pour l'affluence qui
se presse et s'empile entre des murs que I'on voudrait
pouvoir l6argir.
La grand'messe de Th. Dubois, le Benedictus de
Saint-Saens sont executes par la Cwcilia de la cathedrale. Apres une vibrante allocution de Mgr Bollon,
a lieu I'offrande des fleurs.
A cet effet, quatre petits, vitus de blanc, accompagn6s d'un minuscule saint Antoine, se rendent pres
de la Sainte Table, oi se trouve une corbeille garnie
de roses, de lis, de marguerites; I'une apres l'autre,
ces fleurs sont offertes a saint Jean-Joseph de la Croix,
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qui, du haut du ciel, a di bien accueillir ce bouquet,
offert par des mains enfantines.
La grand'messe terminie, retour chez les seurs et
enlevement fr&entique des couffins; il est tard; les
estomacs r6clament et chacune s'empresse de demander:-4 Oi qu'on va diner? - On reste ici, je crois,
risque une voix timide. - Oh! non, c'est pas grand,
,on peut pas courir, crie une habituee des courses du
Champ de Manoeuvres. - C'est trop dans la maison,
minaude gentiment une partisane de ,,camping ,.
Pour couper court a toutes ces r6criminations, ma d&cision est prise : on ira dejeuner sur la plage, au bord
de la mer, I condition que personne ne mettra les
pieds a l'eau. Un hurrah de satisfaction s'Echappe
des poitrines et chacune, armbe de son baluchon, saute
de joie en attendant le signal du d6part. II est donne.
En une demi-beure, on est arriv6 a la plage et l1
chacune d6verse sur un torchon rouge on jaune le contenu du coffre.Ciel! quel milange! La soubressade voisine avec le
mantecao, la tartine de confiture embrasse fraternellement une sardine frite qui, elle, remorque une
demi-douzaine d'olives noires. Et tout au fond de
cette 6picerie portative, bien calee par deux morceaux
de pain, se cache, entre deux vieilles assiettes, le plat
de r6sistance: l'omelette aux pommes de terre, assaisonnae de variantes. Pour dessert, une orange;. le
tout arros6 de limonade, que l'on secoue furieusement, aftn de lui donner sans doute, sinon Ie goat, du
moins 1'apparence du vin mousseux. Vite, on expedie
le repas. Au bord de la mer, l'appetit vient vite et
aussit6t apres c'est la guerre aux pauvres petits crabes
qui, eux aussi, font joujou dans les bIches qui bordent
la c6te.
La recolte fut abondante et meme une courageuse
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osa attrapcr un poulpe. Mais le temps passe vite en
s'amusant; il faut songer aux vepres, et, 6 malheur!
quelques gouttes commencent a tomber. Un oh!
d'horreur accueille cette discrete aspersion.
- Oui, on f'ra pas la procession! d~clare l ac choisie , pour porter la banniere.
- Ale! mon chapeau neuf, j'ai pas de parapluie.
ma mere va m'crier! pleurniche sa voisine.
- T'en fais pas, fais comme moi, fourre-le dans
ton couffn et mets ton torchon sur la tete, conseille
une pratique.
- Tenez, ma seur, mon torchon propre! pour pas
qu'vote cornette elle s'mouille!
- Taut bien que mal, sons cette petite douche nous
arrivons chez les sceurs. Les couffins sont remis en
place, les cheveux se rangent gentiment sous la barrette; le chapeau, mEme celui enfoui dans le couffin,
se replace sur la tate, la banniere reprend sa place en
tete de la colonie et, au premier son de la cloche, la
procession s'ibranle. Devant sont les scouts, puis les
P. P. Salesiens de Don Bosco, le patronage du Champ
de Manoeuvres et les autres confreries.
Un beau soleil eclairait maintenant cette pieuse
manifestation et, comme an matin, 1'gglise semblait
craquer en voyant s'engouffrer tant de monde en ses
murs. Le choeur de chant fait entendre de belles
vepres. Un sermon en italien nous fait connaitre saint
Jean-Joseph de la Croix. Ce saint, nous dit I'loquent
predicateur, portait le nom de Jean, parce qu'il pratiquait les vertus du pr6curseur ; celui de Joseph,
parce qu'il fut un parfait imitateur du charpentier
de Nazareth; sa penitence et sa mortificatiou l'ont fait
surnommer : de la Croix.
Apres avoir entendu un sermon si plein d'enseignements, il ne nous reste plus qu'& les mettre en pra-
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tique. Un beau salut cl6tura la c6r6monie et c'est
encore en procession que I'on rentre chez les soeurs.
La, force fut encore de rouvrir les couffins, car une
longue messe, ca donne faim, vocif&re uneaffamne,
pen vers6e en liturgie.
En moins de cinq minutes les couffins furent ravages, devastes, mis a plat. La toilette de ville refaite
en hbte, la petite colonie prit le chemin dela gare. 11
etait 5 h. 3/4 lorsque nous arrivions a la station; un
wagon nous attendait. Sagement, on prend ses places
et patiemment on attend les ev6nements, on plut6t
le depart. 7 heures, 7 h. 1/4, 7 h. 1/2- on est encore

en gare; les yeux se ferment, les bras s'6tirent, le
marchand de sable passe. Pour prendre de l'avance,
on fait la priire et, a 7 h. 3/4, le train s'6branle, a la
grande joie des enfants et surtout de la soeur, qui a
hate de ramener au foyer familial tons ces petits, qui
dorment en dehors de leurs lits. Arrives A Alger, on
s'enfile dans le tram et, 6 malheur! une panne nous
arrkte a la c6te de Mustapha. II etait 8 h. 1/2 quand,
harass6es, fourbues, mais bien contentes, nous arrivions an Champ de Manoeuvres. Quelle bonne journ6e,
bien remplie pour le bon Dieu, bien saine pour le
corps et l'esprit de nos cheres petites, pour les mamans aussi! Tout le monde n'aspire qu'H recommencer.
(Ainsi soit-il.
Et nos papas ct mamans

On fit plus ample connaissance des mamans durant
la promenade; pourquoi n'auraient-elles pas leur
association, leur reunion, voire mkme une banniere
et un insigne? Cette idee, jetee non en terre, mai. en
plein vent, germa, prit consistance et devint une r6alite. En pen de temps, 1'Associazione San Antonio
di Padova fut fond6e et, chaque mois, les associees

-94bnedficient d'un sermon en italien. Pour assister a
cette r6union, chacun et chacune met son insigne.
Quant a la banniire, la confection a di etre interrompue faute de fonds. Peut-etre en verrons-nous prochainement 1'ach-vement, cela depend un pen de vous,
charitable lecteur.
En zig-zag

a trazers les baraques

- Le petit n'a done rien pour se couvrir?
Parcourant un jour le Champ de Manoeuvres, j'apercois un bambin de quatre ans, vetu plus que sommairement; le mioche, se voyant rep6r6 en ce simple
costume, file a toute allure chez lui. Je le suis.
La mere, brave Italienne, 6cossait les pois sur le
pas de sa porte et, gentiment, me tendit une chaise
assez bancale, et la conversation s'engagea.
La Soeur: Eh! vous avez vu votre bambin. ii s'en va
comme Ca! -

Elle : Ben sir, il n'a pas d'pantalon. -

Voyons dans I'armoire, peut-6tre qu'on en trouvera
ben un.
Silence

impressionnant. Inventaire de I'armoire,

plus impressionnant encore. Enin, sous une pile de
couvertures, je trouvai un pantalon et je m'empressai
de le mettre au gaillard, qui me regardait d'un air
anxieux, se demandant si, muni de ce vetement, il
pourrait encore chevaucher sur un roseau ou gagner
les ( copains ) I'ascension d'un tas de cailloux.
La nuit passe et, le lendemain, Giro se pr6sente
devant moi d'un air fier et conqu6rant: a Tu vois,
seur Marie, je suis t'habillb. ,
Puisse Giro avoir de nombreux imitateurs!
Un jeune minage, pas tout jeuze

Un matin, en sortant de la messe, je me vois accostee par une bonne vieille, qui m'aborde en ces termes :

t C'est-y vous la seur Marie? -

Oui, pourquoi? - Eh
ben! voiia, hier dans c'te messe (traduisez 6glise!),
j'ai vu un cure et je lui ai dit comme Ca qu'j'6tais vieille
et qu'pour shr demain j'allais mourir; pis j'suis pas
baptis6e; avec 1'homme on n'est pas marie; alors le
cure y m'a dit: ( Allez voir la soeur Marie ); et je viens.
- Bon, rentrez chez vous bien tranquille, vous ne
mourrez pas de sit6t, j'irai vous voir ce soir. ,
Et le soir, je me dirigeai vers le modeste logis de
cette nouvelle cat6chumbne. Catichisme en main, je
lui expliquai la premiere question.
a Pour demain, vous m'apprendrez les trois premitres questions. - Bon, la petite (comprenez: la
soeur) on essayera. u Le lendemain, A mon arrivie, C&line, effondrie sur sa chaise, se lamentait. a Qu'y
a-t-il, ma bonne C6line? - Ah! y a que la memoire
elle est vieille comme le reste et j'peux pas.apprendre
tous ces mots a la suite.
Je la consolai de mon
mieux. Au bout de quelques lemons, la jeune cat6chumene fut prate; et, un beau matin de septembre,
un samedi, afin de la mettre sous la protection de la
sainte Vierge, le bapteme eut lieu, puis le mariage et
enfin la premiere communion. Combien c'6tait touchant
de voir cette pauvre femme suivre attentivement les
ceremonies du bapteme des adultes! De temps en
temps, je revois les jeunes maries et, pauvre de moi si
pompeusement je les appelle , Monsieur et Madame!1
Cest Firmin et 'Cline qu'il faut dire; c'est, selon eux,
plus t amitieux ».
Fate une sante Maria Magdalena
Un essaim de bonnes grand'meres m'attendaient
un soir au coin d'une baraque. O
Oui, ma seur Marie,
dame la plus irritee, oui, y en a une qu'a dit comme

Ca qu'vous avez rien donna a sa p'tite ! - Oui, y a la
p'tite qui lave Il-bas; elle dit qu'vous allez pas la voir
a son bassin! ,
( Pauvre soeur Marie! minaude une autre bonne
vieille, regardez ce qu'on vous dit! n J'essayai de les
rassurer. t Ne vous faites pas de souci pour moi, mes
pauvres grand'mbres. Quand Notre-Seigneur 6tait
sur la terre, il a fait du bien a tous et, pour remerciements, ses compatriotes 1'ont crucifi6 ; vous ne
m'avez pas encore vue en croix sur le Champ de
Manoeuvres ? - Vous in croce, figlia me Si vous in croce
sur le Champ de Manoeuvres, fate sante Maria Magdalena a c6t6 de vous n, m'assure une autre bonne vieille.

(Ils sont peu civilises peut-&tre, mais pleins de coeur
ces pauvres Italiens; qu'en pensez-vous?)
Hi la Saurm! lhomme y veut pas qu'je rentre
Cheveux en broussailles, robe en dentelle, claquant le sol avec des espkces de sandales de meme

6toffe que la robe, et remorquant un marmot connaissant la meme necessitb que nos antiques chandelles,
telle m'apparut un jour Madame X., baraque 42.
4 Oui, ma soeur, l'homme y veut pas qu'j'rentre; alors
j'y ai dit: bon J'vas lui dire

a la soeur et me voilV!

Apres avoir mouch l'h6ritier, je le prends par la
main et, suivie de la mere, je me dirige vers 1'homme.
a Que vuole, mia Sor?- -Je veux que vous laissiez rentrer votre femme. - Mais... - Je vous tiens quitte des
explications. ) Peu a peu, I'homme reculait son siege
et, tout en parlant, la femme, le gosse et moi avions
pris pied; la partie etait gagnie. Depuis,nous sommes
les meilleurs amis du monde, et, s'il y a quelque
chose qui ne va pas, a ben, va 1'dire a notre seeur , dame l'homme en faisant les cent pas autour de la
table.
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Ma Swur, j'ai fait un van
< Soeur Marie,vite que je vous parle,c'est du s6rieux,
crie en courant Catherine C., baraque 34. - Voyons,
quel est ce vou? - Ben,voili! Ma fille elle a 4t6 roul6e
par une auto et, si elle guerit,j'ai promis de l'habiller
en Notre-Dame-du-Mont-Carmel pour la Fete-Dieu et
de lui faire porter I Notre-Dame-d'Afrique une bannitre de sainte Lucie. » La fille gu6rit; la mere, en
bonne Italienne, fut fidele a son vceu et, pour que
ce fit plus beau, Notre-Dame-du-Mont-Carmel fut
accompagn6e par son petit frere, qui, pour la circonstance, avait revetu les livrbes de saint Antoine.

Epilogue
io Et maintenant, que d6sirons-nous? Un local, oui,
un local pour abriter pendant l'hiver prochain tout
notre petit monde, qui, hilas! ne peut se loger tout
entier chez les braves Italiens de la baraque x1. Or,
ce local, il faut le faire batir; pour cela, il nous faut
des fonds.
2" Quelques v6tements, pour nos vieux, nos vieilles,
nos enfants. Pour cela, nous vous serions bien reconnaissants de faire un inventaire s6rieux de vos
armoires et de nous envoyer ce dont vous ne vous
servez plus.
Si, parmi les affaires usagees,il s'en glisse quelques
neuves, elles seront egalement bien.recues.
On dit, avec raison, qu'un petit croquis en dit plus
long qu'une longue explication: voyez et jugez par
vous-mime.
Je vous prbsente mieux qu'un croquis; le portrait
saisi en instantan6 de tous nos enfants, petits et grands,
et c'est pour eux que je vous tends la main; c'est en
4

leur nom que je vous remercie, priant Died qu'll vous
rende an centuple ce que vous aurez bien voulu faire
pour les petits, pour les pauvres, pour ceux qui luttent,
qui pleurent et qui menent ici-bas une vie remplie de
privations, de peines et de souffrances.

ABYSSINIE

LE FRERE ALPHONSE BLANDEAU
La mission d'Abyssinie se souvient avec gratitude
des admirables Freres coadjuteurs que la Providence
lui a envoy6s : les Frbres Abbatini et Filippini, auxiliaires du vendrable Justin de Jacobis; le Frere
Cazeau, quaranle-huit ans de mission, dont vingt-six
en Abyssinik et vingt-deux a Madagascar; les Frrres
Renaudin, Joseph, Damereau, Cabanes. Le Frre
Blandeau, dont-nous pleurons la mort, fut, lui aussi,
un digne fils de saint Vincent, et puisqu'll le merite,
nous dirons ce que nous lui devons et pourquoi nous
I'aimions.
Alphonse Blandeau naquit le io avril 1878 i Erbree.
diocese de Reunes. II aimera toujours
&re
t
appel6
( Breton o. Sa famille etait tres nombreuse (dix-huit
enfants), et tres chr6tienne, puisqu'elle en donna trois
a saint Vincent. Deux scears du Frere Blandean sont
Filles de la Charit ; l'une sert les pauvres a Site et
I'autre & Amiens. Dieu se servit sans doute de leur
exemple pour attirer dans la famille de saint Vincent
leur frere, qui songeait a se marier. Alphonse, a vingtquatre ans, quitta les chevaux, la charrue, sa fiancte,
sa Bretagne et se.prisenta a Saint-Lazare,oii M. Schuchart le requt an seminaire le 12 decembre t902.
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la direction des Freres Barras et Dufresne, il se trouva
a bonne 6cole. II gardera toujours une profonde reconnaissance envers ces aines, de v6ner6e m6moire.
Les evenements de 19o3 provoquent la fermeture de
nos maisons de France et mettent en disponibilit6 un
nombreux personnel. Le P. Fiat choisit un groupe
d'ouvriers pour l'Abyssinie, sa mission de predilection. Oui, les missionnaires d'Ethiopie se' flattent
d'etre les enfants les plus aim6s de ce bon PNre. Leur
objectera-t-on que tout enfant, douce illusion, croit
occuper la premiere place dans le coeur de son pere?
Ne discutons pas et constatons avec reconnaissance
que le P. Fiat fit un beau cadeau k l1'thiopie quand
il adjoignit le jeune Frere Blandeau aux quatre missionnaires: MM. Granier, aujourd'hui supprieur de la
procure d'Addis-Abba ; Sournac, petit-neveu du
P. Fiat; Kamerbeek et Maynadier. Le superieur de la
maison r6sidait alors i Alitibna, avec M. Van Ravesteyn et M. Picard, I'ancien ap6tre des Bogos, d6jA
16gendaire: catholiques, enfants d'Abouna Jacob,
enfants d'Abba Picard, sont synonymes dans la mission. M. Charles Gruson occupait le poste de Gouala.
ZI66, ardent, de la race des Touvier et des Coulbeaux, il fut arrache aux espoirs de la mission kl'ge
.de vingt-six ans. Juge d6l6gu6 du procks ordinaire
informatif de notre martyr, le Bienheureux Guabri
Mikael, il s'6tait beaucoup fatigu6; il cl6tura le
proces le matin du 8 juin 19o4 et, le soir, ii mourut
noy6 dans le torrent pris d'Alitiena. Quels cris de
douleur claterent alors dans les montagnes qui, le
ii septembre de l'annee precedente, avaient retenti

des acclamations joyeuses-de nos braves Irobs, faisant
ovation a la caravane apostolique des cinq nouveaux
missionnaires!
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Notre cher Frere Blandeau fut plac6 a Alitiena.
Alitidna 6tait et continue d'etre, non une ville, mais
un desert. Dans un tohu-bohu de laideurs, 1'6glise
gracieuse contraste heureusement et soulage la vue.
Elle perp~tue la mimoire de notre rnmritant confrere
Sixte Barthez, que les Irobs appellent a notre pere o.
II l'a construite ou plut6t relev6e et agrandie apres
la destruction de i881. Un groupe de cabanes s'tage
sur une hauteur voisine, formant la r6sidence et le
seminaire. Une quarantaine de cabanes, plus pauvres
encore, sont dissemin6es dans la conque. C'est la
Alitiena, centre de la tribu des Irobs Boknaito. ls
errent dans leur solitude sauvage et brfile, menant
paitre de maigres troupeaux. Traques par une famine
perpetuelle, ils seraient bien miserables, s'ils n'avaient
dans leur cceur simple le trisor de la foi qu'ils ont
requ des mains m6mes du vin6rable Justin de Jacobis.
Le premier sentiment du Frere Blandeau dans ce
chaos est I'effroi. Ses regards se heurtent contre les
montagnes g6antes qui dressent leur .chine abrupte
et pelee pour l'isoler de la terre habitee. II a done
doublement quitt6 le monde. Que la Bretagne est loin
avec ses cultures varides et ses pommeraies fleuries!
II ne la regrette pas. Le d6sert a sa douceur. II allege
du superflu et repose. II convient au frbre, qui a un
peu la vocation d'anachorete et 6prouve de 1'attrait.
pour le recueillement et la vie cach6e. Loin des futilites et des faux charmes du monde, qu'on le laisse
mbditer, prier, travailler. 11 met en pratique les enseignements de son Pere. i Sommes-nous, dit saint Vincent, dispos6s d'aller en Pologne, en Barbarie, aux
Indes et d'y sacrifier nos satisfactions et nos vies? Si
cela est, bdnissons Dieu !
a Mais si, au contraire, il y en a qui craignent de
quitter leurs commodites, qui soient si tendres que
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de se plaindre pour la moindre chose qui leur manque,
et si d6licats que de vouloir changer de maison et
d'emploi, parce que l'air n'y est pas bon, que la
nourriture y est pauvre; en un mot, si quelques-uns
d'entre nous sont encore esclaves de la nature, qu'ils
se r6putent indignes de la condition apostolique ou
Dieu les a appel6s. ,
L'installation peu luxueuse d'Alitiina rappelait
celle des c6nobites de Saint-Pac6me, qui, dit-on,
n'avaient qu'une cruche pour tout mobilier. Le FrAre
racontait volontiers que ses confreres et lui trouvbrent
dans leur cellule une bouteille d'eau qti servira
successivement de verre, de broc, de cuvette et de
bougeoir.
Dans cette Th6baide il sera le pricieux auxiliaire
du missionnaire, se pretant A tous les travaux, exercant douze m6tiers. Aussitbt apres les exercices de
pi6ti du matin, tenant le baton d'une main, le chapelet
de l'autre, il descend a grandes enjambees au torrent
qui conduit au jardin. Les cailloux grincent sous les
souliers ferr6s. Arriv6 au jardin, le Frere fait le signe
de la croix: c Pour vous, mon Dieu. o II bache, seme,
plante, sarcle, et, sans souci de la chaleur, ni du
poids des seaux, les remplit d'ean, les porte et les
vide sur les aubergines, tomates, choux, pieds de
vigne. Que de douches . Les gouttes de sueur tombent du front. " Frere, mtnagez-vous ! Faites porter
l'eau par les ouvriers. - Ah! oui, ces gaillards! Ils
trouveraient moyen de passer leur matinee a n'arroser
que les deux planches de salades! n Ses aides, en
effet, professent la philosophie douce, celle de la
lenteur la plus sagement calcul6e. On ne s'habitue
pas a cette inertie. C'est le caillou dans la chaussure !
Quelle sou-rce de peines pour le bon Frle; disons
mieux, quel poids de m6rites!
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A dix heures, Ie soleil a facilement chauffe et surcbaufie I'atmosphere. 11 n'est guere prudent de
continuer les travaux du jardinage. Le Frere ne se
preoccupe pas des rayons dangereux qui lui tombent
sur la tete, mais id a recu la consigne : rentrex a dix
heures trente. Docile, il remonte le chemin rocailleux,
le chapelet a la main, et porte suspendu sur le dos un
sac de bonnes choses. Le temps de d6poser le sac, de
s'essuyer le front, de saluer ie Maitre de la maison a
I'oratoire et le bon Frere donne un coup de main a la
cuisine ou s'occupe a la menaiserie.
11 exergait le metier que saint Joseph a rendu honorable. Sa menuiserie, il l'aimait; c'ktait son palais,
son paradis! Le paradis, au d6but, manquait d'espace,
pouvant a peine contenir I'Ftabli et le raboteur. II le
diiata, a peu de frais d'ailleurs, les pierres ne demandant qu'a 6tre d6terr6es et superposees en mur.
Comme ii 6tait gaucher, on le taquinait: . Ridicule, ce marteau dans la main gauche, vous taperez
aussi souvent sur les doigts que sur les clows. Non, r6pond-il, plus souvent sur les doigts. »
Son metier etait d'autant plus pr6cieux qu'a des
centaines de kilometres i la ronde le Frere n'avait
pas de concurrent. Tous les confreres avaient da travail a lui demander. Les indigenes, sirs d'etre servis
i souhait, et, faveur appreciable, sans bourse dilier,
lui apportaient un bric- -brac de cruches fendues,
hanaps ebrichis, cadenas, selles, sabres, fusils-dtraquis. Ils s'6merveillaient de voir comment le Freme
guerissait tous ces maux en un coup de main.
4 Homme plus habile n'a pas et6 cre6 u, proclamaiton. Les braves Irobs l'aimaient tous et i'exploitaient.
Maintenant, its se lamentent: t Pourquoi est-il mort?
Si du moins nous avions pu 'ensevelir au milieu de
nous! »
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Les cures d'Aiga, d'Ao, de Mai-Berazio, de Bibra,
de Monoxeito, lui demandaient des autels, des meubles, des portes, des tables. Dans 1'eglise d'Aiga, pas
un clou de planti, pas une planche de rabot6e, sinon

de sa main. Gouala a pen de bois. Le Frvre,t Alititna, rabotait, pr6parait planches sur planches et les
faisait transporter a dos d'homme (So kilomitres). 1i
se rendait ensuite lui-meme a Gouala et y montait
ses meubles. Le confr6re de la residence avait de multiples services A lui demander : u Mon brave Breton,
voulez-vous former le marmiton, faucher le foin pour

les mules, retamer les chaudrons, r6parer cette chambre ? , etc. Le Frere acceptait : a Volontiers, Monsieur,
Artiste, non, it ne lVtait pas. 11 s'6tait formI luimAme. II se tirait d'affaire. II a dot6 la mission des
travaux de menuiserie de premiere necessite. Honnetr Jiui et reconnaissance!
Ad te de luce vigilo.- Le bon Frere_se trouvait ordinairement le premier a I'oratoire pour l'oraison.
Quand la cloche tintait, appelant les fiddles au chapelet du soir, aussit6t il changeait le tablier contre
la soutane blanche. Au chceur, a genoux sur son prieDieu, il rCcitait avec edification ;e chapelet (le troisinme? Je sixieme de la journie? les anges le savent)
et faisait ensuite son quart d'heure d'adoration. Jamais
il ne manqua cet exercice, commun dans notre mission.
Son- .me recueillie fut favorisee du don d'oraison. II nous 6difia daps ses repetitions .d'oraison
par 1'admirable simplicite de ses conversations avec
Dieu.
II avait l'enveloppe corporelle moins robuste que

I'Ame. Apres sept ans d'Afrique, a bout de forces, il
dut rentrer en France. 11 partit avec un missionnaire
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vivement regrett6 en Ethiopie, M. J. Van Ravesteyn .
Paris, le Frere Blandeau rAve d'Abyssinie.
Exilie
Retournera-t-il? Oh ! il ne fera pas un pas pour obtenir son retour. II reste fiddle a l'austere pratique de
ne rien demander, ni rien refuser; son humilito et sa

reserve l'y confirment. II prie : i Mon Dieu, comme
vous voulez et tout ce que vous voulez! ) Dieu voulut
son retour.
II revint done au pays irob. Mais son organisme
p•n robuste, frustr6 de tout menagement et sans
reliche a la peine, mesurera les services. Souffrant de
rhumatismes, anemi6, notre obstine Breton ne quittera

jamais Fl'tabli. t Oh! mes reins! n faisait-il parfois
en se redressant, et du doigt il essuyait la sueur du
front, prenait une prise et se remettait a raboter. II
ne se plaignit jamais de ses fatigues et n'en parla pas
meme. Huit ans, il souffrit d'une hernie 'a l'insu de
ses confreres. II fallait insister pour le decider a se
moderer, a prendre un aprbs-midi de repos. II se
considerait comme un pauvre homme: de quoi done
pourrait-il avoir besoin, sinon de servir?
Sa distraction du dimanche, avant la faiblesse des
dernieres annees, fut la chasse. II poursuivait par
i. M. Van Ravesteyn portait en Abyssinie le nom d'Abba Yacob.
Alitiina lui doit plusieurs constructions, comme celle du shminaire.
SAprts avoir travaille huitansen ithiopie, i se d6voua, de gt191 1927,
en Chine dans les procuies de Shanghai et de Tientsin et dans Ie vicariat de Yungpingfou. On a 6crit par erreur que ce vaillanf confrrer
roula dans un precipice et y troava la mort. Abba Yacob eut la mort
apostolique d'Abouna Yacob. An retour d'une tourn6e, un coup de
chaleur le forga k descendre de sa mule. * Que la volont6 de Dieu
soit faite ! murmura-t-il en langue chinoise, et il tomba sans connaissance sur le chemin. Irn'v avait aucune ombre, il agonisa deux heures
sous le soleil, 6voquant la mort que saint Vincent souhaitait 2 ses
missionnaires epuises. • Pauvre plitre de la Mission, qui t'a rduit a
cctue extr6mit•6 i Quel bonhear pour notre confrbre expirant d'avoir
pu repondre : a C'est la charit6 qui m'a abattu sur cette route de
Chine. a It recut 'Extrtme-Onction des mains d'un missionnaire accouru
de Yungpingfou et rendit & Dieu sonBme d'ap6tre le s7 juillet 1927.

.
*~

FRhRE

1t

ALPHONSE BLANDEAU.

ii

-

io5 -

monts et par vaux 1'abondant gibier et rapportait des
perdrix, des cailles, des pintades, parfois une gazelle.
0 Trois lievres, cinq li:vres ont gambad6 a ma port6e;
ils m'ont ri au nez! , maugr6ait-il de d6pit. En effet,
mettre a la brocheces quadrupedes au pied non fendu,
quel scandale. 6 Dieu d'Abraham! La loi de Moise
les protege contre tous les projectiles d'Israel et
d'Ethiopie. t Ne visez pas, bon Frere, gare a vous!
La lapidation vous attend! ,
Nous rendant mille services, I'humble Frere se montrait envers nous delicat, simple et discret. Sa modestie le rendait peu communicatif. I1 ne songeait
qu'a Dieu, a ses travaux, et ivitait tout commerce
humain non n6cessaire. II ne manqua jamais au respect A l'6gard du pretre. Son affectueuse def6rence
parut surtout a la recreation du soir, qu'il prenait
avec les confreres. On le taquinait: (c Frere, vous
devriez, vous et Monsieur le Superieur, vous presenter
a un concours de maigreur, vous auriez du succes et,
comme prix, peut-6tre, une pompe pour les choux!
- Soit, je pars, mais pas avec Monsieur le Sup6rieur;
il m'enleverait le premier prix. ,
Pendant la visite a Aliti6na, janvier 1930, M. Verges
proposa un dernier sacrifice au bon Frere, qui l'accepta
avec sa simplicit6 accoutum6e. II quittera son jardin,
ýa menuiserie, les chretiens dont il parlait la langue,
les confrbres (n'avait-il pas toute leur affection?), les
lieux oh il a travaille, souffert, pri6 vingt-sept ans,
alors que tout, les pierres memes, semblaient lui
crier: a Ne vous s6parez pas de nous »! II s'en va
dans une autre contrbe, entendre parler une langue
qu'a son age on n'apprend pas. 11 ne reviendra plus.
Un z616 pretre indigene, Abba Yosief Guebrou,
avait fond6 un poste a Dessi6, 5 juin i929.. Dessi6
est la ville la plus importante de notre vicariat. Elle

compte

environ 8o00

habitants. et

se

developpe

d'annee en annie. Une demi-douzaine de families
catholiques, venues d'ailleurs, y demearent (tekigraphistes, employes au consulat d'Italie, etc.}. Grce a
elles, Abba Yosidf put s'instaler sans eveiller les
soupqons de nos adversaires. II recut I'hospitaliti
dans la maison de Oueld -Mikael, qui est apparenti
a plusieurs de nos pertres indighnes, et y c&lIbrait la
sainte messe, en cachette, avant l'aurore. Dans ce
milieu ombrageux, il horna prudemment son zele a
faire l'ecole a une trentaine d'enfants. II enregistra,
la premiere ann6e, six bapthmes d'adautes, un bapteme
de nouveau-ne et an mariage. Chiffres hien modestes
et consolants; ils ne potrront Etre surpass6s d'ici i

plusieurs annCes. Le point capital et dif fcile etait
d'ouvrir un nouveau sillon dans le vaste champ ethiapien. Abba Yosief y a rbussi.
Les superieurs dicid&rent done 1'envoi de M. J.-B.
Bringer et du Frere Blandeau pour secourir ce bon
pr&tre, pour agrandir I'ecole, bitir une chapelle, une
residence, constraire une maison pour les Filles de la
Charit6, une 6glise peut-6tre! Les beaux projets
qu'inspire l'i.thiopie a ses missionnaires depuis le
vinerable Justin de Jacobis
La route de Dessie n'est pas longue : quinae jours
de caravane. M. Bringer et le frere quittent Alitiena
(fivrier i93o) et font un d4tour cinq fois plus long,
Massaoua-Djibouti. Its passent par la capitale. AddisAbeba, pour se faire agreer du gouvernement; ainsi
1exigent une vague loi et la prudence. Le FrAre se
rend utile a MM. Granier et a Tesfa-Sellassi6; ii
repread le rabot et la scie et construit un meuble pour
la sacristie. II contracte une pleurisie, qui affaiblit
encoresa sant6, mais non son courage. Tout a une
fin, meme la preparation d'ane caravane! Les passe-

-

1o7 -

ports sont d&livr6s; Abba Yosi6f est venu au-devant de
ses compagnons d'apostolat. La caravane quitte
Addis-Ab6ba et arrive, quinze jours plus tard, a
Dessi6.
c Nous sommes entr6s le 29 mai, fete de l'Ascension; bel augure! 6crit M. Bringer. Tous les trois
nous sommes install6s dans une cabanelou6e par Abba
Yosi6f. La partie occup6e par le Fr6re Blandeau et
moi sert de dortoir, de rifectoire, de menuiserie et
de chapelle. Le Frere s'est hAte de monter un 6tabli.
Je vous &cris sur l'etabli; tout a l'heure nous dinerons
sur 1'6tabli. Le Frere construit une table; nous d6frichons un minuscule jardin; nous faisons la classe aux
trente &coliers. Hl6as! il n'est guere permis d'esperer
la conversion de ces chers enfants. n
Le Frere s'6tait remis au travail, se croyant encore
jeune. It promit des meubles, des portes, un autel, etc.
Mais, pour l'ceuvre divine, s'il faut des planches et
des coups de marteau, il faut surtout des souffrances.
Dieu n'a pas besoin de nos services, mais il peut avoir
besoin de nos sacrifices. Apres sept mois de labeurs,
le Frere tomba malade et s'alita, atteint d'une enterite.
Le mal se compliqua et empira aussit6t. Le Frere se
prepara A mourir saintement.
La mort du missionnaire sur les terres lointaines
est bien triste, humanum dico! Les membres de la
famille 6tant peu nombreux, le tr6pas de 1'un d'eux
creuse un' vide plus douloureux et plus difficile a.
combler. Une angoisse, dont sans doute aucun enfant
de saint Vincent ne fut afflig6, aggrava encore l'amertume de I'agonie du bon Fr6re. M. Bringer et Abba
Yosi6f lui cherchaient un lieu de s6pulture et n'en
trouvaient pas! Pour ce catholique, pour ce religieux,
il n'y a pas de place dans le cimetiere des schismatiques et des musulmans, ni dans ieurs champs! II les

profanerait! L'embarras de nos confreres fut d'autant plus poignant que le climat et la coutume obligent h ensevelir aussit6t apres le d&ecs. Acheterontils un petit terrain? Pour une tombe,quelques coudies
suffiraient. Is n'y songent pas. La mission, depuis sa
fondation, n'a jamais pu acheter un lopin de terre.
Enterreront-ils leur cher compagnon a la dirobee, la
nuit, dans quelque champ? Non. Ils seraient decouverts, et alors le mal ne serait-il pas pire? L'exhurnation outrageuse peut-etre et pour eux-memes l'expulsion! Pour comble de malheur, le chef de Dessi6,
£merou, qui seul pourrait les aider, etait a AddisAbeba.
(c La s6pulture du cher Frere nous pr6occupa et
nous angoissa bien plus que samort imminente) , 6crit
Abba Yosiff. J'exposai notre perplexit6 an remplaqant
du chef. Il me r6pondit: o Impossible de faire l'enterrement dans le cimetiere de l'6glise schismatique;
les pretres s'y opposeraient. Je vous conseilie d'en-

voyer le cadavre a Addis-Abeba par aeroplane. , I1
me dit cela et je pleurai. Je racontai ma peine A un
t1elgraphiste catholique. 11 t6lephona, interessa un
de ses amis d'Addis-Ab6ba & notre malheur et alerta
MM. Granier et Tesfa-Sellassi6, qui firent des demarches. Le lendemain, notre chef Pmerou tilephona
d'Addis-Abiba cet ordre : , Donnez pour la s6pulture le terrain que Abba Yosi6f m'a demandi en
octobre dernier. » La Providence nous avait dlivres
de la plus terrible de nos tortures! a Le Frere mourra
sans doute cette nuit, disions-nous, mais que la volont6
de Dieu soit faite! Nous pouvons l'ensevelir. A la
tomb6e de la nuit, deux hommes se presentent et nous
portent, de la part du chef local, ce contre-ordre : Le
terrain que vous avez demand6 est une proprikti inalienable et ne peut vous &tre c6di. n Nous etions
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consternes. Le Frere entrait en agonie! Passera-t-il la
nuit ? Nous prions : 1 0 Dieu, vous ne pouvez rejeter
notre priire! Secourez-nous! )>De grand matin, je
courus chez le remplacant du chef. ( Ayez pitie,
seigneur, le Frere se meurt n, suppliai-je. - Soit, prenez le terrain n, r6pondit-il. Dieu avait chang6 son
cceur.
Quand je leur annoncai cette bonne nouvelle,
M. Bringer m'embrassa, et le bon Frere sourit. Ce fut
son dernier sourire. Frere Blandeau offrit de nouveau
sa vie pour notre mission, et je le quittai pour faire
creuser sa tombe. 11 mourut aussit6t, un pen apres
midi, le 12 f6vrier' 1931, tandis que M. Bringer lui
donnait encore une absolution. Son dernier acte fut
de baiser le crucifix, et sa derniere parole : a Mon
Dieu! Mon Dieu! Mon Dieu! )

Ainsi mourut ce vrai fils de saint Vincent, aprbs
vingt-huit ans de services dans la mission d'Abyssinie.
A elle il avait tout donn6: son coeur, son travail, sa
sante6 sa vie. I1est la pierre precieuse jetee dans les
fondations du nouveau poste de Dessie. Son corps
repose dans la terre Ouello, oi fut enseveli aussi le
corps de son bienheureux confrere le martyr Gu6breMikael.
C. de WIT,
1. s. c m.

CONGO BELGE
LES NKOUMOUS CHEZ LES TUMBA

II est une institution que 1'on rencontre dans tout le
Congo. C'est la caste des Nkoumous. On les appelle
de diff6rents noms suivant les regions : ici Nkoumous,
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ou Yelis, ailleurs Ilangas, en d'autres endroits,
Etoshis. Mais sous ces diverses denominations, c'est
toujours la meme caste que l'on vent designer. Les
Congolais connaissent bien les Nkoumous, au moins
pour les avoir vus d6ambuler dans des costumes tout
a fait bizarres. Je voudrais par cette petite etude les
faire connaitre aussi a nos amis d'Europe, afin de
leur donner une id6e du monde que nous evangblisons
et augmenter par l• l'interst, d-jA si grand, qu'ils
portent a notre Mission.
Si vous veniez avec moi dans one de mes tourn6es en
brousse, je vous montrerais la demeure du Nkoumou.
Elle a sa place sp6ciale dans le village indigene.
Tandis que les cases des particuliers s'alignent ordinairement des deux c6t6s de la clairiere que forme le
village, le harem du Nkoumou est toujours place daas
une cour perpendiculaire a la situation du village. Les
attributions et la condition de cet homme demandent
qu'il ne soit pas melange an vulgaize. C'est vraiment
un personnage a part. Au fond de cette cour riserv6e,
on a dress6 un pavilion seigneurial, qui consiste en
quelques piquets supportant un toit de feuilles. On
pourrait I'appeler I'atrium. Cet endroit couvert est
garni de lits indigenes, s'alloogeant des deux c6tes,
et, au fond, un lit plus grand est r6serve au Nkoumou.
Au centre, le feu de bois, que les femmes et les
enfants entretiennent. En cet endroit, le Nkoumou se
tient pendant la journee, la plupart du temps couch6
sur son lit clayonn6. LA, it reqoit ses visites; lU, il remplit ses fonctions de juge, comme ii sera dit plus
loin. Aucun homme libre n'a le droit de s'asseoir sur
le meme lit que le Nkoumou; seuls, les enfants et les
esclaves, les Batwa, peuvent y prendre place, sur
l'invitation du maitre. Une infraction ecette loi est
punie d'une forte amende.

-

III -

Des deux c6t6s de la cour, d'autres maisons s'alignent, celles des femmes, plus nombreuses suivant
que le Nkoumou est plus riche.
Allons voir notre personnage; mais faisons-nous
preceder d'un brave noir pour nous introduire.
A I'approche de l'atrium, nous voyons notre guide
s'arreter; sans prononcer une parole, il frappe des
mains par deux fois; alors notre Nkoumou r6pond en
se servant simplement de la devise qu'il a fait sienne,
par exemple : c Fort comme le lIopard. , Rien de
plus; vous etes introduit, et vous pouvez exposer
l'objet de votre visite. Vous pouvez vous asseoir sur
un des lits de la salle, a la romaine, presque couch ;
c'est la tenue que prkferent les noirs. Seulement, si
vous avez des habits, il vaudra mieux rester debout,
pour ne pas teindre vos vOtements d'une couche
de poudre rouge, que le Nkoumou, ses femmes ,et
ses enfants ont coutume de se mettre sur tout le
corps par coquetterie, tout comme, chez nous, les
dames mettent de la poudre de riz sur leurs
joues.
Le Nkoumou est devant nous. C'est toujours un
homme dans la maturit6 de l'age ou un vieillard;
cette dignit6 n'est pas accessible aux jeunes.
Ce qui vous frappe d'abord, c'est la couleur rouge
de sa peau. Depuis les ongles des pieds jusqu'aux
ongles des mains, en passant par les yeux, le nez et
les oreilles, tout est rouge.
Mais c'est pourtant" un noir ? Oui, mais puisque
nous en sommes a d4crire son habillement, permettez-moi de vous dire que son premier habit de
dessous est cette peinture rouge qui le ferait prendre
pour un habitant primitif d'Amirique. Le « ngoula ,
est une poudre obtenue en frottant f'6corce d'an arbre,
appel6 egalement le ngoula, poudre qui constitue le
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fard recherche de nos noirs aristocrates de la brousse.
Le Nkoumou ne se lave jamais, sauf quand il doit
renouveler la couche ipaise de son fard pourpr6.
Une large etoffe en raphia, nouee a la ceinture,
forme an ample habit femoral, auquel pendent ordinairement des clochettes, variant en nomibre selon la
dignite et les gouts fastueux du seigneur.
A la ceinture, il a encore de larges bandes de peaux
de leopard, dont I'ane retombe devant ses jambes et'
arrive parfois jusqu'a terre. La peau de leopard est un
des insignes du pouvoir et tous les Nkoumous la
portent.
Des plaques de cuivre, semblables a des plats de

barbier, ornent cette peau de
cendent par ordre de grandeur
plus petites en bas. Au milieu de
par une sangle, brille une autre

leopard et desjusqu'i terre, les
I'estomac, retenue
de ces plaques de

cuivre, plus grande. Les 6paules sont couvertes d'une
peau de singe, noire, a polls longs; on dirait une
fourrure. Enfin, le chef de ce noble prince est coiffi
d'un chapeau en raphia, tress6 tres finement et dont
la forme est tout a fait semblable a la mitre des
6veques orthodoxes. Ceci est vraiment l'insigne de
la dignite. Le soleil ne doit pas voir la Lete d'un
Nkoumou; aussi ce chapeau doit-il etre mis des le
lever du soleil et ne peut etre d6pos6 qu'a la tombee
du jour. Enlever le chapeau d'un Nkoumou est un cas
de guerre. A ce- chapeau, il y a souvent des clochettes, et, devant et par-dessus, des plaques de
cuivre, des assiettes de barbier, comme nous avons
deji vu a d'autres parties du vetement.
Quand un Nkoumou fait un pas, chacun est averti
par le bruit que font ces sonnettes, et lui, fier d'attirer
les regards, se pavane avec.Ia majest6 d'un Pharaon.
Ne riez pas, mes chers amis, chez nos noirs, qui sont
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de grands enfants, les choses les plus ridicules se
font avec un serieux absolu.
Au cou, aux bras et aux jambes, des series de bracelets et d'anneaux de cuivre completent le tableau.
Parfois aussi, quand il exerce ses fonctions de medecin
ou de devin, il se fait peindre les cils et l'orbite des
yeux avec une chaux tres blanche; cela lui fait un
masque de pierrot ou de polichinelle. Et voilk notre
Nkoumou dans sa grande tenue. Quand il voyage, il
tient dans sa main droite la houlette de pasteur de
peuples; et dans sa gauche, un grand couteau, diversement ouvrag6, dont la lame est arrondie en coupetete de parade.
II ne se deplace jamais seul, il a toujours a sa suite
une femme, qui porte un petit tabouret, orne de clous
de cuivre a t&tes plates. Le maitre veut-il se reposer?
On lui installe le tabouret a l'endroit choisi; sit6t
qu'il se relive, il renverse lui-m&me le siege, et sa
suivante le ramasse pour le porter, car aucun autre
mortel ne pent utiliser ce tabouret sans encourir une
peine; il est reserve.
Tels.se presentent ces personnages, qui forment une
viritable caste sacr6e et que l'on rencontre dans tous
les villages indigenes.
Si la description qui pr6ecde vous a int&ressi,
vous disirez peut-etre savoir maintenant ce que sont
au juste ces Nkoumous fastueux. Eh bien! je vais
essayer de vous satisfaire.
Bien des gens se sent demand6 si les noirs de
l'Afrique centrale avaient une religion. On a ecrit
des livres sur la religion des primitifs. Sans entrer
dans des th6ories toujours subjectives, il faut dire
qu'en fait, les noirs ont une religion. Ils croient tous
en Dieu;:ils croient au diable, et surtout ils ont la
grande superstition des esprits.
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Dieu est le principe de tout, le criateur, l'ordonnateur universel; les noirs le savent. C'est Dieu qui
donne la vie, qui donne les biens materiels, noausiture, chasse, produits de la terre. Le diable est Ie
principe du mal; on lappelle Moloki (Molok), nom
de la grande divinite ph6nicienne ; celui-ci est redoutk
pour le mal mat6riel qu'il pourrait causer.
Ensuite, vient toute la phalange des esprits (Elima),
etres intermidiaires qui se milent des choses de la
terre pour contrarier les evenements, agir sur Iks
causes mat6rielles, comme le vent, les plantes, les
animaux, et pour faire du bien ou du mal aux hommes
selon leurs dispositions a l'6gard de ceux-ci.
Presque tous les actes religieux que pratiquent les
noirs ont pour but de se concilier la climence des
esprits ou d'6viter leurs malefices.
II y a aussi les esprits des ancetres morts qui continuent a s'intoresser aux affaires des vivants et qui
r6dent autour des villages poor protiger leurs descea-dants on pour leur nuire.
Tout ce monde occulte, qui peut influencer sur la
marche de la tribu, il est naturel que les noirs cherchent un intercesseur pour se le rendre favorable et
conjurer ses malfices.

Le besoin d'une religion nait, daos le coeur deshommes, des croyances qu'ils ont aux atres supo--,
rieurs. Quand la sociite n'est pas encore formse, le~
r6le d'intercesseur, de pretre, revient naturellement,
au pere de famille. Mais quand les families se sont
groupies pour former societe, le r6le de pretre
reviendra, soit au chef, soit h un d6put6 spkcial, dont
la fonction sera d'etre le porte-parole, l'intermidiaire
entre la divinite ou d'autres etres superieurs et le
peuple. Le Nkoumou fut ce precre, cet intermediaire;
on pourrait dire que sa fonction fat sacerdotale.

Le Nkoumou est done le pretre.des noirs? Oui,
mais il faut s'entendre. II concentre toutes les relations avee les puissances occultes; il est intercesseur,
devin, sorcier, m6decin par la science des simples
qu'il a apprise, et gu&risseur magique par la puissance extra-naturelle qu'il possede parfois de guerir
certaines maladies.

11 est encore juge, car, pouvant connaitre les choses
secretes dans leurs rapports avec les esprits, les noirs
ont confiance dans son verdict. Le Nkoumou est le
pretre indigene, investi sp6cialement pour toutes ces
fonctions.

II preside aux destinies du clan; rien d'important
n'est riglk sans son intervention. C'est par lui que le
clan connait la volont6 de la divinit6 et des esprits des
ancetres.
Les patriarches du village ont-ils decid6 de changer
l'emplacement de leur groupement, parce que le sol
est 6puise et que les recoltes ne donnent plus? C'est
an Nkoumou qu'ils vont demander d'indiquer le
nouvel endroit oit l'on bitira les cases. Le Nkoumou
s'en ira un bon matin, accompagnA des dignitaires du
village. I erre en foret, guide par les esprits des
i'endroit propice, ou il a fait
ancetres. Arriv6e
.d6poser a l'avance des charbons de bois allumes, il dit :
- C'est ici que les esprits veulent que noes 6tablissions le village; le signe de leur volontk est ce
feu allumh par les manes; soufflez sur ces charbons,
ravivez ce feu, nous sommes a notre nouveau village. n
La troupe des suivants lance des exclamations :
4<Tata o, tata o! ) Aussit6t un messager est parti
avertir les gens an village. Ceux-ci, transportis d'all&
gresse, prennent immediatement le toit de feuilles
d'une des cases et le portent tout entier avec ses
piquets a l'endroit ot le Nkoumoa s'est assis prts

-

116 -

du feu. En ce lieu, chacun devra bitir sa chaumiere.
Le Nkoumou a t6 l'interprite de la volonti des
ancetres.
C'est le Nkoumou qui preside les cer6monies funebres, durant lesquelles il fait des libations aux
mines pour obtenir leur protection et la prosp&rite du
clan. Ces libations consistent a r6pandre du vin
de palme sur les tombes. On y depose 6galement
des paniers de chickwangues (pain indigene), qu'on
laisse pourrir; c'est une offrande aux morts.
Un fl6au s'cst-il abattu sur leur terre, devastation
des plantations par les elephants par exemple, les
noirs vont trouver le Nkoumou pour qu'il intercede
sur les tombes. Le Nkoumou tiendra parfois aux
ancetres des discours peu respectueux : a Comment!
voulez-vous donc que votre postirit6 pbrisse et que
vous soyez la ris6e de ceux qui verront que votre sang
est disparu de la terre? N'allez-vous pas vous hater
de faire pousser nos chickwangues, nos r6coltes, afin
que notre clan soit fort et puisse faire honneur a ses
peres et laisser de nombreux enfants? ,) Apres ces
objurgations, les noirs se figurent que les morts vont
s'interesser a la prosperit6 du clan et proteger de
toutes facons leurs descendants.
En effet, le clan indigene se compose reellement
de ceux qui ont vecu jadis, de ceux qui sont actuellcment en vie et de la postirite A venir. La famille de
I'au-deli reste etroitement unie A la famille vivante,
et, si la famille s'eteint, c'est la dispersion pour les
mines qui ne trouvent plus de chez soi.
Par la s'explique, chez nos primitifs, le desir d'avoir
de nombreux enfants. Le -clan tout entier posskde la
terre, qui est inali6nable. Et c'est le plus grand
malheur possible que de voir s'eteindre la race. Les
morts sont toujours portes en la terre des anctres,
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sauf en cas d'impossibilit6, et ils rejoignent la famille
de l'au-dela. Par la s'explique aussi la superstition,
trts vive par rapport aux esprits. Les mines suivent
les destin6es du clan, et, d'apres leurs dispositions a
l'6gard des vivants, ils leur font du bien ou du mal.
Le Nkoumou est encore exorciste. Une femme faitelle attendre plus que de raison, d'apres leur calcul,
le jour de l'accouchement, c'est qu'un Elima emp&che
l'enfant de naltre. Le Nkoumou est appel
pour
chasser cet esprit mbchant. Et si, par la suite, comme
il arrive, la femme met au monde des jumeaux, c'est
un signe de grande ben6diction. Ils prendront le faix
de ces jumeaux pour le suspendre dans des pots sur
une fourche ou un petit arbre, au carrefour du village.
C'est dire aux esprits qui passeraient parle carrefour:
t Voyez, ne faites pas de mal a notre village, nous
sommes binis de Dieu et des ancetres, puisque nos
femmes ont des jumeaux. ,
Dans maints villages, j'ai rencontr6 de ces pots suspendus aux carrefours,. et ma curiosit6 ne fut satisfaite que quand j'en eus demand6 la destination.
Les chasseurs du village sont-iis restes longtemps
sans tuer de gibier, c'est que la divinit6 et les esprits
soht mecontents. Le Nkoumou doit les apaiser; des
offrandes, des incantations, des libations sont faites
par lui. II mele parfois de la sorcellerie a ces rites
ancestraux. 11 dira, par exemple : t La chasse n'est
pas fructueuse, parce qu'un des chasseurs a commis
un crime, un tel a df avoir des relations incestueuses
avec un membre de sa famille. , Et s'il y a doute sur
le coupable, il imposera I'6preuve du poison A ceux
qu'on soupqonne.
Quand le clan, on un groupe de families, aura
manqu6 an Nkoumou, en lui refusant les redevances
auxquelles il a droit, celui-ci fermera la chasse. II
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fabriquera des sortileges et jettera un sort. Aucun
chasseur ne tuera plus de gibier. Et quand r6paration
aura &6t faite, le Nkoumou ouvrira de nouveau la
chasse. Par un nouveau remide, un t nkisi ,, comme
ils disent, il rendra fructueux le travail des chasseurs.
Le Nkoumou est consult- en cas de maladie
inconnue ou irreductible. Possidant tous les secrets
des ancetres, il a solvent une connaissance midicale
s&rieuse; ii salt utiliser les simples, les racines, les
poisons et venins de certains animaux. 11 vous fera
des vaccins rudimentaires, mais efficaces assez souvent. Quand sa science est impuissante, il recourt a
la magie, au sortilege, a la suggestion.
Le Nkoumou est encore juge. On lui porte les
palabres, et, moyennant des honoraires, it rend justice.
Voila la nomenclature des fonctions du Nkoumou;
la sirie est assez complete; c'est tout ce que j'ai pu
obtenir des noirs, qui ne livrent pas volontiers les
secrets de leur tribu au blanc, m6me quand ce blanc
est le Pere.
L'entree en fonction des Nkoumous est pr&c6dhe
de nombreuses c6remonies mysterieuses et secretes,
d'autres publiques,et destinbes A en imposer A 1'esprit
superstitieux des noirs.
Quand un notable est dans les conditions voulues
pour devenir Nkoumou, ii commence par se couvrir
tout le corps de noir de charbon de bois; en d'autres
termes, il se fait encore un peu plus noir qu'il n'est.
Ainsi pare, il va faire visite a tous ses parents et a

tous ses amis, et leur divoile son intention. It lear
demande 6galement une avance d'argent indigene :
des barres de cuivre de dix centimetres de long et
recourb6esaux extremites. On lui pr&te volontierscette
monnaie, car on sait que l'investiture du Nkoumou
revient cher, et que celai-ci pourra facilement rendre
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ses dettes quand il aura. ht investi, grice aux dimes
et redevances qui lui reviennent ensuite. Une fois
cette tourn6e faite, et s'il a vu qu'il 6tait agr66 par les
gens de son groupe, le futur Nkoumou organise les
ceremonies qui doivent le rendre tabou, ou sacr6, si
l'on veut, aux yeux des indignnes.
II se rendra, par un beau clair de lune, la nuit,
dans une clairiire de la fordt. Les notables du village,
ainsi que des gens de sa'parenti l'accompagnent. Sur
les tombes oi dorment les d6pouilles des ancetres,
commencent les prieres et les supplications adress6es
a Dieu et aux mines pour la prosperit6 du clan. Des
refrains monotones aux finales prolongses r6pondent
au conteur soliste, qui rappele aux morts leurs
merites et les gloires de la tribu. Dans le silence
nocturne de la forct, ces c6r6monies ont une impressionnante beaut6; on se croirait en communication
avec le monde des ombres. Ce sont des cer6monies
qu'un Dante noir dicrira plus tard, quand la race
aura 4volu6 et que les poktes chanteront les fastes
dies ancetres. Apres les rapsodies rythm6es viennent
les invocations. 1 faut savoir si la divinit6 et les
manes daignent agr6er le nouveau candidat, s'ils
lui communiqueront leur science, guideront ses juge-ments, rendront efficaces ses remedes et ses sortiliges. ( 0 vous, nos peres, qui avez toujours protkg6
notre tribu, vous qui avez laiss6 a vos fis un sang
fort, vous dont la puissance surpassait celle des
autres clans, et qui tiez craints partoat a cause
de la force de vos sortiliges, indiquez-nous aujourd'hui si vous voulez communiquer votre esprit a celui
qui deviendra notre Nkoumou, donnez-nous an signe
de votre volontk!t
Apvrs ces invocations, l'assembiCe reste sitencicosement dans l'attente du signe demandi. Et I'indica-
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tion de la volont6 des ancetres sera toujours donnee.
Tant6t ce sera le chant des cigales on des cris-cris
qui recommencera juste au moment oh l'assembl6e est
dans l'attente. Tant6t ce sera le leopard en chasse qui
fera retentir son .rugissement. Oh alors, I'ulu sera
un grand Nkoumou; tous sont convaincus que les
esprits ont ripondu. Les chants recommencent, cette
fois plus triomphants et plus joyeux, les danses
donnent leur plein dans une alligresse exuberante.
Les femmes du Nkoumou changent la toilette de
celui-ci, et, au lieu de la cendre noire qui jusqu'ici
recouvrait sa peau, on lui met maintenant la poudre
rouge du Ngoula, qui convient a 'llu de la divinit6
et des esprits. Les r6jouissances continuent en forkt
toute la nuit. Le lendemain matin, le Nkoumou rentrera au village et prendra possession de son harem,
construit a l'avance. Les gens du clan viendront ensuite l'acclamer. Seulement, la cour de son harem
reste fermre par une barriere de branches et de lianes.
Le Nkoumou ne peut sortir, ni lui ni ses enfants,
avant qu'il ait pay6 son titre aux gens du clan. II
restera ainsi, un mois durant, a faire l'apprentissage
de son nouveau m6tier. Sa r&clusion sera agr6mentee
par des danses variees que, parquis avec lui, ex6cuteront ses enfants, depuis le lever du jour jusqu'au
coucher du soleil. Le Nkoumou lui-m&me r6p6tera ses
danses sacrees ou rituelles. Habill de la faqon d6crite
plus haut, il se dandine de gauche a droite, en avant,
en arrisre, avec la majest6 d'un ours brun, au son
d'une harpe rudimentaire et de melodies que lui martele un rapsode noir.
Quand un notable est devenu Nkoumou, deux de
ses femmes changent de nom. La premiere femme, la
pre6free, devient Mpeng6 et est constitute intendante
supreme de la maison du Nkoumou. C'est elle qui
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gere tout le materiel, car un Nkoumou ne peut plus
s'occuper de choses vulgaires. Seulement, quand cette
femme devient Mpeng6, le Nkoumou ne peut plus
avoir de relations avec elle, les prescriptions coutu-

mieres le lui difendent. Et s'il ddsire garder la
Mpeng6 comme vraie femme. il doit la racheter en
payant une noivelle dot a la famille de celle-ci.
Une autre femme du Nkoumou a son choix devient
Nsono; c'est une servante attitree du seigneur, mais
elle n'encourt pas la prohibition coutuminre qui frappe
la Mpenge.
Si vous passez devant le harem d'un Nkoumou, durant le mois de rCclusion qui suit son invejstiture, vous
verrez, a certains jours, assise au milieu du chemin,
une femme dont le corps a ete blanchi & la chaux, sur
tout !e c6t6 droit, de la tete aux pieds, tandis que
I'autre c6t- est reste noir. C'est la Nsono du Nkoumou.
Elle siege au milieu du chemin et enleve a tout passant une partie des provisions qu'il porte. C'est une
pratique qui indique I'autorit6 du nouvel investi; vous
passez sur sa terre pour la premiere fois, vous devez
payer le droit de passage.
Le temps de r6clusion 6tant termine, le Nkoumou
invite tous les chefs de famille & venir chercher le
prix de I'achat de son titre. Il est seigneur et reconnu
comme tel, mais & condition qu'il paye a ses inf&rieurs
la taxe du titre.
Autrefois, un seigneur vassal devait au roi qui I'avait
cr66 des redevances diverses. Ici, jadis ce fut la m~me
chose. Le titre de Nkoumou entrainait autrefois de

veritables fonctions politiques et religieuses. AUjourd'hui, ce n'est plus qu'un titre de noblesse. II doit
l'acheter au prix d'un tribut a verser; mais, an lieu
que ce soit au grand patriarche, il est verse actuellement & tout le clan. Le Nkoumou distribue done plu-
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sieurs milliers de petites barres de cuivre. Toute une
fortune y passe.
Le clan se trouve alors dans l'obligation de le
reconnaitre et de le r&tribuer par des dimes et des
offrandes, prblev6es sur la chasse et les r&coltes. Des
lors, le Nkoumou est libre de ses mouvements et peut
exercer ses fonctions.
Voil ce que sont les Nkoumous dans notre region
du lac Tumba. Je voudrais maintenant essayer d'exposer leur origine.
On rencontre des Nkoumous dans tout le Congo,
avons-nous dit au debut. Or, dans notre territoire des
Tumba, cette institution ne semble pas remonter i
plus de quatre cents ans. Les gin6alogies de Nkoumous que nous ont donn6es les indigenes ne permettent pas de d6passer ce chiffre d'annaes.
Le pere des Nkoumous de nos tribus Tumba est
le grand Mongou Mpemb6. On ne sait au juste d'oh
sortit ce personnage. Quand vous interrogez les indigenes, ils vous disent que Mongou est venu du ciel.
Et pour preuve que c'etait un 6tre extra-natarel, ils

vous affirment qu'il avait une petite queue.
Sortant de la for&t de l'antre Bolia-Pama, Mongou, avec quelques fiddles formant sa suite, parcourut
la region des Mutaka, cherchant une terre. II vint a
Nkolo, puis, tournant le sud du lac Tumba, il traversa
la foret de Lukanga jusqu'a Ntondo, pour aboutir
dans les environs de Mpasha. I1 vit que ce village lui

conviendrait. Mais, n'osant se presenter imm6diatement aux habitants de ces terres, il alla sejourner
pres de Mpasha, au lieu dit Elk6 (Ntond). La Mongou voulut donner un signe de sa puissance et il dit i
la foule de ses suivants : a J'ai trouv6 ma terre. a Et
i la rive du lac, il planta son pied dans un rocher, en
disant : a Moi, Mongou, je suis chez moi:. Et l'em-
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preinte de son pied resta dans le roc. On la voit encore
aujourd'hui. Cette pierre s'appelle : Lina i Mongou;
le nom de Mongou.
De El6k6, Mongou s'avanqa avec ses gens jusqu'a
la plaine qui porte le nom de Plaine du Yeli. C'est la
qu'il fut apercu par une femme de Mpasha. La femme
voulut s'enfuir en voyant cet homme qui ressemblait a
un geant et cette foule de gens inconnus.
Mais Mongou I'appela et lui dit : c Ne crains pas,
je suis homme et grand seigneur; je possede une
grande puissance, et je veux m'installer A Mpasha.
Appelle ton mari, qu'il vienne me chercher. n La
femme s'en revint an village, et dit a son mari :
( J'ai rencontr6 un grand seigneur, IA-bas, A la plaine
qui borde notre village; il possede un grand a ekopo ,,
il m'a dit de venir te chercher pour que tu l'amenes
an village. ,
Le mari ne voulut pas se deranger sur les dires de
sa femme. Celle-ci alors s'en alla trouver son frrre
K6k& et lui persuada d'aller voir ce qui se passait A
la plaine.
Kek6 s'y rendit, et fut accueilli par Mongou, qui
lui fit present de 700 barres de cuivre, monnaie indigene. II lui dit ensuite :
, Je ne me rendrai chez vous que lorsque tons les
hommes du village seront venus ici, va les chercher.
K6k6 appela.tous les hommes du village. Certains
n'6taient pas trop disposes A laisser entrer chez eux
cet 6tranger et sa suite; its ne le connaissaient pas et
ignoraient ses intentions. Ils commencerent m6me A
voler les haches et les lances des gens de Mongou,
et ils allaient se battre. Mais le grand Nkoumou les
apaisa en faisant devant leurs yeux un prodige. En
un instant, une petite termitiere, qui se trouvait au
milieu de la plaine, s'kleva et devint haute comme un
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arbre de la for&t. Les noirs itaient conquis. ls craignent les sortileges et, certes, le nouveau venu avait
montri sa puissance. II fallait Stre accommodant, et
le village ne pouvait que gagner A avoir un si illustre
personnage. Mongou, du reste, temoigna beaucoup
de cl6mence. II acheta sur place les principaux objets
d'utilit6 premiere, payant tout royalement. II paya
l'eau qu'on lui donnait a boire, il paya le tabac, il paya
le feu; tout cela en versant plusieurs milliers de petites barres de cuivre. Il acheva surtout d'acquerir un
droit sur le village en payant une femme aux principaux notables du clan. En somme, il payait son titre
de Nkoumou au village de Mpasha. Aprbs cela, il
pouvait donner des ordres.
La richesse et la puissance occulte de sorcier sont
chez les noirs deux principes solides d'autorite.
Mongou ordonna qu'on lui construisit une maison
indigene au centre du village; puis demanda qu'on
vint le chercher en chaise a porteurs pour l'introduire
a Mpasha. Au milieu des acclamations de la foule,
le grand Nkoumou fut port6 de la plaine jusqu'au
village, oii il 6tablit son harem.
La Mongou Mpembe se donna comme investi en
qualiti de pr&tre et de chef par la divinit6, et reconnu
comme tel par les mines des ancetres. II r6tablira le
pouvoir des t 6kopos , chez nos Tumba. Les noirs
n'en demandaient pas davantage.
Le fait est que, chez nos indigenes, la memoire du
grand Y61i Mpasha est rest6e trbs vivace. Les r6cits
de ses exploits se redisent incessamment le soir des
jours sans lune, quand la famille est retiree pros du
brasier et que le patriarche au milieu de ses enfants
se rem6more tout haut les faits d'antan, heureux et
malheureux pour la tribu.
Mongou Mpemb6 poss6dait un pouvoir extra-natu-
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rel, magique. Les indigenes ne savent pas au juste a
quoi attribuer cette puissance, mais les quelques faits
qu'ils attribuent & Mongou prouvent qu'ils y croient
tres fort. Si vous mettez en doute cette puissance, ils
vous citeront le " miracle a du pied rest6 dans le rocher a E16k6; de la termitiere qui grandit instantanement; du feu que Mongou produisait en pleine for&t,
sans aucun intermidiaire materiel. Ils vous diront que
Mongou voyageait avec fa rapidit' du vent; on le
voyait a de tres courts intervalles dans des lieux tres
distants; qu'avant lui les Tumba ne connaissaient pas

le pot en terre dont ils se servent maintenant pour
faire cuire leur nourriture; que c'est lui qui leur apprit
a faire des pirogues. Ses medecines &taient efficaces,
les sortileges qu'il langait avaient un effet immediat.
Certaines mal6dictions dont il avait frapp6 des gens
qui lui avaient manque affligirent les coupables jusqu'g la fin de leurs jours sans remission. Tel Nkoumou de Liombo (ancien village de la plantation
actuelle de la Congequateur), condamn6 a vivre pauVrement de son travail de p&che et de chasse infructueux,' ne jamais se couper les cheveux, a ne se vetir
que d'une couche de poussibre frott6e sur sa peau; tout
cela pour s'etre montr6 insolent envers le grand maitre.
Le prestige de cet homme et la peur superstitieuse
de ses medecines firent que les Tumba le reconnurent
comme chef-en fait, sinon en droit; et comme pr&tre,
puisque c'6tait lui qui avait le secret d'intervenir adpros de la divinit6 et des mines. C'est a lui que les
noirs, toujours cr6dules, demandaient protection et
secours en cas de danger. La science des simples fit
de lui le m6decin auquel on recourait. La science de
l'avenir, qu'il pr6tendait connaitre, fit de lui le devin,
le voyant qui annoncait des 6v6nements a venir, ou
des faits qui s'6taient produits A distance.
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Un d16phant avait-il 6t6 tue dans un village eloigne,
Mongou envoyait ses hommes chercher de la viande,
et ceux-ci trouvaient en effet les chasseurs en train
de d6pecer la bite.
La rcnommee et en meme temps I'autorite du Nkoumou de Mpasha se r6pandirent trsb vite dans la r6gion. II usa pour cela d'une politique iminemment
sage et attrayante pour les noirs. Ceux-ci, simples et ambiticux a la fois, furent tout heureux de se mettre
sons son autorit6, d'&tre ses vassaux, pour avoir part
a sa puissance, a sa science, i ses sortilges. Cette
politique consista a partager les c &kopos) et I distribuer les titres de Nkoumou.
Mongou Mpembe, grand d6tenteur de la science
occulfe, partagea ses secrets avec des chefs, des patriarches d'autres villages, meme d'autres r6gions, qui,
tout en voyant grandir leur pouvoir, 6taient les cr6atures du Nkoumou de Mpasha. Grand prophete, ii fit
des petits prophktes a ses ordres; grand mddecin, it
fit d'autres midecins d6pendant. de lui et detenant de
lui leur science. Et meme l'exercice de ces fonctions
d6pendait de son bon vonloir, car it les r6glait, il les
limitait et, dans certains cas, it les supprimait.
Mongou 6tait le pere des Nkoumous. 11 etait le
noble par excellence; et son titre de noblesse 6tait
it Y6li », quelque chose comme, chez nous, les titres
de seigneur, comte, baron. Chef sans 6gal; quand on
avait nomnm le Yeli Mpasha, on ne pouvait en nommer un autre de puissance pareille dans toute la zigion.
Pour favoriser un patriarche plus m6ritant a ses
yeux, il en fera un-Yeli, mais un qualificatif indiquera
son origine secondaire. Et souvent Mongou prescrira
au nouveau Yeli, sa creattire, de ne plus paraitre
devant ses yeux et de ne le rencontrer nulle part; deux
astres se rencontrant produiraient une conflagration.
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Ces titres et ces fonctions distribuis par Mongou se
payaient, du reste, fort cher. Des redevances de toutes
sortes lui revenaient : dime sur les produits de la
terre, redevances de chasse, comme pointes d'ivoire,
dents de leopard, dents d'hippopotame. Et a chaque
d&6cs d'un titulaire quelconque, Ie successeur devait
payer & Mongou le tribut versI lors de la premiere
investiture. C'&tait des milliers de barres de cuivre,
des lances, des arcs, des flkches, etc.
Voili I'origine des titres de noblesse que l'on rencontre chez nos noirs de la tribu Tumba. Les Nkoumous, les nobles, furent cr6's par Mongou Mpemb6,
avec titres sp6ciaux selon les attributions.
Tous les villages requrent un Nkoumon. L'elu allait
se faire investir & Mpasha. Mongou lui remettait le
chapeau de Nkoumou, et, avec son titre, l'investi recevait des nkisi, des sortileges.
Encore aujourd'hui, les titres accord6s par le Y6li
Mpasha sont conserves jalousement par les villages
et passent d'ige en age aux titulaires qui arrivent &
&treNkoumou.
Mongou Mpembe eut un rigne assez Iong. Les indigenes v6nerent sa m6moire. 11 fat bienfaisant; mais
il s'amassa personnellement une grande fortune, multiplia le nombre de ses femmes et imposa menme son
profit la ricolte du caoutchouc. Pour quel usage faisait-il recolter ce produit? On ne sait. Etait-ce pour
le vehdre a quelque marchand europken, qui friquentait d6ji les c6tes congolaises? Ce ne serait pas impossible.
En tout cas, vint un jpou" oit Mongou fut fatigu6 de
rigner sur les Tumba. Et apres avoir installk un successeur, comme-Nkoumou a Mpasha, il partit avec
les gens qui l'avaient accompagn6 lors de son entree
dans la region du lac. Ii descendit vers les Pama,
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emportant ses richesses. Mais personne ne sait au
juste o4 il alla; et jamais on n'eut de ses nouvelles.
Les indigenes croient qu'il n'est pas mort au Congo;
il serait alli « na Mputu ,, c'est-k-dire en Europe.
L'itat de choses 6tabli par le Yili dura assez longtemps. II eut une douzaine de successeurs a Mpasha,
moins illustres et moins prestidigitateurs que lui sans
doute, car les noirs ne mettent a leur compte aucun
prodige.
IIse leva ensuite un Nkoumou diabolique, qui regna
a Mpasha entre 185o et I88o, sans qu'il faille tenir
ferme a ces dates. II portait le nom de Mola Molokanga et 6tait de la descendance de Mongou Mpembi.
Comme il est presque contemporain, les indigenes
ont une connaissance parfaite des faits et gestes de
ce despote. II regna par la terreur. Pritendant renouveler la gloire ternie du premier Nkoumou, il se
donna comme sp6cialement design6 par les ancctres
pour mener la tribu vers de grandes destin6es. Il fit
un long voyage en for&t et alla vers les Pama, peutetre jusqu'au Bas-Congo. Durant ce voyage, les mines
des ancetres lui seraient apparues, lui auraient donne
des pouvoirs nouveaux et l'auraient mis au courant
d'iv6nements importants qui allaient survenir.
De ce voyage, Mola Molokanga rapporta des objets
inconnus chez les Tumba : des gobelets 6mailles, du
sel d'Europe, des ktoffes, et aussi probablement des
produits europ6ens pour faire du feu par un simple
proc6d6 chimique.
Pour nous Europeens, ii n'y a pas de doute, que

durant ce voyage myst6rieux, Mola ait et& en relation
avec quelque commercant blanc qui op6rait vers l'embouchure du Congo, aupres duquel iAput se procurer
quelques objets de traite, ceux qui precishment itaient
le plus pris6s a la naissance des tractations commer-
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ciales avec un peuple aussi primitif : gobelets, sel, feu.
Mola en imposa tres fort aux indigtnes, et, grace
A quelques prodiges qu'il accomplit, il passa imm6diatement pour thaumaturge. II donnait du feu instantanement A ses gens en pleine forkt, apres une
pluie battante, alors qu'aucune braise n'avait 6t6 conservee. II faisait surgir l'eau pour se desalt6rer,
dans les endroits acides. II lanrait son couteau vers
un palmier, et les noix de palme tombaient; on
n'avait qu'a ramasser et A manger. Mais ce qui le
faisait craindre, c'etait son-r6gime de gouvernement
par la terreur, et la terreur noire est quelque chose
d'inoui. Le refus d'une redevance etait pay6 par des
massacres, qui finissaient par des orgies pour les
cannibales au service de ce fauvC.
Pour donner des femmes a ses gens, il faisait arreter le mari; on le mangeait, et la femme convoit6e
etait amenee an harem du chef. On m'a dit qu'il avait
fait tuer et mange des enfants A la mamelle, parce
qu'ils avaient commis le crime de pleurer pendant
qu'il donnait ses ordres au village rassemble. II 6tait
hai; et les malheureux noirs n'osaient essayer de
secouer le joug, de peur de passer. Ala broche. Pour
moi, apris tout ce que j'ai entendu dire sur son
compte, je crois qu'il 6tait poss6de du demon.
II pr6dit lui-meme le jour de sa mort. Et il voulut
encore jouer au sorcier jusque devant la grande
6ch6ance. u Quand je serai mort, dit-il, vous ne m'enterrerez pas, mais vous recouvrirez ma d6pouille d'un
amas de feuilles de palmier. Je dormirai six jours,
et, le septieme jour, vous viendrez retirer tout ce que
vous aurez mis sur moi, et je sortirai pour une nouvelle vie. Si vous ne venez pas me d6barrasser, vous
verrez sous peu de grands malheurs fondre sur vous.
Des hommes tout blancs viendront, avec de grandes
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maisons qui flottent sur I'ean, et its vous rdduiront en
servitude. )
Telles furent ses dernieres prbdictions. Quand il
fut mort, les gens de Mpasha le transportirent dans
un coin de for&t et couvrirent sa d6pouille d'un tumulus de branchages et de feuilles de palmier. Eton
le laissa dormir. Le septieme jour, racontent les indigenes, des hurlements se frent entendre, sortant de
la tombe; le Nkoumou appelait. Saisis de frayeur, les
habitants n'allerent pas delivrer Mola. On avait surtout peur de voir recommencer les cruant6s du terible Y6li. On le laissa parmi les marts et il cessa
d'appeler.
Quelques temps apres, on armoncait l'arriv6e des
blancs, port6s sur des vaisseaux qui crachaient de la
fumbe. Les noirs crurent que c'6tait la proph6tie du
Nkoumou qui se realisait a la lettre. Les Belges commencaient 1'occupation du Congo, et tes Tumba sont
convaincus que, s'ils avaient d6livr6 de sa tombe le
Y~li de Mpasha, les blancs ne seraient jamais venus
chez eux.
Avec Mola, la s&rie des seigneurs de Mpasha fat
close. Deux successeurs essayerent encore de prendre
le chapean de Nkoumou, mais 1'un mourut apres quelques jours, emporte par la maladie. Ce qui indiquait
qu'il n'6tait pas fait pour ces honneurs. Le second fat
tu6 dans une bataille d'occupation livree par les
Belges a certains clans -des Tumba. Les destin6es
malheureuses de ces deux derniers Nkoumous repous-.
serent toute autre pritention. Depuis lors, it n'y a
plus de Nkoumou Y6li a Mpasha. Par le fait, dans
'es villages oi les Nkoumous dependaient immediatement de celui de Mpasha, cette dignit6 est tombee
6galement.
Dans tous les autres villages, elle reste. Cependant

-

I31 -

on est arrive, depais l'occupation europ6enne, a verser

l'iademniti de 1'6kopo, lors de l'investiture, a tous les
gens du village, au lies de la verser au patriarche
dont I'ancetre donna dans-le-temps l'6kopo. Cela fait
qu'aux yeux des jeunes gens, I'institution des 6kopos
a perdu son caractere ancien et aussi son autorit6.
La charge de Nkoumou. comprenait, an d6but, des

fonctions administratives et religieuses. Maintenant,
ces fonctions sont tres souvent s6par6es. Le chef n'est
plus nicessairement Nkoumou, soit qu'il ait r6sign6
de lui-meme cette charge pour la donner a un notable,
soit que le gouvernement beige. ait investi comme
chef un homme qui.convenait davantage a sa politique.
Malgr6 tout, la phalange des Nkoumous reste la
caste: noble et religieuse: da pays. C'est autour' d'elle
que se concentrent les efforts de iasistance desaanciens
contre:a. civilisation. et la christianisation. Les Nkoumous essayent de maintenir les vieilles institutions
paiennes, comme la. polygamie, la vente des femmes
et des petites filles, la croyance aux esprits. Mis font
serieusement obstacle a.notre apostolat.
Puissent- ces pages inspifer a ceux qui les liront
la pens6e d'aider les missionnaires, et, si- djia its les
aident, de prier encore plus, afin que la loi du Christ
et do 1'cglise remplace biento6t dfinitivement ces
institutions paiennes!
Bikoro, Prques 193o.

J.-B. STAS,
i. p. d. 1. M.

ASIE
CHINE

LA GUERRE A TINGTCHEOU
Lettre de M. CHANET, pretre de la Mission

i Mgr SCHRAVEN
Tingtcheou, le 22 juillet 193r.
MONSEIGNEUR,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais,

Surpris par les &v6nements, je n'ai pu &crire i
Votre Excellence avant que les communications avec
Chengtingfou soient interrompues. J',cris maintenant
ces notes an jour le jour et vous les ferai parvenir dbs
que l'occasion se presentera.
g9 juillet. Fite de saint Vincent. -

La nouvelle se

r6pand que les troupes du Fong Tien se retirent sans,
combat devant celles de (Che You San, des trains de'
bagages arrivent de Chengtingfou et Che Kia
Chouang, mais ne s'arr&tent pas et continuent jusqu'!.
Wang Tou, oh les paysans, r6quisitionnbs, creusent.
des tranch6es. Si on se bat vraiment, nous serous
encore aux premi&res loges. Que notre bienheureux
Pire nous protege et nous inspire. M. Vonken, qui
d6sirait aller vous voir, a maintenant peur de se voir
couper et songe &reprendre le-chemin de Tientsin. On
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dit bien que les trains vont encore jusqu'a Chengtingfu; mais il est tres incertain de se fier a ces
donnies; d'ailleurs, on ne voit que des trains de
soldats.
20 juillet. - Le Fong Tien aurait 6vacue Che Kia
Chouang et fait sauter le pont du P'ou T'aou Ho. Les
trains blind6s de I'armee du Nord sont en notre gare;
aucun autre train ne circule. Le sous-prefet s'est
enfui et tous les autres officiels ont suivi. I1 ne reste
qu'un secr6taire du mandarinat et le sous-chef de la
police. Les directeurs des ecoles sont venus me trouver,
ainsi que les notables, pour me prier de recevoir
femmes et enfants et autres precieuses choses. Les
boutiques et les richards me font la m6me demande
pour leurs objets pr6cieux et leurs families. Comme
j'ai permis. d6ji en trois autres circonstances pareilles,
je ne puis refuser cette fois-ci, et d'ailleurs je n'y
pense pas. A la garde de Dieu!
21 juillet. - Le d6menagement des ecoles et boutiques commence... et l'emmenagement chez nous. La
fuite des autorit6s a d6moralise tout le monde. A tous
les notables que je vois, et ils sont nombreux, j'insinue
le danger qu'il y a d'etre sans chef et les exhorte a
constituer un a comit6 administratif , pour repondre
aux demandes qui pourraient venir des soldats. Naturellement, chacun d'abord se r6cuse, voulant passer la
charge au voisin. Le malheureux dgoisme paien se
montre dans toute sa beaut6 : chacun pour soi; .viter

les ennuis personnels; c'est tout ce que de trbs braves
gens sont capables de sentir et de penser. L'id6e
pourtant fait son chemin, on cherche un homme pour
prendre la t&te, le reste ira tout seul. Toutes ies
administrations m'ont apport6 leurs archives : ecole
des flles (Nornale), Tchoung Hsiao, Kao teung,
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6cole des garcons, police, gabelle, Chambre de commerce, banques, etc. Les boutiques aminent des ballots
par chars : soieries, toiles, bicyclettes, fannes, grains.
J'ai deux pianos, des harmoniums, des milliers de
caisses, Les premiers avions du Fong Tien passent
au-dessus de nous, se dirigeant vers Chengtingfu. Ils
rentrent deux heures plus tard. Pas trop d'6motion ni
de desordre.
22 juillet. - Le pont du Sin Lao a saut6 ce matin;
le bruit de I'explosion a &t6entendu ici. On signale
les premieres troupes en retraite, e'est la grande
panique. Femmes et enfants se pr6cipitent chez nous,
an milieu des chars et des bates. En deux heures, la
residence est devenue un capharnaiim indescriptible.
M. Vonken m'aide de son mieux a mettre un pen
d'ordre; ce n'est pas facile. Mon vicaire dirige 1'escouade des cinq petits colters (onze a quatorze ans)
qui sont venus des premiers et, rassur6s maintenant,
soen trrs cranes et aident . l'organisation. Mon suivant _
fait le reste. C'est peu comme staff en un pareil
moment. Plus de 3oo r6fugibs, i5o chars, plus de
3oo bites, avec leurs cochers, le tout en debandade
dans les cours et jardin, chacun s'occupant uniquement
de soi-mime. Vers le soir, nous avons reussi pourtant
A faire dans la cohue un petit chemin pour circuier.
Cinquante anes braillards et autant de pauvres bceufs
ont 6t6 renvoyes. UIs risquent moins d'etre r6quisitionn6s et sont vraiment trop encombrants.
On annonce un train pour Pekin, il arrivera pendant
la nait. M. Vonken part A onze heures pour la gare;
il en revient a uoe heure du matin. II faudra encore
vingt-quatre heures au convoi pour venir jusqu'ici. On
nous avertwra des qu'il sera arrive A la derniere gare.
Tout le monde est charmant pour.nous et, dans mon
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egoisme, je suis heureux d'avoir encore ce charmant
confrire pour vingt-quatre heures.
23 juilet. - On s'organise. Les avions, par escadrilles, vont au front et en reviennent. L'un deux,
intrigue sans doute par le va-et-vient de notre caravansirail, fait deux cercles au-dessus de nous et repart.
Toutes nos maisons 6tant encombrbes, on couvre de
nattes la cour de l'6cole des filles : trois rang6es de
trfteaux et des planches en font un dortoir assez
confortable pour le moment; mais qu'adviendra-t-il
au moment des pluies, qui sont dija en retard et ne
sauraient guere tarder?
Les demandes continuent d'affluer, sans possibilit6
pour moi de recevoir plus de monde. On me propose
d'itablir une annexe dans une cole de la rue de l'Est.
Toute l'organisation incombera aux notables; je
signerai seulement un grand drapeau blanc, a croix
bleue, portant I'inscription : a Refuge pour les femmes
et les enfants, 6tabli par le Tien tchou T'ang. a II
sera plac4 a la porte principale, comme palladium.
Aura-t-il 1'efficacit6 qn'en attendent ces braves gens?
Je la demande au bon Dien, pour sa gloire et la
renommn e de son lighse.
Le soir, 5 onze heures, alerte. On vent p6n6trer a
I'Vcole des filles. Les r6fugibs, par la breche que nous
avons faite an mur, s'enfuient dans notre jardin potager et nos cours. Je me hate sur les lieux, tout en
recommandant le calme, et trouve deux de mes gentils
scouts (douze et treize ans), qui m'avaient pr&c6dd
sur le lieu menac6. a 11 n'y a rien du tout, me crientils triomphalement : c'est a la porte voisine qu'on
a frapp6; ces filles ont peur de rien. ) Je ne puis
m'emp&cher de rire de ce bean d6dain; leur courage
me fait plaisir. II n'y avait probablement pas dix
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personnes qui eussent gard6 leur sang-froid et ils en
etaient. Je riussis a faire sortir de mes tomates,
haricots et potirons les peureuses qui s'y itaient
cachees et profitai de 1'occasion pour leur recommander le calme. La Josephine couchera sous la porte
et on m'avertira s'il arrive quelque chose ; mais plusde
panique.
A une heute du matin, on vient nous annoncer
I'arrivee prochaine du train de P6kin; il repartira
d'ici et sera le dernier. M. Vonken me quitte; les
adieux sont plut6t tristes dans la nuit. J'apprends plus
tard son embarquement, vers cinq heures du matin.
Le train a emport6 la pompe de la gare. Nous sommes
difinitivement isolks.
24 juillet. - 28 degris dans nos chambres au lever
du soleil. 40 a l'ombre, ~ midi. Trois nuits blanches.

Je me console en pensant qu'au Kiangsi et ailleurs
des dizaines de missionnaires sont bien plus malheureux que moi et risquent leur vie, tandis qu'al ne s'agit
encore que de ma tranquillit6 et de mon sommeil.
Aujourd'hui, d'ailleurs, nous avons de bonnes nouvelles. Les notables ont enfin organis- un emergency
comitee. M. Wang Hou en a accept6 la presidence. I1
fut gouverneur du Ngan Hoei (sans s'etre enrichi) et
precepteur de Fong Yu S'ang. 11 a une fois sauv la
vie a Che You San, quand ce dernier changea, pour
la premiere fois, son fusil d'epaule et inaugura sa
carriire de chef (<gris ,. Age de soixante-huit ans et
retir6e vingt lys d'ici, il a accept6 de venir en ville
prendre en main l'administration de la cit6 abandonnee. Un de ses parents, ancien pr6fet, est rifugib
chez nous avec toute sa famille, ainsi que la famille
d'un neveu de Lou Tchoung Linn, 11 m'envoie sa
carte m'annoncant sa visite; mais je puis le devancer
*

-

137 -

et me rends a laChambre du commerce pour le saluer.
C'est un beau representant de I'ancienne Chine: poli,
aimable et tres simple. II me felicite et me remercie
de ce que nous avons fait pour le bien commun et
me propose une seconde annexe pour c refuge de
femmes et d'enfants ,. C'est la grande pagode de

Confucius, notre voisine, oi sont toutes les grandes
ecoles et oeuvres d'instruction feminine. Je lui dis
que je n'oserais jamais de moi-mame prendre une
telle responsabilite; mais, puisque c'est lui qui me
le demande, j'en aurai le courage, itant assure de
protection, etc. Nous nous quittons amis. Deux nouveaux drapeaux a signer et tamponner. On s'organise et bien. Avec de vrais chefs, le peuple chinois
peut faire de bonnes et belles choses. Un avion nous
cercle deux fois. Je partage 1'6motion.de mon entourage, une bombe chez nous ferait de terribles ravages.
25 juillet. -

Les derniers soldats du Fong Tien

ont quitt6 la ville cette nuit. Les cavaliers de Che
You San sont signals a trente lys au sud. On envoie
a leur rencontre un messager pour leur dire que la
ville fera son possible pour les recevoir et satisfaire
leurs demandes. ils obliquent A l'est sans entrer. Un
avion de. reconnaissance les survole et peu apres un
autre laisse tomber une bombe dans un rassemblement : dix-huit morts ou blesses, presque tous des
civils! Cette premiere explosion renouvelle la frayeur
de nos rifugies. Nous r6digeons un t6legramme pour
le commandant en chef du Fong Tien (Yu Hsiao
Tchoung) : s Ses troupes ont eu une conduite parfaite
pendant leur passage ici (c'est a peu pros vrai) ; nos
maisons sont pleines de r6fugi6es; et nos cours, de
chars et de b&tes; ceci pourrait tromper ses observateurs : nous Ie prions de les avertir qu'A I'eglise et a
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'6cole de flles de la pagode voisine il n'y a que des
r6fugiees; nous allons mettre une grande croix
blanche sur les cours comme signalement et le prions
de nous kpargner. , M. Wang Hou fait ajouter a ma
signature le mot u francais n (Fa Kouo Jen), que je
ne d6sirais pas; je m'incline devant son insistance. Le
teligramme est porte en bicyclette a Wang Tou, la
ligne etant coupie au nord. II parviendra demain a
destination.
26 juillet. -

Quatre divisions de Che You San

seraient passies pendant la nuit. Ce matin, pendant la
sainte messe, les avions de bombardement du Fong
Tien sont a leur recherche an nord de la ville. Deux
bombes tombent pres de la porte du nord, oin siege le
Comite de S&curit6. On m'apporte notre croix blanche,
deux bandes de toile d'un metre de large et de vingtcinq metres de long, avec, sur les deux branches, les
mots a Tlen Tchou T'ang ) en 6normes caracteres.
Its 'insiallent eux-mnmes; Dieu nous gardera.
Ce matin, dimanche, i la messe, j'ai exhort6 les
chr6tiens pr6sents a bien prier. La protection des
hommes est bien fragile; c'est en Dieu qu'il faut se
confier et en notre bonne Meredu ciel. Bon nombre de
refugie-s paiennes 6taient A 1'eglise; c'est a leur
intention surtout que j'ai parli. Que restera t-il une
fois le danger pass6 ? Je l'ignore. C'est la quatrieme
fois en morns de quatre ans que pareille chose se
renouvelle et jusqu'ici le rbsultat sensible, si on le
conmpe par le nombre de conversions, a &t6minime. II
se fait pourtant un certain travail et, du moins,
I'6glise est maintenant l'amie de tous. On parle, on
lit nos livres, on se connait mieux. Si ce pouvait 6tre
le prelude de quelques conversions, nous essayons de
semer! Deus autem incrementum del
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7 juillet. - On vient me chercher 1'aglise pendant
men action de graces pour m'avertir que M. Wang
Hou m'attend au salon. 11 me donne des nouvelles :
Che You San lui a 6crit pour iui demander de lui
d6signer quelqu'un qui prendrait la charge de sonspc•fet. U anomme un M. Wang de Ming Yu6 Tien. Le

chef de police est aussi nommi; c'est un autre Wang,
de Si Hou, paroisse de M. Leymarie. M. Wang Hou
reste naturellement le mentor de ses deux proteges.
Je pourrai m'adresser a lu dans toutes mes dificults.- Ce boa vieillard, grand hondnte homme, est
vraiment d'une-simplicit6 chaTmante. 11 visite notre
camp et nous quitte enchantS. Je le suis de meme.
Peaaprbs, les avions de bombardement arrivent. Its
nous ferfat quatre visites dans la journee: sept henres,
dix heures, midi et demi et quatre heures. Douze
bombes-.sr la gare,-deux blesses et pas mal de dtfg.ts.

Le derater, apres an virage au sudjwv;-t droit sur
nous. Trois jets floconneux s'en-chappent. Je suis dans
le jardin pour suivre ses 6volutions. C'est un moment
de wraie angoisse et je recommande la maison & la
sainte Vierge. Je croyais au depart des bombes; mais,
un moment apres, on voit trois petits nuages de
papilions argentes par le soleil. On m'apporte mes
jumelies et je puis annoncer que ce ne soet qve
des proclamations qui nous tombent du cie. Nosscouts vont a la chasse et nous en rapportent trois.
Elles sout a 1'adresse des soldats de Che You San:
a Les soldats de la R6publique sont pay6s et nourris
pour proteger le peuple et servir la patrie; mais Che
Yoa San, apres avoir trahi successivement Fong Ya
Siang, le gouvernement central, Yen Si Chan et
Tchang Hsiao Leang, se sert de vous pour une nouvelle
r6voite. I1 est indigae de vous commander et mnrite
d'&tre tUA par quiconque le rencontrera. Celui qui
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nous apportera sa tete recevra 20ooo dollars. Toute
unite qui se rendra avec armes et bagages sera maintenue et ses chefs avanceront d'un rang. Tout soldat
qui se rendra avec ses armes recevra 3o dollars. Nous
n'avons qu'une parole. Vous etes entoures des quatre
c6t6s; si vous restez avec le rebelle, le temps de
fermer I'ceil, et vous etes aniantis. - Sign6 : Tsiang
Kiai Che et Tchang Hsiao Leang. »
28 juille. -

La bataille est commenc6e au Wang

Tou. Pendant la nuit, des fourriers viennent installer
un h6pital pour 1'vacuation des blesses. IIs exigent
1'6cole de filles, oi nous avons etabli le (, refuge pour
les femmes et les enfants ,. On vient me chercher a
minuit. Je doute pouvoir faire quelque chose moimeme et fais avertil M. Wang Hou. D6marches au
mandarinat, a la police, a la Chambre de commerce

et, pendant ce temps, le directeur de I'h6pital arrive.
On lui expose le cas. u Mais certainement, dit-il,
puisque le Pere se devoue pour le bien de tous, nous
ne devons pas le g&ner. La grande &cole secondaire
de garcons est libre, nous la prenons ; elle fera aussi

bien notre affaire , (ce qui est vrai). Et le refuge est
6vacuL. C'est un tres gros succes et la premiere preuve
que notre drapeau sera peut-6tre respecte. Deo gratias! le apres lui a notre chef de l'emergency commitee.
Dans la journie, je fais dire au dcrecteur de I'h6pital
(il est de Hsien Hsien et connait les PP. J6suites de

Ia-bas) que, s'il est a court d'antiseptiques, je puis lui
donner pour ses blesses une vingtaine de litres de
solution an ( sublime , et autant de' permanganate
de potasse a ; 6change de bons proc6dis.

Nous savons aussi pourquoi le fourrier de l'h6pital
voulait s'6tablir a notre refuge. C'est un ancien 6elve
de 1'ecole secondaire; pour 6pargner I'occupation de
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son 6cole (pendant combien de temps?) il la laissait
vide et accaparait la voisine, pleine de refugiies.
Toujours le triste 6goisme et sotte u face n, qui font
faire'a de braves gens tant d'actions pen reluisantes.
Nous avons encore en ce jour une indication que la
croix blanche qui nous protege sera sans doute aussi
respect6e, et c'est pour moi un bien grand soulagement. A midi, un avion nous survole et nous voyons
s'en dchapper un tube blanc qui descend droit sur
nous. Au Jieu de se coucher sur place, comme j'avais
prescrit de le faire en cas de danger, c'est un bel
6gaillement dans toutes les directions et des cris
d'effroi. Le projectile tombe A quelques. metres de
notre puits, derriere le mur du jardin. Minute
d'anxit6 ; puis, comme rien n'6clate, on va voir. C'est
un rouleau de proclamations ficel au milieu. Les
aviateurs ont peut-etre voulu nous prouver que nous
6tions bien reperes 'a leur merci, mais qu'ils ne nous
voulaient pas de mal. Ce serait la r6ponse a notre
t6l6gramme, nous voulons l'esperer. Vers le soir, le
meme exploit est renouvel6. Le rouleau tombe dans
notre fosse a fumier; mais personne, cette fois, n'a
bouge. La confance est revenue. La precision du tir
a 6t6 vraiment remarquable. Les deux points de chute
ne sont pas a plus de 5 metres 'un de l'autre, bien
dans la direction de notre croix blanche et en plein
centre de la residence.
29 juillet. - Apres les marques si nombreuses de
protection que la divine Providence nous a donnees
depuis dix jours, je devrais 6tre tout a fait rassure;
et pourtant chaque ronflement de moteur au-dessus
de nous, chaque incident de la rue, me donnent le
( trac ). Je n'en laisse rien paraitre, n'en ayant pas
le droit; mais je le sens tres fort et m'en accuse int6-
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rieurement. 11 est vrai que saint Pierre, soutenu aur
les flots par Notre-Seigneur lui-m6me, eut pourantla faiblesse de douter, et Notre-Seigneur ne lui ýa
voulut pas. ( Homme de peu de foi », lui reprochat-il, et Ce fuut tout. I1 n'est pas-difficileed'tre humble
en pare. les circonstances. Je voudrais etre aussi pleinement confiant.
Toute la matin6e, les avions de lbombardement t
croisent dans le ciel. Bombes -un peu. partout (InR
seuledans la ville, i 20o m0tres de chez nous), tirde
mitrailleuses sur ndtre grande tour du Ting chow,Ao
sont montis des observateurs, peut-etre simplemeit
des curieux, vingt passagers peut4tre sur les deua
bras de notre croix... et rien. Vers dix heures, quatre
avions rouges venant du sud. A qui appartiennentils ? Nous ne voyons pas leur retour3o juillet. Ne pouvant emporter de front :les
defenses de Wang Tou, Che You San .essaie de tes.
tourner par l'est. On se-bat a 50 lys-d'ici et les blesses.
arrivent nombreux. C'est ,un pretexte ao petit fourrier de :'h6pital pour une nouvelle demande d'oceupation-de notre t refuge P de la grande pagode. It
considere son premier echeccomme une .tperte de
'face »; cette a face . ne sera retrouwv6e qu'en nous
d6logeant. Pauvre mentalith! Ce-sont pourtant se,
compatriotes (il est des environs) qui-en :benficient.
Cette fois encore, le directeur de I'h6pital refuse dec
servirsa petite vengeance. On trouve on autre local;
mais nous pouvens etre assures mainlenant-de so,;
application constante i'nous nuire, e'il en a-le temps
car, au nord, le bruit die la canonnade senible se
rapprocher et des doutes commencent a ,circuler sur
la possibilit6 de -a perce -et mmne de la 'rsistance.
Autre petitesse : M. Wang Hou, pour le bien com-
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mun, a quitt6 son village et est vena. ici. Jour et nuit,
il nous organise et surtout nous protege. Mais les

requisitions sont nombreuses et lourdes: chars, mules,
farine, etc. Quelques jaloux, qui se croyaient. naturellement plus qualifies, accusent de faiblesse notre
nouveau mandarin et naturellement son protecteur.
Celni-ci menace de se retirer. Ce serait un disastre!
Pauvre pays,. incapable de comprendre Ie disint6ressement et incapable aussi de s'unir pour le bien
commun, car ces sentiments sont bien ceux de la masse
et les belles exceptions ne sont, helas I que des exceptions. C'est ce que me disent, ce soir, le sous-chef de
la police et quelques autres notables qui prennent le
th6 avec nous. Ce sons-chef est de Nanking et a
passe quatre ans i Java, qu'il admire. Apres la fuite
de son chef, il a gard6 le poste. II a maintenant
transmis les pouvoirs a son successeur et, ne pouvant
retourner chez lui, est vena nous demander I'hospitaliti. Sa conversation est tres franche et ses vues
tres justes.
31 juillet. - Violente canonnade toute la nuit et
pendant la matinee, jusqu'a neuf heures. Selon la

coutume, repos pendant les heures de soleil ou de
pluie. Elle repread le soir pour cesser encore pendant
1'averse de la nuit. J'essaie inutileabent de persuader
les refugiees qui couchent sous les nattes d'aller A
l'6cole de filles, oi il y a encore de la place. Elles
pr6efrent se mouiller ici. Les avions hombardent la
gare, oii les trains arrivent du sad depuis deux jours.
(Les degats aux ponts 6taient l6gers.) Le soir on
m'apporte en garde 5 oo6 dollars que Che You San a
confrs a M. Wang Hou, en le priant de faire soigner
ses blesses et de les prot6ger. C'est l'indication manifeste de Ia retraite.
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i" aoz;. - Mal dormi... A six heures, en sortant
de I'iglise, je recois de M. Wang Hon 1'invitation i
un conseil qui se tient & la Chambre de commerce.
J'y trouve une trentaine de notables assez anxieux. 11
ne reste en ville et au nord de celle-ci qu'une faible
arriere-garde et de nombreux trainards. Che You San
retraite vers le sud-est, pour essayer de gagner le
Chan Toung et se livrer a son ami Han Fou K'iu. II
avait, 1'annbe derniere, d6sarm6 une ou deux divisions
des Chansinois en retraite; ceux-ci lui rendent la
pareille en occupant Che Kia Tchouang et menacant
de 1'encercler.
On decide d'6tablir un cc Comite de salut pour les
blesses ;. M. Wang Hou me demande d'en faire
partie et j'accepte ; mais je refuse la prisidence et
c'est lui qui doit s'en charger. Le t Kiao Yu Kiu n
(bureau des &coles) assumera I'administration generale et pourvoira A la nourriture et au logement des
blesses. La v Ping minn kiao yu Hoei , (sociiti d'instruction populaire) organisera les soins midicaux.
Elle a un tres bon docteur et sept i huit infirmiers,
auxquels se joindront une trentaine d'aides a peu
pros capables de faire un pansement. L'Eglise promet
son autorit6 morale pour emp&cher que les blesses
soient molestes. Lc ( Sous-Pr6fet de cinq jours ,, le
chef de l'h6pital et son second, ainsi que deux officiers de Che You San, que, pour 6viter le d6sordre,
on a pries de rester, se refugieront chez nous d&s
l'arriv6e des soldats du Fong Tien et seront sous
notre protection.
Ceci r6gl6, M. Wang Hou, malgre son age et la
dure nuit passie, m'accompagne a I'h6pital pour dire
aux blesses (ils sont plus de i ooo) ce qui vient d'tre
fait pour eux et leur recommander le calme cz la
confiance. Notre visite dure deux heures. C'est horri-
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b!e! Des plaies affreuses, non pansbes depuis deux et
trois jours; an essaim de mouches vertes sur des
sanies fitides, ou grouillent les vers; des morts, parci par-Ia, a c6t6 des mourants; des plaintes disolantes et surtout la peur de o I'ennemi i! Quel mot

barbare, dans la bouche de ces pauvres gens, pour
designer leurs compatriotes de 1'autre bord et quels
tristes temps nous vivons! Le soir, quelques cavaliers
d'avant-garde entrent en ville. La gare est occupee.
Une rame de wagons, charges de sacs de farine que
I6s paysans commencaient A enlever a 6te saisie, et
q uelques munitions. La guerre est finie au Ting Chow;
mais la confiance n'est pas ritablie, loin de 1a, et ce
soir c'est une invasion plus grande que jamais d'hommes et de femmes. Pauvres gens!
2 aott, dimanche. -

Arriv6e des troupes du Fong

Tien. Personne ne peut circuler sans permis diment
estampill6 par une autorit6 reconnue. Nous tamponnons brassards et a t'iao dze ) (bandes de soie 6pingl6es sur la poitrine) pour les servants de nos refuges
et de l'h6pital des bless6s. ls sont parfaitement
reconnus et respect6s de nos nouveaux arrivants, et
de meme nos drapeaux. Un de nos scouts n'a qu'une
grande medaille de la petite sainte Th&rese, mais
passe cinq barrages sans difficult6. Pendant le jour,
les officiers peuvent surveiller leurs hommes, et leur
conduite est parfaite. La nuit, c'est un pen moins
bien; mais rien de trop ,c barbare ) pour nous, aucune
alerte. Le Comit6 de salut public r6pond de l'ordre
et on ne fouillera pas les maisons. Lettre de remerciements au g6n6ral en chef pour sa g6n6reuse protection. IEcrit aussi a Paotingfu pour que la (t Fabrique de conserves Saint-Benoit , fasse porter au camp
d'aviation une caisse de biscuits, une de limonade

-

146 -

et une de compotes de fruats, pour les braves gens qui
nous oat survol6s et ipargais. Ils ont bien mErit6 cc
petit tmoLgnaage de notre gratitude.
An pr6ne de la messe, j'ai demande a tous, chreiens et paiens, de bien remercier le boa Dieu de la
protection qu'il nous a dannee. Les chretieas sans
doute m'ont compris; rais, hilas! je crains bien que
ies.autres ne placent encore leur confiance qu'en la
personae da pauvre missionnaire earopien, lui laissant toute la charge de la rapporter plus haut, a qni
elle est due. C'est l'unique sujet de tristesse de ces
quinze jours d'alerte.
3 aosit. - A. minuit, on vient, de la Chambre de
commerce, me supplier de les tirer d'embarras. II
faut immidiatement ioo sacs de farine pour deux
regiments qui viennent d'arriver; pas le temps d'aller
les prendre i la gare; on les payera demain au propriktaire. Comme il s'agit do bien public, je prends
sur moi de faire la livraison. Pendant qu'on emporte
les sacs je fais la r~flexion que la farine ne manque
pourtant pas a l'armee, qui, hier, en a pris 3ooo sacs
a Che You San; et voici la reponse : a Ceux qui ont
fait la prise, nous la veadent (nous en avons tire d dj
plus de3oo sacs); puis les autres nous la redemandent
comme r6quisition, envoient les soldats manger chez
I'habitant (i ses frais naturellement), revendent la
farine aux boulangers et touchent i l'intendance le
prix des vivres. Comment penser que la paix pourra
jamais venir! II n'y aque la guerre pour fouroir de si
bonnes occasions. n Paroles d'un d6sabuse; mais qui
expriment bien, je crois, l'opinion de l'homme de la
rue.
Passage de troupes toute la journ6e. Je livre encore
plus de 3oo sacs de farine; mais l'ordre est bien garde.
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Vers le soir, on annonce que les 'trains .iront cette
nuit jusqu'a Chengtingfu. Le dme6nagement commence-chez nous.et, dans deux ou trois jours, nous
-serons disencombres. Deo gratias-!
Louis CHANET.
(Le Bulletin Catholique de Pikin, octobre 1931).

CONSfCRATION EPISCOPALE DE MONSEIGNEUR
JOSEPH TCHEOU

Apres que Son Excellence Monseigneur 'Joseph
Tcheou'fut venu i Paotingfou et -eat pris la direction
-du Vicariat le mardi 7 juillet, la date du sacre fat
fixieau dimanche 2 aoft.
On fit de-nombreuses invitations, on comptait sur
:la presence de neuf chefs de Mission et de soixantedix prtres; mais les 6v6nerajnts allaient d&aanger
quelque-peu les grandsprojets qu'on esperait realiser.
On sart que, des les premiers jours de juillet, il y
eat dans le sud de la provirice du Honan des mouvements de troupes Kouo Mm-Kiun, qui intrigu-rent
1'opinion :piblique. 'Les troupes de Moukden, -qui
avaient mission ife d6fendre la province du Hopei,
-furent augmentees et fortifiees par de'nouveaux contingents, i Pao-ting, 'Ting-Tcheou et Cheu-KiaTchoang.
La guerre 6tait inevitable, I'armee Kooo-Min--Kiun
de Che-yeoii-san s avangalt; et les-troupes de TchangShueliang se repliaient sur Tmg-tcheou, ipuis de -I
sur Wang-tou. Les soldats de'Che se battaient avec
ardeur; le 29 juillet, elles arriv.rent aux portes-de
Pao-ting 7fou, c'est-a-dire - 40 lys de la ville. Paoting-fou 6tait en danger d"'tre pris; la population
6tait terroris6e par la canonnade, les a6roplanes etla
presence des soldats; beaucoup d'habitants quitterentt
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leurs villages la recherche de lieux plus stirs. Paoting-fou en recut un grand nombre. Au sud et a
I'ouest, les chr6tiens, surtout les jeunes femmes et
filles, se rifugibrent dans les nombreuses residences
du front, ou vinrent de Il dans nos 6tablissements de
la banlieue de Pao ting-fou; vu la situation, Monseigneur Tcheou recommanda a'x missionnaires de ces
localites de rester chez eux; d'autre part, les routes
6taient peu sfres, infesties qu'elles 6taient de voleurs
et de soldats d6band6s.
La situation 6tait grave, et Monseigneur songeait
s&rieusement ,diff6rer le sacre, quand, heureusement,
et ce fut providentiel, on apprit, dans la soiree do
3o juillet, que les soldats de Che commengaient a
battre en retraite. Ce jour-la, a midi, un tilegramme
annonqait I'arriv6e de Monseigneur Montaigne et de
Monseigneur Tch'eng, avec cinq missionnaires; nos
voyageurs, partis de Peiping le 3o a midi, atteignaient Pao-ting-fou le lendemain, a deux beures du
matin.
-La situation, peu h pen, redevenait meilleure; ii se
confirmait que les troupes de Moukden marchaient de
1'avant, et que celles de Che continuaient a retraiter,
et ce fut dans le calme, par une radieuse et chaude
journee, que, le dimanche 2 aout, en I'eglise SaintPierre et Saint-Paul, a huit heures, commencait la
c6r6monie du sacre. Ce fut fort simple, tris pieux et
bien touchant. La-messe ne fut pas chant6e; les sn6inaristes, qui avaient pu venir & Pao-ting-fou, formerent une chorale suffisante et donnerent, sous la
direction de M. Erkelens, directeur du petit smrinaire, quelques chants bien enlev6s.
Monseigneur Tcheou avait pour cons6crateur Monseigneur Montaigne, assiste de Monseigneur Tch'eng,
vicaire apostolique de Suen-hoa, et du R. P. Martina,
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supCrieur de la Mission de Leang-k'o-tchoang, rem-

placant Monseigneur Souen, bloqu6 chez lui par la
guerre.
On remarquait la presence du R. P. Dom Ildephonse, supirieur des Bne6dictins de 1'Universit6
catholique de Peiping, qui, apris vingt-quatre heures
de chemin de fer, etait parvenu, le dimanche matin,
A Pao-ting-fou; de M. Philippe Ou, membre de la
commission synodale; de M. Yu, recteur A Suen-hoa;
de M. Jean Tchang, directeur du petit seminaire de
An-kouo.
ttaient presents les missionnaires du vicariat donj
les chr6tientes 6taient sans danger et sans r6fugiis,
et qui avaient pu trouver le chemin libre.
L'6glise etait remplie de fideles, mais il n'y avait
point, vu les circonstances, cette affluence considerable qu'on avait remarquee aux sacres precedents.
Les rites du sacre s'accomplirent avec toute la
majeste dont est empreinte Ia liturgie de la sainte
]glise; et lorsque Monseigneur Tcheou parcourut la
nef de I'6glise, benissant ses fideles, ce ne fut pas
sans 6motion pour tous; Monseigneur lui-meme paraissait tris Emu en regagnant son tr6ne; c'etait la premiere fois qu'un 6veque chinois etait mis a la tete du
vicariat de Paotingfou, et c'6tait une fois d- plus que
se r6alisait le plan de Notre Saint-Pere le Pape Pie XI
de doter la Chine d'6glises indigenes.
A mnidi, une quarantaine de missionnaires s'asseyaient A la meme table; en dehors d'eux, nulle
invitation n'avait &et faite. Les notabilitis militaires
et civiles de Pao-ting-fou avaient l6t invit6es et reques
auparavant par Monseigneur; pas de discours, point
de toast, mais la joie rayonnait sur tous les fronts et
la gait6 regnait dans les conversations.
A quatre heures, fut donn6e la benediction solen-
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nelle da Saint Sacrement, et easuite 6tait prise fia6vitable photo, qui commimorera le souvenir d'ae
belle fete; apres quoi, chacun s'en fut chez soi, eaportant au coeur les douces emotionsd'une incubliable
journie.
Les armes de Monseigneur Tcheou portent 4e
exergue le verset onzikme do sixieme ý:hapitre de
livre des Proverbes : Si impiger fweri, vemiet ut foti
messis tua. o Si tu. es actif, il te viendra une moissoa
abondante, comme l'eau d'une source u; elies repdsentent en un petit tableau un champ de bl* mAr.
jauni par le soleil de join, arros6 par on cours d'eaa
sortant d'ane source jaillissant des montagnes avoisinantes.
Voilk la moisson : ele est A fheure actuelle de
77700 chrktieus; voili la moisson confoe & S. E.
Monseigneur Tcheou, de la Congr6gation de la Mission et aux pretres s&culiers indigones do vicariat,
aides do concours des missionnaires Jazaristes, europkens et chinois, presents ea cette aniee dans ce
vicariat.
Puisse cette moisson, A laquelle ant ttraailf taut
de bons ouvriers 6vangeliques, devenir, d'annae an
annre, plus abondante, grAce ar labeor des missionnaires, f&cond par la source intarissable de la bonti
et de la miskricorde de Dieu! Tel est le souhait de
tous ceux qui oat A ceur la gloire de Dies et te
bonheur de la Chine.
(Le Bulletin Catholiq~r de Pikin, septemb-re 193.)
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MONSEIGNEUR PAUL-MARIE REYNAUD (Suiie)
CHarriRE III. -

LA PREPARATION A L'APOSTOLAT

La Congregation de la Mission est assez universellement connue, et la figure de son fondateur trop
populaire pour qu'il soit necessaire d'entrer ici dans
de longs d6veloppements sur l'histoire de la societi
dans laquelle M. Paul Reynaud demandait a etre
admis. Instituee en avril 1625 pour c( travailler A la
conversion du pauvre peuple de la campagne ;, elle
cut pour premier abri le college des Bons-Enfants,
datant de la moitie du treizieme siecle, dont saint
Vincent avait 6et nommi Supcrieur I'annee d'auparavant. Sur les instances de M. de Gondi, l'archevfque
de. Paris en fit don I la Compagnie na~isante. Sept
ans plus tard, le prieur6 de Saint-Lazare, ancienne
lIproserie, qui, a cette epoque, etait depuis longtemps vide de malades et avait pour tous habitants
huit chanoines r6guliers de Saint-Victor, fat offert
par le prieur Lui-mime a M. Vincent, qui, apres
maints refus ayant leur motif dans son amour de
I'humilith et de la pauvret6, finit par l'accepter, sur
I'avis de son confesseur, et y transporta sa commanaute en 1632. Cet etablissement devint done la
Maison-Mere de la nouveile socikt6 et il le fut jusqu'd
la Revolution; c'est de lui qu'est venu le nom de
Lazaristes, sous lequel sont generalement connus les
membres de la Congregation de la Mission. A I'instar
de tous les ordres religieux, celle-ci fut supprimee,
en France, par la loi du 18 aoft 1792, et resta tele
jusqu'en mai 18o4, date a laquelle Napoleon, sur la
demande de Pie VII, lui rendit son existence legale;.
cinq ans plus tard, I'empereur revoquait son dicret.
Ce ne fat qu'apres la chute de 1'Empire, et en 1816,
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qu'une ordonnance de Louis XVIII, annulant l'acte
de Napoleon, reintegrait la societ6 dans ses droits.
Cependant, Saint-Lazare ayant 6t6 transform6 en
maison penitentiaire sous la periode r6volutionnaire,
les discip!es de saint Vincent ne parent rentrer en
possession de l'ancien prieur6 oil avait vicu et oi 6tait
mort leur fondateur, qui leur etait done cher a bien
des titres. Comme compensation, 1'tat acquit i son
compte et offrit aux pretres de la Mission an immeuble,
sis dans la rue de Sevres, 1'ancien h6tel de Lorges.
C'est cette proprieti, amenagee, agrandie, qui tut des
lors et est encore la Maison-Mere de la Congr6gation
de la Mission.
Fideles aux recommandations d'humilit6 et de simplicit6 de leur PNre, vertus dont lui-meme 6tait an
exemplaire vivant, ses premiers enfants obtinrent,
par lear maniere de vivre et leur pr6dicatica tout
evangblique, des fruits de salut si abondants que bon
nombre de prilats s'adressirent au fondateur pour
avoir des missionnaires dans- leurs dioceses. Bientbt,
le renom de leurs travaux et de leur zi1e apostolique
franchit les limites du royaume et, de son vivant,
saint Vincent cut la consolation de voir les membres
de sa famille spirituelle 6tablis en Italie, en Irlande,
en Ecosse et en Pologne. Du reste, ne les avait-il

pas dijh envoyis daas les 9tats barbaresques, Tunis
et Alger, exercer lear ministere aupres des captifs,
dont, mieux que personne, il connaissait les souf-

frances et les perils auxquels leur foi 6tait expos6 e,
pour avoir 6te lui-meme, pendant pros de deux ans,
leur compagnon d'esclavage h Tunis. Mais 1a ne s'Itait
pas arreti son zile, car sa charit6 embrassait le monde

entier pour le conqubrir au Christ : il avait 6tabli ses
missionnaires a Madagascar; 1'un d'eux, M. Etienne,
ecrivait au premier successeur du saint fondateur :
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J'irai jusque dans la Chine et autres terres infideIes
Y
frayer le chemin 5 notre Congregation. Aussi bien
6tait-ce le dessein de feu M. Vincent, notre bienheureux Pare, que je passasse jusqu'A la Chine. , Ce
vceu de leur saint Maitre, ses disciples allaient le
realiser, d'abord partiellement, d6finitivement cent
vingt-cinq ans apres sa mort.
Le premier pr&tre de la Mission qui pinetra dans
1'Empire du Milieu fut M. Louis Appiani. La Congregation de la Propagande, charg6e, en 1697, par Innocent XII de preparer une expedition en Chine, fit
appel a divers ordres religieux pour fournir des sujets
propres a cette entreprise. Elle leur adjoignit. avec
deux pretres s6culiers, un bl6ve de son college, Jean
Mullener. M. Appiani, pour lors professeur de thiologie dans la Maison de Monte-Citorio, i Rome, et
directeur spirituel des 6tudiants du college Urbain,
fut choisi pour cr6er dans ces regions un s6minaire
en vue de la formation d'un clerg6. Parvenu a
Canton, pres de trois ans apres qu'il eut quitt6 Venise,
il put constater que ni Canton ni Peking n'6taient
des places favorables pour y 6riger un tel 6tablissement, vu les divisions qui existaient entre les ouvriers
apostoliques, divisions et querelles provoquees par la
question des rites. II r6solut done, avrec Jean Mullener, requ par lui dans la Congregation de la Mission
au cours du voyage dans la province de Se Tch'oan,
de se mettre a la disposition de Mgr de Lyonne pour
y travailler a la conversion des infiddles. Se trouvant a
Canton en I7o5, a l'apoque oh y arriva Mgr de Tournon,
il fut choisi comme interprete par le 16gat. Plus que
personne, M. Appiani eut sa part des tribulations et
des souffrances dont l'histoire de cette legation est
remplie. Pres de vingt ans, ii languit dans les prisons,
soit de Peking, soit de Canton. Delivrk enfin en 1726,
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ii mourut en 1732 A Macao, ou il avait Wttrel6guo
avec tous les missionnaires chass6s des provinces.
Son confrLre, M. Mullener, au bout de quatre aas
qu'il se trouvait dans sa mission, fut emmen6 de force
i Canton; il rdussit n6anmoins a y rentrer t'annte
suivante, mais pour en etre expuls6 A nouveau bientat
apres. Exild d'abord a Macao, ii fut banni de l'Enpire et se r6fugia A Batavia. Revenu secrktement a
Canton en 1711, il regagna le Se Tch'oan, oi, non
content de se donner corps et Ame a 1'`vangdlisatioa
des palens, it commenca a recruter quelques jeuaes
chr6tiens et A les instruire, les uns en vue du sacer-doce, les autres pour en faire des cat6chistes. Ea
1715, ii fut nomme vicaire apostolique de cette province et administrateur apostolique du Hou-Koang11 mourut i Tcheng-Tou en 1742. ~ Homme vraiment
apostolique -, a dit de lui M. Ripa, missionnaire de
la Propagande.
Quatre ans plus tard, s'etcignait a P6kin le troi-

siime Lazariste venu en Chine, Theodoric Pedrini.,
Design6 pour accompagner Mgr de Tournon, qu'il.
devait rencontrer aux iles Canaries, diverses circonstances furent cause que non seulement il ne put l'y,
rejoindre, mais que, parti en 70o3, il n'aborda i

Macao qu'au commencement de I'anne 1710. .Ce fat
IA qu'il retrouva le 16gat, exild dans cette ville, ou il
allait mourir six mois plus tard. Le choix qu'avait .
fait la Propagande de M. Pedrini itait fond, sur ses-.
talents de musicien, la sacrke Congr6gation sachant
que 1'Empereur de Chine serait flatt6 de recevoir du
Souverain Pontife un artiste pour son service. II fut,
en effet, appr6ci6 par Kang-Hi et ses successeurs,
Yong-Tcheng et Kien Long. Cette faveur ne fut toutefois pas sans nuages; par deux fois, M. Pedrini fut

disgracid, battu, emprisonni; toute sa vie se passa
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dans les fonctions pour lesquelles il avait 6t6 envoyi
A la Cour. u Dans 1'etat o6 je me trouve, kcrivait-il,
on peut faire mission indirectement, c'est-a-dire coatribuer au salut des Ames, moyennant la faveur et le
patronage de l'Empereur. ,
On aura remarqu6 que les trois missionnaires dont
nous venons de rappeler Ie souvenir 6taient alls en
Chine plut6t en qualite d'envoyds de la Propagande
qu'a titre de membres de la Congr6gation de la
Mission. De la mort de M. Pedrini (1746) a l'apparition des Messieurs de Saint-Lazare destines directement par les autorit6s de leur Institut aux missions de
Chine, quarante ans s'6coularent. L'occasion pour la
Congregation de la Mission de prendre sa place a
c6t6 des ordres religieux qui se d6vouaient ddji &
1'6vangelisation dans le Celeste Empire fut la suppression de la Compagnie de Jesus. Elle lui succeda
dans ce champ de L'apostolat, non sur son propre
d6sir, mais sur les instances de la reine du Portugal,
qui demanda les Lazaristes pour remplacer les anciens
Jesuites a Macao et a la Mission portugaise de
P6kin, tandis que le gouvernement francais rditdrait ses d6marches aupris da Superieur general,
M. Jacquier, pour qu'll acceptit de faire desservir la
Mission franqaise par des sujets de 1'Institut qu'il
dirigeait. Un decret de la Congregation de la Propagande du 7 decembre 1783 attribuait les Missions de
Chine des Jesuites aux pretres de la Mission.
Des l'ann6e suivante, MM. Joseph Raux ot Jean
Ghislain, accompagnes du frere Paris, quittaient la
France pour se rendre i P6kin. Membre du tribunal
des math6matiques, suprleeur de la Mission, le premier donna un nouveau lustre a l'6tablissement francais. 1I ouvrit au P6-tang un s6minaire pour le recrutement de Lazaristes chinois, institua des retraites
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regulibres pour les fiddles de la capitale et des environs, etablit plusieurs 6coles pour les enfants des
families chr&tiennes. A sa mort, survenue en 18o0, le
nombre des chretiens avait double. Son successeur,
M. Ghislain, s'occupa presque exclusivement du soin
des ames, soit directement, par ses missions dans la
ville et dans les chretientes du dehors, soit, avant
tout, par le ztle qu'il apporta a la formation da
clerge : dix-huit pretres sortirent du s.minaire dont
il avait la direction, et travaillerent avec fruit das
les provinces dependantes de 1'`vech6 de Pekin. En
effet, la Mission francaise avait comme champ d'apostolat, sous la juridiction de 1'ev&que de Pekin, les
provinces du Hou-P6 et du Hou-Nan, designees i
cette 6poque sons le nom de Hou-Koang, celle du
Ho-Nan, du Kiang-Si, du Tch6-Kiang, et une partie
de la Tartarie.
Les neuf missionnaires francais qui succederent i
ces pionniers, dans 1'espace de quarante-six ans, se
divouerent, avec des fortunes diverses, soit a la
Cour, soit dans les provinces, soit i Macao. Le plus
illustre d'iceux est le bienheureux Franoois Clet;
arriv6 an Kiang-Si en 1792, apres y avoir missionn6
pendant un peu plus d'une ann6e, il se rendit au HouKoang, qu'il evangelisa jusqu'en 1819; arr&te dans le
Ho-Nan, il fut transf6re a Ou-Tchang, oi il subit le.
martyre en fevrier de I'ann6e suivante. Le dernier
missionnaire autoris6 i resider dans la capitale fut:
M. Lamiot, qui dut la quitter en i83o; avec lui dis-paraissait la Mission francaise de P6kin, 6tablie-:.
sous la protection des Empereurs depuis le regne de *
Kang-Hi. Elle allait cependant refleurir et produire
des, fruits plus abondants que jamais, mais dans
d'autres conditions : non plus par l'influence, toujours pr6caire, que les missionnaires pouvaient avoir A la
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Cour, mais par leur zele, lear predication, leurs
travaux et leurs souffrances, m6me leur sang.
Apres la mort de M. Lamiot (1831), ii restait dans
l'Empire du Milieu, comme membres de la Congregation de la Mission, une dizaine de pretres chinois,
les lazaristes portugais de Macao et de Pkkin, qui
n'allaient pas tarder A abandonner d6finitivement cet
h6ritage; enfin, un missionnaiie francais, M. Torrette,
r6sidant A Macao. Mais, des I'ann6e suivante, des
renforts arrivrent de la Maison-Mere : ceux qui
allaient ktre les premiers vicaires apostoliques de la
nouvelle organisation des missions, M. Laribe, suivi
de pros par MM. Mouly, Danicourt et Baldus. Un
autre groupe entrait en I835; en faisait partie celui,
qui, apres une longue captivit6, aggrav6e par des

tourments atroces, allait remplir d'admiration la chritient6 tout entiere par son glorieux martyre en 1840,

au lieu meme oii avait obtenu la palme son confrere,
le bienheureux Francois Clet :-nous avons nomm6 le
bienheureux Jean-Gabriel Perboyre. Depuis lors, r6gulierement, d'ann6e en ann6e, les fils de saint Vincent
sont venus augmenter la phalange de leurs freres qui
ont ensemenc6 et cultivent encore la portion du champ
du pere de famille d6volue A leurs soins dans cette
immense r6gion.
Nous avons not6 que, dans les diff6rentes missions
cit6es plus haut, les pretres de la Mission exergaient
leur ministare sous Ia juridiction des 6vEques de
Pekin et de Nankin ; mais, avant m&me que ces
6vech6s fussent supprim6s pour devenir vicariats
apostoliques, Gr6goire XVI avait cr66 plusieurs vicariats confi6s a des missionnaires appartenant a un
meme institut. Ce fut en 1838, le Hou-Koang, c6d6
aux Messieurs de la Propagande; deux ans plus tard,'
la Compagnie de J6sus, r6tablie en 1814 par Pie VII,
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zeparaissait au Kiang Nan; la meme annte (1 8 40),
etait 6rig6 le vicariat de Mongolie, dont. le premier
titulaire fut Mgr Mouly; ce- vicariat fut passe, en
1864, aux. missionnaires da la. Congregation belge da
Cmeur-Immacul6 de Marie-; comme. le Ha-Nan, dont
Mgr Baldus avait &it le premier vicaire apostolique,.
en 1844, devient, en. iS55,; le champ. d'apostolat de la
Socit• des Missions 6trang&res:de Milan..
A la mart de Mgr Pirks-Pereira,. 6vque de P6kia

(1838), M. Castro fut nomrin administrateur de cat
sijge; ce £ut en vain que Ia gouvernement de Lisbonne le proposa comme successeur avec le titrA
d'.veque; le Saint-Siege ne voulut, lni reconnaitre.
que celui de vicaire apostolique; pour 6viter tout;
conflit avec les autorites de sa nation, il se retira eni
1.847 et rentra au Portugal,; Mgr Mouly tut alorsi
charg6 de. I'admnnistration de ce diocese;, qui faut
finalement divis6: en trois vicariats :, un confi• aux.
Jjsuites, les deux autres demeures, aux Lazaristes, A
ces derniers encore, &chut le vicariat dit Kiang-Si
Tchb-Kiang,. erige en- 1838, sonus la direction de:
Mgr Rameaux.
Restaaent done, apris- ces remaniements, trois vicariats. vang6hss-ýpar, les pr•Lres de la.Congr6gation de
la Mission. L'accroissement des fidles), l'angmnentation: du personnel, la multiplication dos oeu.res irent
pen, ces' vicariats eux-mnmes: firent.
qpe, pen a
d6membris pour en, constituer de nouveaux,,administr6s par les- membres de la meme soci6et,, ou pas
des pretres-seculhers instruits par. eux 1-la vie apostolique,. car, il n'est pas inopportun, croyons-nous,. de
l. redire,. tant pour ld'diication de ceux qpi. savent
que pour l'instruction de ceux qui igporent,, ce
qu'avait tenth d4s.son arrive en Chine et realise 1'ua
des deux premiers missionnaires, Mgr Mullener,. je
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veux dire : la creation d'un clerg6 indigene; ceux
qui l'ont suivi ont march6 dans la m6me voie. Que le
succes ait couronn6 leurs efforts persiverants et leur
zele inlassable, les chiffres ensont untemoignage que
l'on ne saarait r6cuser. Et voici, pour conclure cc tres
sommaire coup d'ceil sur I'introduction et les travaux
des. disciples de saint Vincent, 1'6tat actuel de leurs
missions en Chine : dans les treize vicariats apostoliques qui leur sont confi6s, ils sont deux cent quatrevingt-huit missionnaires tant chieois qu'6trangers,
aid6s de trois cent dix-neuf pretres seculiers indig*genes par eux formes. Out-re deux maisons, ou sont
recus les jeunes gens chinois qui d6sirent devenir
membres de leur Compagaie, ils dirigent encore les
grands sbminaires des vicariats oi ils travaillent.
Apres avoir lu ces resultats, est-il exagbr6, reprenant certaine parabole, de dire que le grain de s6nev6
plant6 par les premiers defrichears de cette terre
couverte de ronces et d'6pines, arrosee par les sueurs,
les larmes, voire le sang de plusieurs g6n6rations de
gen6reux et admirables ap6tres, est devenu un grand
arbre sons les rameaux duquel abritent leur foi, leur
esp6rance et leur charit6 six cent quatre-vingt dix mille
enfants de Dieu et de l'kglise?
Ce sont ces noms et d'autres qui vaudraient d'tre
mentionnes; ce sont ces faits, mais combien en plus
grand nombre, que M. Paul Reynaud allait apprendre
a connaitre pour les admirer et marcher i leur rayonnante -lumibre.
Au lendemain de son entr6e a Saint-Lazare, le
19 mai 1873, ~i. Reynaud conmmencait son noviciat-ou,
pour employer le terme officiel en usage dans cette
Soci6tPpour designer ce temps de probation, son
s6minaire.
Pendant ces deux ann6es d'apprentissage de la-vie

religieuse, les etudes profanes on ecclesiastiques out
une place tres restreinte; les heures desjournies sont
prises par les exercices de pieth : meditation, lecture

de livres de spiritualite ; par I'6tude et le commentaire
des regles et des constitutions de la Societi, qui en
font connaitre, dans ]e d6tail, la fin et les moyens
pour atteindre cette fin; par l'explication des vceux de
religion, afin que, arrives au temps de la profession,
ceux qui la font sachent, en toute connaissance de
cause, ce a quoi ils s'engagent. Pour detendre l'esprit
de cette gymnastique fatigante a des jeunes gens, des
occupations moins intellectuelles viennent s'interposer
par intervalles : outre les recreations, il y a, pour les
distraire, de petits travaux manuels.
Mais plus encore qu'[ leur inculquer ces connaissance thboriques et pratiques, le directeur du sminaire
s'efforce-t-il de donner a ceux qui sont sous son
contr6le une profonde estime de leur vocation; 6tudiet-il leursdispositions et leur caractere pour en liminer. dans la mesure du possible, ce qu'il trouve de
defectueux; en un mot, travaille-t-il A en former
des sujets aptes A exercer pour le mieux leur futur

ministere.
Qui dit probation dit epreuve, et celle-ci affecte
autant de formes que peut en crier l'imagination
fertile de celui qui les impose : ce ne sont pas uniquement des avis donnrs en particulier ou en general,
suivant les cas, mais encore les manquements d'un
individu sur tel ou tel point du rtglement signalds
toute la communaut6; des ordres dont ne perjoit pas

l'utilit6 celui qui les reooit, s'il ne les tiouve puerils;
des sanctions humiliantes pour celui qui les encourt;
toutes choses dos6es, suivant le temperament d'un
chacun, plus ou moins frequentes, aussi, sans doute,
d'aprbs les circonstances, la tournure d'esprit, parfois
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l'humeur de celui qui les prescrit. Encore faut-il croire
que cette m6thode est la bonne, puisque, hbritie des
moines de jadis, elle s'est imposee et n'a cess4 d'etre
en usage jusque aujourd'hui dans les ordres religieux
de tout nom et de toute robe. D'ailleurs, it n'est pas
d6fendu de penser que, si ces experiences anodines,
ces petites tracasseries, si l'on veut, peuvent 6tre peni- .
bles au debutant, comme il n'est pas le seul a les subir,
mais que chacun y a sa part, il lui est plus facile de
s'y resigner.
Le nouvel aspirant i la Mission eut comme directeur du s6minaire un pr&tre d'une vertu 6minente qui
a laissi a Saint-Lazare la reputation d'un maitre des
novices achev6 et qui a imprim6 dans le coeur des tres
nombreux jeunes gens qui ont profitd de sa direction,
pendant les vingt-six ans qu'il exerca cette charge, un
souvenir fidtle et reconnaissant. M. Chinchon, malgri
son d6sir d'etre affect6 aux missions de Chine, fut,
apres son ordination sacerdotale, nomm6 professeur
au smminaire de Carcassonne, oi il resta huit ans. La
coniance qu'il avait su inspirer i ses 6elves, sa direction grandement appr6ciee frent que le Sup6rieur
general le rappela a Paris pour lui confier les fonctions
de sous-directeur du seminaire interne dont il devenait directeur I'ann6e suivante. D'un caractere doux
et ferme a la fois, voulant faire de ceux dont il 6tait
charg6 des missionnaires selon l'esprit de leur saint
fondateur, ii ne m6nageait rien pour corriger, dans
la mesure du possible, d6fauts, travers, manies que
chacun porte avec soi i an degri plus ou moins
prononc6.
Pour atteindre ce but, il avait recours, parfois, a des
moyens originaux. Un novice, tent6 de rentrer dans le
monde, avait fait part, i plusieurs reprises, de son
dessein son directeur, qui, chaque fois, I'avait eacou6

rage a demeurer fidele au bon Dieu. Cependant, n'y
tenant plus et voulant partirle jour meme, il s'en fat
chez M. Chinchon et lai fit connaitre sa resolution. A
cette declaration inattendue, celui-ci se live, prend sa
Allez,
barrette, la jette sur sa table, et lui dit :
faites votre malle; vous vous repentirez de votre obstination. ,, L'autre, fort imu de cette violente sortie,
avant de gagner la porte, se met a genoux et demande
une derniere binediction, qu'il recoit. En se relevant,
il entend ces mots : t Maintenant, au lieu de m'embrasser, je veux que vous me crachiez la figure, et,
en sortant, vous allez passer sur mon corps, je vous
l'ordonne. , Cette scene avair remut jusqu'au fond de
l'ime son t6moin, qui resta et ne connut plus, desormais, la tentation d'abandonner sa vocation. Un autre,
temperament nerveux et fort brusque de manieres,
s'en vint chez le directeur, qui, sachant qu'il allait
recevoir sa visite, avait pose une chaise derriere laporte de sa chambre. A peine lui eut-on rkpondu
d'entrer que, d'une main leste, il ouvrit, avec le
resultat que I'on devine. a Ouvrez donc avec plus de
precaution, lui dit M. Chinchon, et maintenant,
remettez a sa place ce que vous avez rerverse. ,
L'auteur da trouble, djai vexi par I'accident et par
l'apostrophe, sans menagement remit le siege sur ses
.pieds. u Posez-le plus doucement, et pais ce n'est pas
l1 qu'il doit atre. ), Nouveau deplacement. 1 Mais,
voyons, est-ce lI qu'on range une chaise ? , I la dArangea derechef. Cependant, a chaque nouvelle remarque
et a chaque mouvement qui en 6tait la consequence,
le sang s'echauffait dans les veines de celui qui etait
soumis a cet exercice. Quand, pour la quatrixme fois,
il s'entendit dire que le meuble malencontreux ne se
trouvait pas encore oil on le voulait, il ne put se contetenir davantage; le saisissant des deux mains et
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I'elevant, il 1'abattit sur le parquet avec une telle
violence qu'il vola en morceaux. Feignant une grande
frayeur, le directeur intervint alors pour faire sentir,
mais en toute bont6, au jeune homme irascible les
suites ficheuses de son caractere par trop vif s'il oe
s'efforsait de P'amender. a Maintenant, conclut-il,
mettons-nous a genoux pour demander pardon de cette
faute. » La lecon avait port6.
Ce fut a 1'rcole de ce maitre que M. Reynaud fut
initi6 A la vie religieuse et a l'esprit de I'institut dont
il aspirait a devenir membre. S'il ne se mit pas dans le
cas d'avoir a subir des corrections du genre de celles
dont nous avons donn= des specimens, it eut, nhanmoins, sa part des legeres 6preuves communes, qu'il
acceptait, d'ailleurs, de la meilleure facon et sans se
formaliser le moins du monde. Grave, sans &tre
austere; sachant au s6rieux allier une sainte gaieth;
pieux, sans 6tre m6ticuleux; applique aux lemons de
spiritualitY, plein d'entrain aussi aux exercices corporels; charitable et serviable a tous ceux avec lesquels
ii vivait; telies soot les impressions qu'il laissa au
noviciat. Deja avan:6 en age, le vicaire apostolique
de Ningpo aimait, quand la- conversation amenait le
souvenir de ces lointaines annees, a rappeler Ia m6moire
de son ancien directeur, et l'on sentait, a la facon dont
il en parlait, combien il lui conservait d'estime et de
reconnaissance.
Au cours de son seminaire, M. Reynaud fut timoin
de quelques grands vienements concernant la Congregation de la Mission: la mort de son Superieur general,
M. ktienne, qu'on a appel le restaurateur de la
Congrigation, survenue en mars 1874; au mois de
septembre suivant, 1'arriv6e a la Maison-Mere de
quatre-vingt-cinq d6lgu6s venus des quatre coins du
monde pour choisir un successeur; enfin, quelques
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jours plus tard, I'election du quinzi~me Superieur
gne6ral, M. Bore.
Ses deux ann6es de probation achevees, M. Reynaud
fut admis, sans la moindre hesitation, a la profession.
Ce fut un jour m6morable pour lui, ce 20 mai 1875,
date Alaquelle s'accomplissait un de ses disirs les plus
ardents: celui de se donner entiirement et sans
r6serve & Dieu par les vceux de religion et d'appartenir, d6sormais et pour toujours, a la famille spirituelle de saint Vincent de Paul. Le jour meme, le nouveau profis passait an quartier des 6tudiants; anx
exercices du noviciat allait _succeder !'6tude des
sciences ecclesiastiques.
En ces temps-la, !e cycle de ces itudes 6tait,
Saint-Lazare comme dans la plupart des grands s6minaires de France, de quatre ann6es : la premiere
reservee & la philosophie, les trois autres a la th6ologie. A ces sciences maitresses, qui absorbaient, par
consequent, la majeure partie des heures de la journ6 e,
s'ajoutaient celles de l'ecriture Sainte, du droit canonique et de I'histoire del'Eglise. L'el-ve qui passe des
classes de litterature a celle de la philosophie se
trouve, des l'abord, quelque peu d6pays6, et les principes de cette branche des connaissances humaines
semblent, parfois, bien arides au debutant.
Si l'on juge par les notes d'examens semestriels,
cette annie scolaire 1875-1876 ne fut pas sterile pour
M. P. Reynaud ; ce sont des mentions tres bien qui
couronnerent son travail. Ainsi pr6pare par la phiiosophie traditionnelle de l'Eglise, l'etude de Dieu et
de ses attributions, des mystires de la vraie religion,
de la constitution divine de I'gglise du Christ, de ses
sacrements, de sa morale et de ses lois, offrit au jeune
th6ologien, avec l'acquisition des disciplines indispen-

sables a qui vent etendre le regne du Seigneui par la
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predication de la parole sacrie et la direction des
ames, les jouissances intellectuelles les plus pures et
les plus nobles.
Les opinions plus on moins teintees de jans&nisme
qui avaient trouv6 faveur dans certains siminaires,
mais en avaient completement disparu depuis, n'avaient
jamais franchi le senil de Saint-Lazare; est-il besoin,
d'ailleurs, d'en faire la remarque quand on sait avec
quel zele saint Vincent s'itait oppose aux tenants de
cette h6resie ? Pas davantage y avaient trouve credit
certaines theories,
les doctrines gallicanes ; quant
dites modernes, present6es avec talent par des professeurs en renom et qui de ce fait ont exerc6 leur siduction sur l'esprit on I'imagination- mme de certains
etudiants en theologie, elles n'etaient pas encore 6closes an temps dont nous parlous. L'eussent-elles etc,
qu'elles n'eussent pas trouv6 en M. Reynaud un auditeur, m&me intbressi. Docile a I'enseignement qui
lui 6tait donn6 par des maitres attaches de toute lear
Ame a la doctrine constante de l'lglise, il savait que
la 6tait la veriti ; cela lui suffisait; toujours, il fat
ami de la tradition, ne se sentit jamais enclin aux
curiosites tim6raires, aux sentiments risquis on aux
nouveautbs dangereuses. C'est dans ces heureuses dispositions qu'il commenca et termina ses etudes th.ologiques. 11 y apporta l'application la plus soutenue,
laquelle, aid6e d'un bon jugement et d'une facile
memoire, donna d'excellents r6sultats : les 6preuves,
tant orales qu'kcrites, que l'6tudiant eut a subir piriodiquement vers le milieu et la fin de I'ann&e scolaire,
comme encore avant chaque appel aux ordres, pour
qu'il constit de ses connaissances, en sont une preuve:
sauf deux mentions un pen inferieures, toutes portent:
tres bien. II est d'usage dans la Sociit- que les
&tudiants,au debut de I'ann6e scolaire, dibitent, a

tour de r6le, en presence de toute la communautk, au
r6fectoire, un sermon compos6 pendant les vacances.
Si, dans ces exercices, M. Reynaud ne donna pas l'impression d'tre tout particulibrement dou6 pour l'art
oratoire, on put naanmoins en augurer qu'il tiendrait
fort convenablement sa place dans la chaire chritienne.
M. Reynaud, qui avait deja renonc6 an monde par
les vceux de religion pour se donner uniquement i
Dien et au service des ames, sentit, d'6tape en ktape,
s'affermir sa risolution par la r6ception des saints
ordies. Le r7 mai 1877, dans la chapelle de SaintLazare, il recevait la tonsure et les ordres mineurs
des mains de Mgr Bermidez, eveque de Popayan,
chass6 de la Colombie par la pers6cution. Treize mois
plus tard, le x5 juin 1878, dans la mame chapelle,
Mgr Bourdon, vicaire apostolique de la Birmanie
:septentrionale, lui conferait le premier ordre majeur.
Six semaines avant cette ordination, la Congregation de la Mission avait eu A d6plorer le d6ces de son
chef, M. Bor6, qui n'occupait cette position que depuis
<quatre ans. Comme il a 6t6 dit plus haut, it avait remplack M. Ltienne. Or, apres la mort de M. ]tienne,
l'une des plus grandes figures qu'ait eues la Soci6td,
qui, pendant les trente ans de son g6n6ralat, lui avait
donne un renouveau de vitalit, avait ktabli ses oeuvres
<ians la plupart des Itats de 'Ambrique latine et aux
iles Philippines, les avait d6velopp6es ailleurs, notamment en Chine, il s'itait trouvk parmi ses anciens
subordonnes certains esprits, animus sans doute d'un
beau zýee, on qu'ils se figuraient tel, partisans rbsolus
de la stricte observance et au dela, qui critiquirent
son administration - mais, n'a-t-on pas vu parfois
des choses plus fortes, comme la d6position par ses
propres sujets d'un fondateur d'institut religieux ? A
les en croire, M. tienne avait vu les choses trop en
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grand et avait pr6tendu les rnaliser telles que l'envergure de son esprit et de son zele les concevait. H
leur semblait, encore, que la direction aes 6tudiants
laissait A d6sirer, qu'elle etait trop liche et que. la
discipline tendait a s'enerver; beaux sujets, certes,
de plaintes et de r6criminations, faciles aux d6veloppements oratoires. Le dernier point visait tout sp6cialement M. Chinchon qui, & la direction des smmiaristes, joignait celle des itudiants. C'est sous ces
impressions que se r6unit I'assemblee appelee a 61ire
le nouveau Sup6rieur g6neral. Elle commenca par
renouveler entierement 'administration, qui fut compos6e d'anciens sup6rieurs. Cette mesure atteignait
M. Chinchon, qui ne fut pas maintenu dans la charge
d'assistant qa'il avait remplie sous le r6gime prct.dent. Autre disgrice : on des premiers actes du nouvel
6lu fut de lui retirer la confession des Filles de la
Chariti, de sorte que tout son temps et tous ses soins
pusseat aller & ses jeunes gens. Ces dispositions de
1'autorite, si elles affectaient celui qu'elles touchaient,
lui laissaient I'oeuvre qui lui etait le plus i cceur: la
direction des jeunes; mais il n'itait pas au bout de
ses tribulations. L'assembl6e qui, le 4 septembre de
la m&me annie, elut le nouveau sup&rieur general,
exigea le retrait de M. Chinchon; contre son gee,
M. Fiat, qui Paimait et le venerait, se vit dans la
n6cessit6 de le decharger des fonctions qu'il avait
remplies avec tant de drvouement pendant un quart
de siecle, mais, pour lui temoigner sa sympathie et sa

confiance, il le ritablit aussit6t confesseur des Filles
de la Charit6, le nomma assistant de Ia Maison de
Saint-Lazare et visiteur de la province de France.
Si M. Chinchon avait acceptd en parfaite soumission cette derniere Apreuve, ii n'en fut pas de mnme
de la part de ses chers 6tudiants, qui lui vouaient,

avec un grand respect, la plus profonde et la plus
sincere affection. Leur attachement an directeur
depos6 les rendit difiants et m6me injustes envers le
remplaaant, pretre d'une sainteti indiscutable, mais
qui n'avait peut-&tre pas le sens psychologique et la
souplesse necessaires pour les hautes et dblicates
fonctions qu'on lui confiait. Leurs regrets et le
micontentement en furent accentues d'autant et on
craignit i un moment qu'ils ne se livrassent A quelque
manifestation contre lui.
A cette 6poque, M. P. Reynaud etait doyen des
itudiants : en cette qualite, il servait de truchement
entre les autorit6s et ses frires pour communiquer
certains avis des premieres aux seconds, ou pour
exposer certains desiderata de ceux-ci a celles-li.
M. Chinchon, qui connaissait son homme, avait pleine
confiance en- lui; quand il apercevait que tel on tel
enfreignait quelque point du reglement, n'6tait pas
complttement A son affaire, laissait A desirer sous
quelque rapport, et qu'il jugeait son intervention
directe moins opportune, c'etait au doyen qu'il remettait le soin d'avertir celui qui 6tait en faute; commission que celui-ci ex6cutait en bonne camaraderie,
avec rondeur, en toute simplicit6, sans le moindre
signe d'une pretention quelconque; sa fa.on franche
et cordiale lui avait valu, avec leur amitie, une relle
influence sur ses co-etudiants. De son c6t6, M. Fiat,
alors qu'il n'6tait qu'assistant, puis A la mort de
M. Bore, superieur interimaire de sa Congregation,
n'avait pas manqu6 de discerner ces s6rieuses qualites et cet heureux ascendant.
Le nouveau Supirieur general, qui aimait la jeunesse, comme un pere aime ses enfants, se rendait
parfaitement compte du malaise qui r6gnait parmi
elle, malaise dont il etait le premier A souffrir et dont
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il n'ignorait pas les causes, la r6unit et lui ouvrit son

coeur. Non content de cet acte de condescendance, it
fit appel au devouement de M. Reynaud et lui confia
la delicate mission de disposer les esprits i accepter
le changement impos6, a prouver ainsi aux yeux m6mes
de ceux qui 6taient les plus pr6venus contre l'ancien
directeur que, pour n'avoir pas us6 des mhthodes de
rigueur et d'une discipline de fer, il avait n6anmoins
r6ussi a former, et fort bien, des sujets ob6issants et
animus d'un grand esprit de foi cnvers l'autorit6 lggitime, fit-elle meme represent6e par quelqu'un qui ne
silt pas provoquer la sympathie. II va sans dire que ce
r6le fut recu de grand coeur par celui a qui il 6tait
divolu, et M. Fiat fut tranquillis6 sur l'issue de cet
incident. Son assurance ne fut pas dicue : la parole
persuasive du mandataire, jointe a I'amiti6 g6n6rale
qu'on avait pour lui, ramena la paix un instant compromise. Est-il besoin d'ajouter que la prompte et
heureuse conclusion de cette affaire quelque peu 6pineuse ne put qu'accentuer dans l'esprit du superieur
gentral la bonne opinion qw'il avait de son savoirfaire dans les circonstances difficiles ? Ne peut-on
pas presumer aussi que plus tard M. Fiat, en proposant M. Reynaud pour le vicariat apostolique du
Tch-kiang, s'est souvenu des faits que nous avons
racontes ?
Est-ce a dire que le doyen fat insensible a la

manixre de faire du successeur de M. Chinchon et
l'approuvat en tout, ou qu'il vit d'un ceil indifferent
disparaitre certaines coutumescheres aux htudiants ?
Que non ! mais, tout en s'abstenant, vis-A-vis de ses
condisciples, de critiques inutiles, les exhortant, au
contraire, a se plier aux nouvelles r6glementations, ii
fit mieux: il alia lui-m&me presenter, respectueusement mais fermement, leurs dol6ances et les siennes
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au directeur. Ce fut k son dam : sa demarche non
seulement fut vaine, mais il se vit enlever son titre de
doyen des etudiants.
Au cours de ces annies d'itudes, M. Reynaud avait
rempli d'autres modestes charges: il avait appelk au
son des cloches argentines la CommunautA de SaintLazare aux offices divins. C'est chose connue que,
nutlle part dans Paris, fat-ce a. I'glise metropolitaine,
les fonctions liturgiques ne sont exercees avec plus de
perfection qu'en la chapelle de cette Maison. La belle
prestance, l'aisance, le doigt6 faisaient maintenant de
1'ancien carillonneur un maitre de c6rkmonie irriprochable; nous n'ajoutercns pas qu'il les rehaussait par
sa voix, plus puissante qu'harmonieuse. Euterpe ne
lui avait pas prodigue ses faveurs. En attendant qu'il
les employAt sur un champ plus vaste par la d6coration ou la construction d'eglises et de chapelles, il
avait fait montre de ses talents en ornant la salle de
r6cr6ation des 6tudiants d'une grotte de Notre-Dame
de Lourdes, dont 1'ex6cution fut admiree de tous;
c'1tait un hommage sensible de sa piete filiale envers
la Mere de Dieu; comme c'en fut un aussi, adress6,
cette fois, au fondateur de la Congregation de la Mission, que l'id6e, suivie de l'ex6cution et menbe a
bonne fin, d'un calendrier dit ,Eph6mkrides de Saint
Vincent ,. Le 13 juin 1878, jour auquel 'Eglise
honore saint Antoine de Padoue, son auteur l'offrait,
temoignage de pi6t6 fihale encore, au seizitbue successeur de saint Vincent, le Tres Honor6 P. Antoine
Fiat.
Nous avons laiss6 M. P. Reynaud sous-diacre;
nous le retrouvons six mois plus tard, 21 d6cembre 1878, diacre; c'est encore dans la chapeile de
Saint-Lazare que se fit 'ordination, et le pr6lat ordinant 6tait Mgr Delaplace, d-nt nous allons retronver
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le nom au cours de ce recit; it 6tait vicaire apostolique du Tch6-ly Nord et r6sidait a Piking. Un
humble minist6re 6chut alors au nouveau diacre:
celui de faire le catbchisme a des enfants d'une 6cole

tenue par les Filles de la Charit6 et situ&e dans une
rue parallele a celle de la rue de Shvres, la rue du
Cherche-Midi. II y mit I'application qu'il apportait a
tout ce qu'il faisait : pr6parant ses lemons pour ne
rien laisser & l"impr6vu, inettant sa parole a la portte
de son jeune auditoire, usant de comparaisons pour
mieux se faire comprenire, racontant des histoires.
pour soutenir F'attention et mieux faire p6nitrer lea.

viritis dans ces intelligences enfantines; telle 6tait
sa m6thode. II pouvait 6crire : " Tu veux savoir sr
mes petites filles sont sages au catichisme, j'ai la
consolation de te r6pondre qu'elles m'&difient tonjours par leur tenue recueillie, par leur modestie.
leur attention, et aussi leur zele a bien apprendre-

chacune de leurs lecons. a C'6tait a l'interet qa'iL
savait donner a ses lecons qu'il devait ces heureux
r6sultats.
Mais qu'etaient devenues entre temps les g&nereuses aspirations que nous avons vues se lever et
prendre racine dans le ceur de l'el6ve de SaintJodard? L'evangelisation des contr6es infi&dles &taitelle encore son ideal ? Depuis cinq ans et demi qu'il

etait en la maison de Saint-Lazare, ii avait appris bL
connaitre les diverses euvres auxquelles se devouent
les pretres de la Mission; cette connaissance ne lui
avait-elle pas fait 6prouver d'autres attraits, soit, par
exemp-2, pour les missions en France, soit pour
l'enseignemeat, particulibrement dans lea grands
skminaires ? A la question que nous posons, nous
pouvons r6pondre que les d6sirs du diacre actuel
Ataient semblables A ceux du petit seminariste g&ral-
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dien, et leur intensit6 n'avait pas dcru ; il n'y avait
de difference que quant an mode: hier, ils etaient
absolus; aujourd'hui, ils sont relatifs; nous voulons dire que sa volont6 d'etre missionnaire restait
subordonn6e a celle de l'autorit6 a qui il s'Atait soumis
par le voeu d'obbissance. II n'ignorait pas, et cela
depuis le noviciat, qu'en demandant i etre incorpori
dans l'institut, il faisait abstraction de ses gotts personnels en fait de ministere et d'emploi,pour &tre la
merci de ses superieurs. Sans doute pouvait- , et ii
n'y avait pas manqu6, leur manifester ses pr6efrences
avec leurs motifs, quitte a s'en remettre a leur decision, qu'elle cadrat ou non avec ses inclinations.
Cela, non seulement il le savait, mais il le voulait; ses
sentiments 1a-dessus, il nous les livre lui-mcme. Sa
famille voyait approcher le terme des 6tudes; se
rappelant ce que Paul avait decouvert de ses projets
d'avenir, elle manifestait quelque crainte de le voir
s'en aller au loin; il confiait done a sa correspondante habituelle la vraie situation: r II ne faut pas
croire, chbre sceur, que ton frere soit rigoureusement
destine aux missions 6trangeres. Pas le moins du
monde. Je suis entre les mains de mes supbrieurs,
qui pourront fort bien me garder en France. J'irai
oi la Providence m'appellera et non pas oit je voudrai. )
Cependant, i mesure qu'approchait le jour oit il
allait devenir pretre pour l'eterniti, M. Reynaud s'y
pr6 parait mieux que jamais par la priere et la consideration des graves devoirs qu'assume celui qui
aspire a etre le cooperateur du Christ, sauveur des
ames. " Je te parlerais, ecrivait-il, de ma belle vocation, du bonheur'qu'elle me procure, mais le plaisir
me ferait oublier le temps au milieu d'une si douce
occupation. Et le temps est si court, si precieux pour
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l'ame qui est en face du sacerdoce, qui se prepare a
i'apostolat des pauvres et des ignorants! Si des milliers d'annies ne peuvent rendre digne d'une telle
mission les hommes les plus vertueux, a plus forte
raison ceux qui sont de ma trempe doivent-ils bien
employer, pour s'y disposer, le pen de jours qu'ils ont
devant eux. Les obligations du pretre et du missionnaire.surtout sont bien plus graves maintenant que la
corruption souille la terre, que 1'indifference et la
ti6deur envahissent toutes les ames, comme une gangrene mortelle; aux grands maux il faut les grands
remedes, il faut lutter chaque jour contre les progres
toujours croissants de la terrible contagion. Le pretre
est comme un soldat sur le champ de bataille. II faut
connaitre la manceuvre pour se battre, et pour cela il
faut avoir fait l'exercice; il faut avoir Atudi6; autrement,on serait sans armes et sans courage en presence
du danger, on pirirait au milieu de ces pauvres ames
dont le bon Dieu avait confi6 le salut aux missionnaires. )
C'est dans ces sentiments 6lev6s, dans cette comprehension de la grandeur du sacerdoce catholique,
dans cette perspective des difficult6s du ministire,
dans cette volonti de les vaincre, dans cette ardeur
a se donner sans compter a la salvation de ses freres
que, le samedi des Quatre-Temps de la Pentec6te,
7 juin 1879, en 1'6glise de Saint-Sulpice, M. Reynaud
- recevait la pr&trise des mains du futur cardinal
Richard, alors coadjuteur du cardinal Guibert. Le
lendemain, il c61•brait sa premiere messe dans la chapelle de Saint-Lazare.
Ce que furent, pcur le nouveau pretre, ces journies
oi il regut I'onction sacerdotale et oi il offrit pour la
premiere fois le saint sacrifice, seuls peuvent le comprendre ceux qui les ont v6cues; et ce serait chose
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vaine que de tenter a readre par des formules ce qui
se passe dans 1'ame de celui a qui il est donn6 de
gofiter ces pures joies. En verit6, on pourrait user des
termes dont se servait 1'Ap6tre des gentils apres avoir
entrevu le bonheur des 6lus: a L'ceil n'a jamais vu,
l'oreille n'a jamais entendu, le coeur de I'homme ne
peut saisir ce que Dieu a pr6pare A ceux qui l'aiment. »
C'est la foi dans toute sa splendeur, c'est l'oblatioa
joyeuse, spontanbe et sans reserve de tout l'&tre a son
Auteur, c'est la vive persuasion d'etre I'ami du Seigneur, c'est la volonti arre&te d'etre a Lui et aux
ames; en un mot qui resume tout, c'est un avant-gout
de la f~licit6 6ternelle. Qu'ensuite, la vie, suivant son
cours, amine des desillusions, que des nuages passent
dans ce ciel serein, que des doutes viennent 4 planer
sur ces rbalitis, rien ne pourra arracher de l'esprit
et du coeur le doux et bienfaisant souvenir de cette
aurore sacerdotale.
Sans doute, le fils affectueux qu'itait M. Reynaud
eft aim6 a avoir pros de lui, en ces jours solennels,
ses parents pour leur faire partager son bonheur, mais
la distance, les frais qu'il occasionnerait ne permettaient pas ce deplacement; eux, de leur c6te, avec
quelle impatience d6siraient-ils revoir celui qui les
avait quitt6s depuis six ans, qui reviendrait pr&tre.
maintenant; avec quelle humble fiert6 ils le verraient
monter a l'autel de cette 6glise de Sainte-Croix dans
laquelle, vingt-cinq ans auparavant, il itait deveam
chr6tien ! Bient6t, cette consolation leur serait donniei
mais, assombrie par quelle tristesse et entremel&e de
quelles larmes!
Done, d6sormais, M. P. Reynaud etait pr&t : pr&tre,
ii 6tait le ministre de Dieu, charg6 de faire connattre
aux hommes la volont6 du Maitre Souverain; il etait
Ie hbraut du Seigneur Jesus, appel6 4 annoncer aux
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peuples la Bonne nouvelle; il 6tait aussi le soldat du
Christ destine & combattre les puissances visibles et
invisibles. Durant les six annees qu'il venait de passer
A Saint-Lazare, ii s'6tait exerc6 par la priere, l'abnkgation de soi-meme, l'6tude, aux luttes et aux victoires futures; ii avait revetu l'armure de Dieu, s'etait
attach6 la ceinture de la loyaut6 d'une vie qui sera
toujours d'accord avec elle-m&me, avait revetu la cuirasse de l'attachement inviolable a son divin Chef,
s'6tait chauss6 pour porter au loin l'I'vangile de la
paix, s'etait muni du bouclier de la foi, fortifi6 par de
serieuses etudes tbiologiques, avait mis le casque de
1'esperance qui ne sera pas confondue; c'ktaient l1
ses armes d6fensives; pour l'offensive, il allait prendre
en main le glaive de la parole de Dieu.
,< Bon cceur, encourageant ses condisciples; belle
intelligence, travaillant avec application; jugement
droit, donnant de bons conseils; grande simplicit6,
ne s'en faisant accroire; caractere loyal, n'usant point
de d6tours pour exprimer sa pens4e n, telles sont les
appreciations concordantes de plusieurs de ses con-

freres qui l'ont connu de pris &cette 6poque. Les faits
que nous avons relates au cours de ce chapitre confirment ces jugements. Si nous ajoutons qu'au physique
il etait d'une constitution robuste, d'une taille avantageuse (familibrement, on l'appelait le grand Reynaud), d'une forte carrure, avait le front large, les
yeux vifs, les traits r6guliers, qu'il 6tait, pour parter
comme tout le monde, un bel homme, nous aurons
dessin6 un portrait ressemblant du futur vicaire apostolique de Ningpo.
M. P. Reynaud acheva l'anne scolaire, qui prenait
fin avec la f&te du saint Fondateur de la Congregation
de la Mission, le 19 juillet. C'6tait le moment ot les
pretres de la derniere ordination recevaient leur des-

- 176 tination. Quoique pleinement soumis d'avance a
accepter ce que l'autorit6 statuerait la-dessus, nous
ne pensons pas qu'ils fussent i ce point d6taches
de n'avoir aucune preference pour tel ministere ou
pour telle mission de France on de l'etranger. Leur
futur placement les intriguait et 6tait matiere ~ conjectures; ce n'6tait pas sans que leur coeur battit plus
vite qu'ils franchissaient la porte de I'appartement
du Sup&rieur g6neral pour recevoir leur feuille de
route. Quand, un des jours de l'octave de la -saint
Vincent, M. Fiat eut annonc6 a P. Reynaud qu'il
1'envoyait en Chine, dans la province du Tch6-Kiang,
la joie du nouveau missionnaire fut debordante; ses
d6sirs les plus chers 6taient r6alisis.
,:LePetit Messager de Ning-po, mai-juin, juillet-aott 1931.?

LES TROUBLES DANS LE VICARIAT DE KIAN
Wanan (rive gauche). 29 juin 1931. De M. Russo. Les deux chefs de brigands, Li Min Soei et Tcheng pin

tsuen, ont repris Soei Chwoan (Long-tsuen). Le souspr6fet et les soldats de cette derniere ville se sont

retires i Wanan. Je n'ai pas encore vu venir le P. Hiu.
Cela prouve que ce ne doit pas etre bien grave. En
tout cas, je pense que le brave petit PNre, ainsi que
la Penta (Fille de Sainte-Anne), se contenteront, fort
probablement, de se cacher au besoin, pendant quelque temps, sur les montagnes, prbs de Long-tang.
Les troupes de Wanan se groupent momentanement
toutes a Lotawan pour etre plus prbs,
la fois, de
Wanan et de Long-tsuen et parer ainsi a toute aitaque 6ventuelle sur ces deux villes de la part des

Rouges. M. le geniral m'a assure que ce n'est
que pour quelques jours et pour des raisons militaires
qu'il se retire de la ville. Il y rentrera des que la
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menace venant de Long-tsuen aura cessi. II a eu
l'amabilit6 de mettre une fort belle et grande-barque
a ma disposition pour passer le fleuve et venir me
refugier ici, pendant ces quelques jours d'incertitude.
Je me suis ex&cutd, mais a contre-cceur, ayart di
cesser les catechismes A mes enfants, qui allaient d6ja
bon train. J'en pr-parai un petit groupe A la premiere
communion. Hier, dimanche, avait &et beau, avec une
assistance plus nombreuse qu'a I'ordinaire et un*
bonne trentaine de communions. Tout cela, maintenant, est arrete. Esperons que, comme le dit le general, ce sera une affaire de quelques jours.
M. Meyrat 6crit de Kanchow que, pour le moment,
cela va assez bien A kanchow, qu'il n'y a rien d'anormal A la frontiere Koangtong, et qu'ils ont appris le
meurtre du Pere Geser par les Rouges a Kiening
(Fukieng). Une garnison reste a la garde de la ville.
Aucune menace du c6te de I'est. Le calme revient...
Mais attendons.
Kiatfu, le 4 juillel. De M. Barbato. - La situation
n'est pas chang6e. LA oi il y a des soldats il n'y a pas
de Rouges, et vice versa, dans une circonf6rence de
cinquante lys. Maintenant que le g6neralissime pr6sident Tchankai-the est arrive a Nangchang, capitale
du Kiangsi, on va d6clencher und grande offensive,
dirig6e par lui en personne. Ordinairement, qjand il
fait cela, ii a toujours remport6 la victoire. Pour le
moment, il dispose de dix divisions et dix autres sont en
route, qui en trois semaines doivent vaincre les Rouges.
Notre rble est de prier pour la bonne reussite, car
c'est une vraie croisade, quoiqu'elle soit menee par des
paiens, .contre les communistes, qui ne veulent ni
Dieu ni maitre, et nous en savons quelque chose ayant
v6cu avec eux trois mois. Toutes nos missions catho-
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liques : grand siminaire, maison centrale des Filles de
Sainte-Anne, maison des Filles de la Charit6 en ville,
catechumenat et hopital de la maison des Sceurs au
faubourg et notre cat6chumenat ont &t6 occupes par
les soldats. La seule paroisse de Saint-Joseph a ete
d6livr6e de cette occupation militaire. Vous leur
montrez l'ordre du generalissime; t qu'il vienne nous
chasser ), r6pondent-ils. Heureusement qu'ici, i Kian,
nous avons pu obtenir que la cath6drale et la chapelle
de Notre-Dame des Neiges ne soient pas occupees;
mais ailleurs! Ainsi le pauvre M. Tcheng, de Youngfong, a vu sa belle 6glise chang6e en caserne! Enfin,
mieux vaut les soldats que les Rouges, n'est-ce pas?
Je ne sais si vous avez su le meurtre de trois pretres
et freres lais, le iS mai, beau jour de l'Ascension de
Notre-Seigneur, dans le vicariat apostolique de Laoho-kow (Hu-Peh). Notre-Seigneur a da leur faire bon
accueil, et ils doivent prier pour la d6livrance de Mgr
Ricci et des autres missionnairesqui sont encore aux
mains des communistes. De M. Von Arx, pris le
16octobre 193o, pas de nouvelles !Et avec ces chaleurs,
oh! qu'il doit souffrir! Prions pour lui et pour les
autres Missionnaires qui sont encore au ponvoir des
communistes.
Kiax, 5 juilet. - Les soldats qui occupent la maison
des Filles de Sainte-Anne ne sont pas encore partis
que ceux dits propagandistes requisitionnent la mtme
maison pour eux des que les premiers sont partis.
Alors je tente un coup. Je vais voir leur gendral, qui
loge, avec son 6tat-major, dans I'h6pital des Smurs et
il donne 1'ordre aux uns et aux autres de sortir de chez
les Filles de Sainte-Anne. On verra si d'autres soldats
de quelque autre division iront; alors il taudra
marcher encore une fois chez d'autres chefs. Et dire
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que Ie g&enralissime a d6fendu de pareilles occupations des Missions catholiques!
Kian, 2 juillet. - Ici 5 Kian et a une cinquantaine
de lys a la xonde, ce sont les Blancs qui dominent;
au del& ce sont les Rouges. Plusieurs armies se sont
dirigies vets le fameux repaire des communistes Tongkou, oi elles sent arrivees, et les Rouges ont pris Ie
chemin de la province de Fu-kien, du moins le gros
des communistes, car des bandes secondaires, r~unies
h d'autres bandes rouges, out pris le chemin de
Kanchow; et toute la ligne du c6t6 de Wana : Sati,
Tantste-tsien, Leanfou, etc., est tombbe entre les mains
des Rouges venant de Long-stuen. Notre inqui6tude
se porte donc sur Kanchow, battu de tout, c6t par la
vague rouge (Tang-Kiang et Sing-fong sont pris
aussi) et n'ayant que ses magnifiques murailles pour se
d6fendre et une brigade de soldats.
a L'immense quantite de fuyards, se voyant ainsi
pris m&me da c6te de Wanan (en venant de Hing-kow,
tombie aussi aux Rouges), par avalanches descendent
en face de Wanan; d'autres continuent vers Lo-towan, Tai-bo. Pauvres gens, que leur vue fait de mal I *
Ainsi m'6crivait, le 3 juillet, de Wanan, M. Russo et,
Ie 6, il m'6crivait encore : a Ces jours-ci, il passa pres
de cinq mille Rouges par Long-tsuen, ils.doivent Atre
A present a Tang-Kiang, dans la region de Kanchow.
Le P. J.-B. Hiu et la fille de Sainte-Anne, Penta,
de Long-tsuen, sent i Lang-tang et se portent bien.
Le P. Ly Thomas, son vicaire, est revenu aussi A
Wanan; il en a 6t6 quitte pour la peur. 11 paraitque les
choses out chang6 en mieux, car les Rouges de ces
c6tes se sont retires sur les montagnes de Kin-ksesa-ha (confins Long-tsuen, Kan-shien). a
D'aprks les diverses donn6es, les nombreux Rouges
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se seraient divis6s en trois directions: i' Fukien;
2* entre Kian et Tong-kou; 30 dans les montagnes

Kin-ts-esa-ha. Pendant que j'ecris, on nous dit que
des blesses sont arrives du c6t6 du marchb Sin, a
70 lys de Kian, vers Tongkou; 14, une brigade
de la 52" division a tdC encerclee par les communistes. Alors les deux divisions 6o0-61" sont allces
a son secours et ont fait deux cents prisonniers
avec fusils. Le 5, M. Tcheng, de Yong-fong, ecrivait
que les Blancs avangaient et que les Rouges reculaient
a Ten-Tien. Sa residence est pleine de soldats. La
54' division a envoye deux brigades et la 470 en a

envoye une pour battre les Rouges.
Une carte de M. Anselmo, de Ling-Kiang, du
29 juin, arriv6e aujourd'hui, me dit que les Rouges
ont pris Fantan et Tien-pao et que des communistes
des montagnes de Hia-Kan ont pill6 a cinquante lys de
Lo-fan.
Comme conclusion : la question est aussi claire que
l'ann&e derniire, c'est-a-dire : 1 oi il ya des soldats,
il y a la paix; et la oi il n'y a pas de scldats, c'est le
communisme, comme en Russie. Ce n'est pas pour des
prunes que Tchankaishe a envoye vingt divisions au
Kiangsi et que lui-meme est venu diriger les operations militaires. Ca prouve que les communistes sont
devenus tres nombreux et tris forts au Kiangsi.
Kian, IS juillet. - En allant dire la sainte messe
chez les Filles de Sainte-Anne, je constate nombre de
gens de l'aviation qui logent a l'etage et meme en
bas. Ils etaient arrives hier. Ils ont force les Filles de 4
Sainte-Anne a descendre de 1'etage et ils s'y sont
installes. 11 voulaient aussi les chambres du rez-dechaussee; mais ils se sont content6s du parloir. Un
fait qui les a 6tonn6s : en m&me temps qu'ils agissaient
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ainsi, voici que leur chef, arrivant en avion, pas loin
de la maison, tombe et se brise la michoire. On
1'envoie se soigner a Nanchang. (( C'est curieux,
disaient des officiers d'aviation, c'est la seconde fois
que, venus ici, ii nous arrive semblable malheur ! ) J'ai
exhort6 les vierges a se bien tenir et & 6difier ces
pauvres paiens par leur modestie; c'est une bonne
predication. Hier aussi, on voulait occuper la paroisse
de Saint-Joseph; mais, leur g6n6ral 6tant i Kian,
M. Capozzi a'pu obtenir d'etre laissi en paix. Tant
que ces gens d'aviation ont leur g6n6ral loin d'ici, ils
font ce qu'ils veulent; Ie mandat du quartier general
de Nankin lui-meme ne les touche pas. Patience!
Except6 la paroisse de Saint-Joseph, toutes nos
maisons de Kian ont des soldats de ciel et terre, il y
manque ceux de la mer; peut-etre que nous les aurons
aussi quand les eaux seront bien hautes!
Cependant, nous avons la liberte du culte et nous
continuons nos fonctions sacr6es avec assistance de
fiddles. C'est deji beaucoup en ce temps!
Lettre de M. THIEFFRY

pfrtre de la Mission, A I'un de ses confrres
Kian, le 21 septembre

1931.

Notre situation a MM. Barbato, Capozzi et a moi
est toujours la mime depuis cinq mois que nous sommes
rentris a Kian-Kian, et mon silence pourrait vous
faire croire que nous sommes retombes entre les griffes
des Rouges communistes, dont les armies occupent
toujours les plateaux de Ton-Kou, a 40 kilomwtres
de Kian. II n'en est rien. Nous jouissons d'une tranquillit6 relative, bien qu'il y ait toujours des soldats
occupant le plus de locaux possible de nos immeubles,
tant chez nous qu'i la maison des Sceurs. 11 ne nous
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reste absolument que la residence des Missionnaires
et la cathedrale. A la maison des Soeurs, n'est laissi
libre que le quartier r&serv6 aux vieux et aux vieilles.
Une poignee de soldats occupe tout le reste. Quant
a l'offensive commenc6e en juillet et dirig6e en
personne par le g6neral-pr6sident, elle est loin d'avoir
obtenu le r6sultat que I'on en attendait. Ce sont
toujours des 6checs graves, pertes en hommes et en
munitions. Les soldats n'ont pas le coeur de se battre,
ayant la conviction qu'ils ne peuvent vaincze les
Rouges. Un officier de l'arm6e r6guli&e nous disait:
(c Pritendre abattre les communistes, c'est vouloir
faire un trou dans l'eau. n De fait, les Rouges, dans
leur vaste camp retranch6 de Tong-Kou, A cheval
sur quatre sous-pr6fectures, sont toujours aussi forts
et mieux pourvus que jamais en armes et en munitions, et ils pourront user I'une apres I'autre les
nombreuses divisions que le ginrralissime envoie
contre eux.
Une bonne nouvelle que je tiens a vous annoncer

c'est le retour, ces jours-ci, du fils de notre ex-compradore, Hou Lucas, m6decin de Ia Croix-Rouge de
Kian et emmen6 avec nous a Tong-Kou le 14 octobre
193o. etant charg6 de soigner les malades de l'armbe

rouge, il a profitt d'une bataille entre Blancs et
Rouges pour se sauver du c6te des premiers en faisant
des d6tours pour 6viter les balles, et, arrive, en vue des
Blancs, il a lev6 les bras, fait des gestes pour attirer

l'attention des officiers, qui, finalement, lui firent signe
d'avancer avec ses trois compagnons, m6decins comme
lui. Arrive devant les officiers, il se fit connattre,et il a
pu suivre les soldats et revenir vers Kian en faisant
pas mal de detours, et, apres treize jours de marche
pour faire seulement Ioo lys (5o kilometres), ils arri-

verent dans sa famille a la grande joie et surprise de
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tous. II vint me voir le surlendemain et me raconta le
r6cit de son 6vasion et d'autres details encore.
II m'a dit entre autres choses,que,depuisle mois de
janvier,les autoritss communistes de Tong-Kouavaient
condamn6 A la d6capitation et execute plus de dix
mille des teurs : des hommes, des femmes, des jeunes
gargons et des jeunes filles, la majeure partie des
medecins et infirmiers de leurs differents h6pitaux. De
plus, tous les malades militaires ne pouvant marcher
-ou sans espoir de guerison furent d6capites
Lucas m'a dit que, pendant ces mois 6coules jusqu'd
sa fuite, il avait assist6 chaque jour a de nombreuses
- 4ecapitations des otages. 11 a ajout6 que les tubs,
pendant les combats livris par 1'armee rouge contre
les r6guliers, ktaient surtout parmi les paysans commuaistes armis de piques : jeunes gens de quinze a
vingt ans et meme plus ag6s, forces en cours de route
de suivre la vague rouge. II en est mort, parait-ildes
milliers et des milliers, tandis que les troupes rouges
proprement dites avec le fusil perdirent beaucoup
moins de monde.
Dans toutes ces campagnes domin6es depuis des
mois par les communistes, c'est I'horreur et la desolation, et cela causera ladipopulation dans toutle sudest de notre vicariat.
Les 6venements etant encore si pen rassurants, je
me suis bien gard6 d'inviter Mgr Mignani etles autres
confrires et pr&tres indigenes rest6s avec lui a Changshu i revenir & Kian.
Ne pouvant compter sur les armees de ( Pierre le
Grand n Tsiaug-Ki-sa, -por le retablissement de la
paix dans ce malheureux pays, nous nous tournons du
du bon Dieu; il a son heure, que nous hiterons
c6to
par nos prieres, adressees surtout au Sacr6-Cceur, qui
m'a si miraculeusement delivr6 le 23 d6cembre 1930.

-

184

Nous esperons aussi que les prieres que les fervents
chretiens d'Europe adressent pour nous an bon Dieu
auront plus de puissance que les n6tres.
Je reste en Notre-Seigneur, etc.
Fernand THIEFFRY,
i. p. c. m.

LES INONDATIONS DU YANG-TSE-KIANG
C'est, depuis les temps anciens, un vieux proyerbe
que le Hoang-ho, on fleuve Jaune, par ses debordements, est le a Fl6au des Fils de Han ,, et qu'an
contraire le Yang-Tse-Kiang, ou fleuve Bleu, apporte
partout, sur ses rives, la ficondite et la prosperite.
A la v6rit6, le Yang-Tse-Kiang a bien menti parfois,
dans la suite des si&cles, i sa riputation; mais,
autant qu'on peut le savoir, jamais autant qu'en cette
ann6e.
Du moins, il est incontestable qu'on se trouve en
face d'un immense disastre.
Des appriciations raisonnables, emanant des spheres
gouvernementales de Nankin, disent qu'il y a actuellement, a travers seize provinces oit se sont &tendues les inondations du Yangtze, plus de cinquante
millions de personnes sans abri, dont un grand nombre
sont, du mime coup, sans moyens de subsistance.
Mais, nulle part, la catastrophe n'est aussi atendue
et aussi d]solante que dans la region de Ou-han. Nos
lecteurs savent qu'on d6signe sous ce nom la vaste
agglomeration composee des trois villes de Ontchang,
Hank6ou et Hanyang et comprenant ensemble plus de
deux -illions d'habitants. C'est, sans nul doutc, la
pins grande agglomeration de la Chine. Hankeou,
particalierement, est, on plut6t 6tait, une des villes les
plus actives et les plus commeriantes de la Chine. Sa
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position sur le Yang-Tse-Kiang, oh les vapeurs calant
8 metres peuvent remonter durant huit mois et demi
ai ooo kilometres de la mer, en avait fait, depuis
longtemps. le quatriime port de commerce de la Chine,
apres Shanghai, Tien-tsin et Dalny. Si Shanghai est
le plus grand port de commerce sur la mer, Hankeou
itait le plus grand port intbrieur. Mais tout cela est
maintenant inondi partout sous un minimun de cinq
pieds d'eau. Des bateaux d'assez gros tonnage peuvent
naviguer dans les rues.
Le Yang-Tse-Kiang, qui en temps normal a, pres
de Hankeou, 2oo metres de largeur, est devenu, a la
suite de pluies incessantes pendant plusieurs semaines,
une sorte de vaste mer, qui a partout dibordi ses
digues. Notons d'ailleurs cette particularit6, depuis
longtemps connue, qu'en certains endroits le YangTse-Kiang, maintenu par de puissantes digues, est a
7 metres au-dessus de la campagne environnante. Sans
cesse grossi par des pluies torrentielles, il a dOpass6
ses digues et meme, dans la region de Ou-Han, il les
a fait ceder.
Tout est sous 1'eau, non seulement dans les trois
villes en question, mais encore dans toutes les campagnes environnantes, a perte de vue. L'eau atteint
trente-cinq pieds au-dessus du fond du Yangtze.
Beaucoup de maisons ont Rt6 renverskes, leurs
fondations etant ruinees par les eaux; du mime coup,
beaucoup d'habitants ont &t6 tu4s ou noy6s sous les
ruines de leurs maisons.
De pauvres gens meme, priv6s d'abri, et qui itaient
alIls se r6fugier dans des maisons a itages paraissant
plus solides, ont 6t6 noyes et kcras6s par centaines,
sous ces nouveaux logis kcroul6s.
Et maintenant, en dehors de l'inondation et de la
perte de tout abri, c'est, & bref dtlai, pour tous, la
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Nous espirons aussi que les priBres que les fervents
chr6tiens d'Europe adressent pour nous au bon Dieu
auront plus de puissance que ies n6tres.
Je reste en Notre-Seigneur, etc.
Fernand THIEFFRY,
i. p. c. m.
LES INONDATIONS DU YANG-TSE-KIANG

C'est, depuis les temps anciens, un vieux proverbe
que le Hoang-ho, on fleuve Jaune, par ses debordements, est le u FlIau des Fils de Han n, et qu'au
contraire le Yang-Tse-Kiang, on fleuve Bleu, apporte
partout, sur ses rives, la fecondite et la prosperit6.
A la v6rit6, le Yang-Tse-Kiang a bien menti parfois,
dans la suite des siicles, A sa reputation; mais,
autant qu'on peut le savoir, jamais autant qu'en cette
annee.
Du moins, il est incontestable qu'on se trouve en
face d'un immense desastre.
Des appreciations raisonnables,emanant des spheres
gouvernementales de Nankin, disent qu'il y a actuellement, a travers seize provinces oih se sont etendues les inondations du Yangtze, plus de cinquante
millions de personnes sans abri, dont un grand nombre
sont, du mime coup, sans moyens de subsistance.
Mais, nulle part, la catastrophe n'est aussi 6tendue
et aussi d6solante que dans la region de Ou-han. Nos
lecteurs savent qu'on d6signe sous ce nom la vaste
agglomeration compos6e des trois villes de Outchang,
Hank6ou et Hanyang et comprenant ensemble plus de
deux millions d'habitants. C'est, sans nul doute, la
plus grande agglomeration de la Chine. Hankeou,

particulibrement, est, ou plut6t 6tait, une des villes les
plus actives et les plus commerCantes de la Chine. Sa

-

185 -

position sur le Yang-Tse-Kiang, oi les vapeurs calant
8 metres peuvent remonter durant huit mois et demi
H l ooo kilometres de la mer, en avait fait, depuis
longtemps. le quatrieme port de commerce de la Chine,
apres Shanghai, Tien-tsin et Dalny. Si Shanghai est
le plus grand port de commerce sur la mer, Hankeou
6tait le plus grand port intirieur. Mais tout cela est
maintenant inond6 partout sous un minimun de cinq
pieds d'eau. Des bateaux d'assez gros tonnage peuvent
naviguer dans les rues.
Le Yang-Tse-Kiang, qui en temps normal a, pris
de Hankeou, i 200 metres de largeur, est devenu, a la
suite de pluies incessantes pendant plusieurs semaines,
une sorte de vaste mer, qui a partout d6bord6 ses
digues. Notons d'ailleurs cette particularit6, depuis
longtemps connue, qu'en certains endroits le YangTse-Kiang, maintenu par de puissantes digues, est a
7 metres au-dessus de la campagne environnante. Sans
cesse grossi par des pluies torrentielles, il a d6pass6
ses digues et m&me, dans la r6gion de Ou-Han, ii les
a fait c6der.
Tout est sons l'eau, non seulement dans les trois
villes en question, mais encore dans toutes les campagnes environnantes, A perte de vue. L'eat atteint
trente-cinq pieds au-dessus du fond du Yangtze.
Beaucoup de maisons ont &t renversees, leurs
fondations 6tant ruin6es par les eaux; du meme coup;
beaucoup d'habitants ont eti tu6s ou noyks sous les
ruines de leurs maisons.
De pauvres gens m&me, prives d'abri, et qui itaient
allis se r6fugier dans des maisons A 6tages paraissant
plus solides, ont 6t4 noy6s et icras6s par centaines,
sous ces nouveaux logis 6croul6s.
Et maintenant, en dehors de I'inondation et de la
perte de tout abri, c'est, t bref delai, pour tous, la

famine, le ravitaillement etant devenu extremement
difficile. Meme ceux qui ont encore de I'argent ne
trouvent pas facilement des vivres a acheter. On
envisage d'ailleurs l'Nvacuation en masse des inond6s.
Puis, une autre question, trbs grave, se pose, par suite
des conditions sanitaires extremement mauvaises: la
multitude des cadavres humains on d'animaux que
charrient les eaux constitue un foyer menacant d'infection. Dejt de cas nombreux d'ipidimie se sent
produits : dysenterie, typhus, malaria, typhoide... et
cela dans une atmosphere de chaleur humide oui pullulent les moustiques.
C'est done, au total, une immense d6tresse, qui
sivit au coeur meme de la Chine. Les pouvoirs publics
s'en sont 6mus et ont pris dejA les d6cisions et les
mesures n&cessaires : on parle d'acheter, a aussi bas
prix que possible, moyennant un emprunt de 8o millions de dollars, des grains aux #tats-Unis et en
Indochine.
Mais 1'6tendue du d6sastre est trop grande pour
que le gouvernement seul puisse suffire a tout. Les
puissances 6trangeres I'ont compris. Le gouvernement
des Etats-Unis a envoyd Iooooo dollars-or; I'empereur du Japon, oubliant le conflit sino-japonais, a
envoye iooooo dollars.
Le Souverain Pontife Pie XI, si rempli de paternelle affection pour la Chine, d&s lapremiere nouvelle
du desastre, a envoye 26o000 lires italiennes, par
l'interm6diaire de la D616gation apostolique, c'est-idire environ 3ooo livres sterling ou 64000ooodollars

chinois. Le ministre des Affaires etrangres, OangTcheng-ting, en a aussit6t exprime sa reconnaissance

par un telegramme.
Nous demandons a nos lecteurs d'imiter, autant
qu'ils le pourront, le beau geste sugg6ri au Saint-
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PNre par sa bonti paternelle envers la Chine, en se
rappelant l'adage : Qui donne pfomplement donne

deux fois.
Qn'ils versent aux divers Comit6s qui pourront se
former chacun dans leurs localitis; qu'ils envoient
leurs offrandes personnelles, ou celles qu'ils pourront
recueillir, I la Del6gation apostolique, on aux
vicaires apostoliques de Hankeou, de Hanyang et de
Outchang.
En face d'une si grande misere, ii faut qu'un vaste
mnouvement de pikt6 et de charith se forme aussit6t, a
travers le monde et a travers toute la Chine, ofi nous
demandons & nos lecteurs de preadre leur part aussi
g6nireusement qu'ils le pourront.
Ph. CLEMENT, C. M.
(Le Bulletin cathQlique de Pikin, septembre

193i.)

Lettre de M. MOREL, pt7re de la Mission
a Mgr DUMOND
Kiukiang, i" aoft 1931.
.MONSEIGNEUR ET TRiS HONORE CONFRERE,

Vltre berndiction, s'il vous plait
Dbs que je requs le telegramme annonqant votre
nomination, j'ai communiqu6 la nouvelle dans toutes
les directions. M. Th6ron, qui 6tait justement ici, me
dit, alors que vous vous proposiez de rentrer pour
octobre. Je m'attends, a ce sujet; a une communication
de votre part. Pour ce qui me concerne, plus t6t vous
rentrerez, mieux ce sera, a cause du Conseil, des allocations et des comptes pour Rome.
Vous trouverez la region de Kiukiang dans un 6tat
lamentable, car l'inondation est g6nerate et, depuis
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hier, la grande digue du Kiangpei est crevee. Cela
veut dire que 1'inondation a l'interieur de la digue est
mont4e subitement de quatre a cinq pieds, engloutissant toutes les r6coltes et abattant sur son passage
tout ce qui n'est pas de force a resister, comme les
ktables et les maisons en terre. II y aura, en consequence, une misere gen6rale et 6pouvantable : on
vendra les enfants, et les jeunes femmes viendront
alimenter le march6 de Kiukiang! Au point de vue
chritien, on peut pr&voir que ce sera lamentable, car,
pour toute une cat6gorie de chr6tiens, c'est une occasion toute naturelle de flancher.
Toutes ces digues qui crevent ne font pas diminuer
le niveau de la riviere. Nous avons 45o pouces d'eau
aujourd'hui, tout comme hier. Les neiges fondent nuit
et jour au Yunnan et au Szechwan et maintiennent le
niveau de la riviere, mais, quand il arrive une serie de
pluies, nous devons l'avaler en supplement. Depuis
huit ans et demi que je suis ici, c'est la troisieme inondation que je vois, mais c'est la premiere fois que je
vois 1'eau envahir le rez-de-chauss6e de la Procure et
le fond de la cathFdrale (r6gion des b6nitiers). Chez
la soeur Saingery, I'eau a envahi la chapelle. Je lui dis
la messe a 1'6tage. Tons ses cloitres sont sous l'eau,
ainsi que l'hospice des vieillards, I'h6pital des pauvres et celui des femmes. Meme la rue centrale de
Kiukiang est sous l'eau (deux ou trois pieds). Tout le
monde patauge la-dedans, piktons, pietonnes, rickshaws, radeaux; c'est tres pittoresque. Trois magasins
seulement n'ont pas et6 inond6s. Il est probable que
cette situation durera jusqu'd la mi-septembre s'il fait
frais, et jusqu'a octobre s'il fait chaud.
Le t616gramme annoncant votre nomination ne m'a
pas surpris, car je l'attendais depuis une bonne quinzaine de jours. Si cela ne coftait pas si cher, je vous
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aurais telbgraphiC mes felicitations; je d6penserai
cet argent en aum6nes. Cependant, j'ai deja 6conduit
un 6tranger ce matin. Veuillez done accepter mes
felicitations par ecrit et y trouver I'assurance de mon
entier dbvouement.
Je suis, Monseigneur, en l'amour de Notre-Seigneur
et de sa sainte Mere, de Votre Excellence,
Le serviteur tout devou6,
L. MOREL,
i. s. c. m.

Lettre de seur SAINGERY, Fille de la Chariti,
i M. le Directeur-des < Missions Catholiques n
3o juillet 1931.

Je vous envoie les photographies de notre h6pital,
inond6 par un d6bordement du grand fleuve Bleu et
par des pluies torrentielles interminables.
L'eau est montee a 75 et 8o centimetres chez nos
pauvres vieiilards et dans I'h6pital, tout rempli de
malades. Je ne vous donnerai pas les details des
mefaits d'une inondation; je dirai seulement que 1'eau
est partout; nous allons d'un service a l'autre sur des
pilotis organis6s avec des moyens de fortune; les
majades sont tasss a 1'6tage; l'eau est dans les-fourneaux et c'est tout un problime pour cuire la nourriture de tout notre monde. Les d6gats sont 6normes,
car l'eau ne bouge pas : que de pertes pour notre
pauvre maison! Et puis, la misere est si grandel les
malheureux accourent ici pour &treaides. J'ai vingtcinq ann6es de Chine, sans etre retourn&e en France,
et jamais je n'ai vu une telle ditresse.
(Les Missions catholiques, 16 septembre i931.)

AMERIQUE
COLOMBIE
VINGT JOURS DANS LES FORITS SAUVAGES
AVEC LES INDIENS

Une entrevue avec Mgr Potier, riefet afostolique
de 'Arauca
Vingt jours a travers la Cordilllre orientale de
Colombie, sans chemin ni sentier, i travers les montagnes et les forets inextricables, i pied on a mulet,
c'est terrible! On le fait une fois; on ne devrait pas
pouvoir en sortir vivant.
Nous avons eu la bonne fortune de rencontrer, ces
jours-ci, le pr6fet apostolique de I'Arauca, Mgr Potier, de passage a Paris, qui nous a r6sume, par cette
phrase si lourde de tragique contenu, la premiere
traversee dela Cordillire orientale de Colombie, dans
la r6gion de Chita. Pendant qu'il nous parlait, dans
la salle toute simple ou l'on retoit les visiteurs a la
maison des Lazaristed, nous ne pouvions nous emptcher de regarder deux grands tableaux qui nous dominaient : ils repr6sentaient le martyre sanglant de deux
missionnaires en Orient. Cruaut, d'hommes barbares,
cruaut, de la nature sauvage, ce sont les deux pires
ennemis des explorateurs et surtout des mission-

naires; l'une comme 1'autre menent souvent an supplice de meme horreur. Et cet homme au visage 6ner-
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gique, A l'allure si modeste qu'il ne portait aucua
insigne de ses hautes fonctions, et qui 6voquait sans
phrases, brievement, son u terrible a voyage, cet
homme aurait pu, comme ceux peints maintenant sur
ces toiles tragiques, demeurer & jamais victime de
son abn6gation et de son devouement.
- II ne faudrait pas croire, tient aussit6t & preciser
Mgr Potier, que toute la Colombie soit peupl4e de
sauvages; mais ce pays est si kloign6 de l'Europe
que, sans doute, quelques-uns pourraient 6tre tent6s
de le croire. Certes, non; les villes sont civilisies,
comme celles de France, et la soci6t6 la plus raffin6e
y vit; les campagnes sont semblables A celles de
Bretagne on de Normandie; I'instruction y est obligatoire et les paroisses sont parfaitement organisiee.
Mais c'est plus loin.
Un pays hors du monde
- Apres, continue Mgr Potier, il n'y a plus de
route, plus de chemin; apres, il y a comme une barribe
infranchissable, formie par la plus inextricable nature.
Et au cours de la conversation, nous avons p",
malgri une brievet- voulue de details, rcconstituer la
veritable exploration de ce pays hors du monde.
Le territoire plac6 sous sa juridiction est situ6 au
nord-est de la Colombie; c'est l'Arauca et la ville
principale s'apelle Chita. Dans ces Io ooo kilombtres
carr6s qui forme sa superficie, ii existe environ deux
a trois mille sauvages indiens, a peu prbs jusqu'k ce
moment completement inconnus. Ils vivent loin de tout.
et de tous et presque nus, et m6me ils se fuient entre
eux; aucun groupement, aucun village; ils se cachent
par famille de dizaine de membres dans la forkt pour
ne pas se parler, car dbs qu'ils se reunissent a pliu de
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quelques-uns, c'est la bataille. Et ces sauvages sont
des sages : ils pr6firent se s6parer et ne pas avoir de
contact entre eux. Contre les &trangers, ils ont deux
defenses : la nature qui les s6pare du monde et leur
langue.
- J'ai reussi, au cours d'une premiere expedition
en 1914, a amener jusqu'a Chita trois de ces Indiens;
je voulais apprendre leur langue. Car comment essayer
de les approcher et de les comprendre sans pouvoir
leur parler? Ii n'y a pas eu moyen. Leur dialecte est
6pouvantable; on ne pent rien distinguer; ce sont des
sons incomprehensibles, et il n'existe chez eux aucun
caractere d'criture. De temps en temps, je croyais
pouvoir retenir un mot et deviner sa signification; mais
ces Indiens sont trbs intelligents, malgr6 lear etat
sauvage; jamais je n'ai pu leur faire replter deux fois
le meme mot. Au bout d'un mois, ils sont repartis,
gardant leur imp6n6trable secret. Leur langage, en
outre, varie sans cesse, 6volue continuellement, n'ayant
pour base que des sons vagues; il varie de pare en
fils et aussi selon les lieux.
Le tragique voyage
Mais Mgr Potier a voulu traverser. Trois tentatives
out ichou&; la quatrieme a reussi, mais an prix de
quelles difficult6s, de quelle risistance, de quel courage! a On n'en revient pas! ) nous dit-il. Tout de
meme, il a r6ussi a en revenir, mais il ne sait vraiment
comment.
- J'avais rep&br cependant un certain c centre ) de
groupes indiens dans la for&t, une certaine ligne, de
laquelle je pourrais rencontrer le plus de huttes, ou
mieux le plus d'Indiens, car ils vivent surtout en pirogues; le fleuve, c'est leur village. Et en effet, ce
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a centre )), 6parpillk, reconnaissait un chef principal,
qui nous a d'ailleurs fort bien recus; il savait quelques
mots d'espagnol, mais c'est surtout par gestes que nous
avons essayi de nous comprendre; mais il ne nous a
rien livr6 des secrets de leur vie. Des qu'on arrivait
pros de ces buttes, aussit6t femmes et enfants disparaissaient.Pourtant, on nous donnafacilement du boiS,
de quoi faire la cuisine et meme on nous permit de
loger, si l'on peut dire, dans des huttes, servant d'ordinaire I des trafiquants indigenes. Tous ces Indiens
sent d'ailleurs trks doux.
Un chiffre rendra mieux que toute description les
formidables difficult6s de cette expedition, il 6tait
impossible de 'faire plus de 5 kilometres par jour,
et cela dura vingt jours; a chaque pas, it fallait
d6truire ou contourner des obstacles contre lesquels
on devait livrer de veritables batailles. La travers6e
des torrents 6tait particulibrement redoutable, car leur
courant, seme de pierres et de rochers, etait d'une force
qui emportait tout sur son passage. Le seul moyen
etait d'utiliser des cordes; on en lance une au-dessus
du torrent qui va s'accrocher a quelques arbustes solides : les hommes passeit en s'y suspendant; pour les
chevaux et les mulets, il fallait les haler et les tirer
quand il leur 6tait impossible de nager; sans quoi,ils
auraient 6t6 emport6s etse seraient noyes. Quand il y
a assez d'eau et que le courant est moins fort, on
traverse a dos de mulet et de cheval; celui-ci se laisse
prendre par le courant et le coupe de biais; on atterrit
oiu 'on pent.
- L'une des travers6es a failli &tretragique. Nous
&tionsarrives de grand matin au bord d'un de ces
torrents, mais il 6tait en crue et d'une violence a nous
faire reculer. Vers quatre heures de I'apres-midi, je
dis a mon compagnon : II faut passer; sinon, retour-
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me repondit-il. Je monte i

cheval, je me jette dans 1'eau, je passe. Apres moi,
mon compagnon se lance; au bout de quelques me'res,
je le vis hesiter et brusquement le cheval se retourne;
1'un et 1'autre disparaissent dans le flot. Heureusement, des indigenes restes sur la rive de depart
parviennent a ie sauver. De loin, it me fait signe : il
renonce; moi,sur V'autre rive,je riponds : je continue.
J'ai poursuivi seul l'expedition.
Le dernier probleme de la Colombie
- Comment done, Monseigneur, sera-t-il possible
de civiliser des sauvages tellement inarcessibles ?
- II n'y a qu'un moyen : essayer de les grouper. Et
pour cela creer des intbrats communs entre eux. II

faut essayer de les stabiliser, car ce sont tous des
nomades; continuellement, ils voyagent dans leurs
pirogues, A l'interieur des forets et des montagnes. Ce
n'est qu'ensuite qu'on pourra agir sur eux, leur faire
connaitre le christianisme.
C'est actuellement le dernier probtlme qri se pose
en Colombie; le gouvernement et le clerg6 s'entendent
pour le r6soudre. Mais, comme vous le voyez, la tAche
est 6 norme et difficile.
Michel FLORISOONE.
(Noir et Blanc, 16 aoft g193.)

Lettre de MGR POTIER, prifet apostolique d'Araucar
d M. LE SUPERIEUR GtNERAL

Dax, le z5 septembre 1931.
MONSIEUR ET TRES HONORE PtRE,

Votre benediction, s'il vous Plalt 1

Permettez-moi de vous donner ua bref aper.

des
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personnes et des choses de la prefecture apostolique
d'Arauca. Et tout d'abord le personnel.
Nous sommes huit pratres, distribuis de la fanon
suivante : le pr6fet voyage un peu partout; mais,
jusqu'i present, sa residence habituelle a 6et Chita,
grande paroisse de seize mille habitants, administrie
par deux missionnaires, MM. Puyo et Commaert.
Tous deux, d'une santi a minager, ne peuvent guire
affronter les longues courses pour les administrations
journalieres, qui soot quelquefois a trois ou quatre
heures A cheval. A une grosse jourae a cheval de
Chita se trouve le bourg de La Salina, ou travaille,
en ermite, M. Catalano, toujours avec gen6rosit&. Je
tache de lui procurer une rencontre avec I'un de nous
chaque mois environ. La troisieme residence organise est Tam6, a trois fortes journ6es de La Salina
et quatre de Chita. Les deux missionnaires qui travaillent k Tame sont M. Martinez, colombien encore
jeune, mais qui sooffre dej, des consequences du
climat tropical et paludjque; et M. Calas, qui se
d6vone de sen mieux au milieu d'ane population trop
sourde a ses exhortations. a D6ji pres de quinze ans
de lutte, dit-il, et encore rien! tout autant vaudrait-il
secouer la poussiere des sandales. n Vient ensuite
Arauca, a cinq fortes journees, toujours a cheval, de
Tami. M. Villanca, l'ouvrier de la premiere heure,
est toujours ardent, mais il arrive dja&• un age ou
l'organisme discute 1'effort demand6. Son compagnon,
M. Castillo, se d6pense avec zcle et sa sante se maintient grace a sa jeunesse relative.
VoilA done le personnel oblige de faire face aux
aruvres itablies sur une 6tendue de plus de 40000 kilometres carr6s. Et si ce personnel n'est plus sufisant pour faire face auxdites oeuvres, nous restons
avec Ie probleme des Indiens Tunebos, pour lesquels
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je n'ai encore pu rien faire. Et voili sept ans que je
tAche d'activer par des visites le travail de penetration chez eux.
I1 y a tout d'abord l'administration de quatre
paroisses : Chita, La Salina, Tame, Arauca. A Tame
et Arauca, F'un des missionnaires est a peu pres
toujours en course et reste un mois, deux mois, sans
rentrer.
Nous avons dix-huit icoles dependantes de nous en
tout et pour tout; le gouvernement paye les maitres
et mattresses; mais les comptes rendus, paperasseries
de toutes sortes ne laissent guere de repos. Nous
avons, en outre, la surveillance d'une dizained'icoles
en plus, qui dependent directement du departement oit
nous vivons. Nous devons enfn soutenir trois maisons
de sceurs, dont le magnifique labeur fait on grand
bien dans ces regions, oi la femme vit encore presque
sans horizon spirituel et dans un demi-esclavage.
(Euvres matirielles. - Le presbytere et 1'6glise de
Chita nous ont demand6 de grands efforts, car nous
tenions a construire des 6difices solides et pourvus
des commodit6s modernes. La facade de 1'Pglise de
La Salina est aussi termin6e. L'6glise de Tame a peu
avanc6. Jusqu'a present, on n'a encore pu rien faire
pour relever 1'6glise d'Arauca, a demi ruinbe. La
maison des Sceurs de Chita, qui a coft6 plus de
15ooo dollars, a etC mise, en fevrier, a la disposition
de la Visitatrice. II faudra encore quelques depenses
pour l'achever. Les maisons des Seiurs de Tame et
d'Arauca vont demander de grosses r6parations dans
des regions oi les elements semblent conjures pour
obliger l'homme a recommencer sans cesse.
La Visitatrice a accept6 et m6me pouss6 la fondation d'une autre maison de Sceurs a La Salina, qui
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permettra aux Seurs de Chita d'aller respirer pendant les vacances un air plus doux que celui de Chita.
Cette maison s'ouvrira probablement en janvier prochain.
Nous avons pu finalement jeter, a Chita, les bases
d'une maison pour les Freres des 6coles chr6tiennes;
et ladite maison sera prete en janvier prochain. Les.
Freres prendront la direction des eioles primaires de
garcons de Chita et nous pourrons peut-8tre penser a
une eco!e superieure pour preparer certains enfants
spicialement pour le seminaire. C'est notre espoir du
moins.
Siminaristes. - A mon arrivee a Chita, je fondai
deux bourses au seminaire de Tunja et, en les subdivisant, j'ai pu maintenir jusqu'a present quatre on
cinq enfants. Le premier commence deja la philosophie cette annee; on le dit tris bon sous tous les
rapports.
Je pense pouvoir enfin essayer une &cole, cette
annee, en decembre on janvier 1932, pour les Tunebos.
Un essai an moins. Ces quelques milliers de primitifs,
ou, pour mieux dire, leur situation lamentable a
donne lieu a la creation de la prefecture en 1916; en
dehors de quatre tentatives de penetration, rien n'a
ite fait de positif, faute de chemins sans doute, mais!
encore plus, faute de personnel.
(Euvres des sceurs. - Elles se reduisent aux &coles
de jeunes filles, quelques orphelinats et dispensaires;
et on pense aux visites des malades dans les localit6s
oi elles se trouvent. Elles font us bon travail, malgre
des climats bien p6nibles. Sur dix-neuf soeurs, nous
n'avons qu'une Franqaise, la sup6rieure d'Arauca.
Au point de wve ressources, la Propagation de la
Foi nous donne toujours dans les 3 ooo dollars et
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un peu plus. Cette annee, 3 Ig dollars exactement.
Le gouvernement ne nous aide plus a cause de la
crise 6conomique. Le Nonce nous donne de i 50oo
2ooo dollars. En r6sum6, Chita donne pour se tenir
1U et faire quelque chose. A La Salina, de mime.
11 faut soutenir du tout au tout Tame. Arauca
se soutient par lui-meme. Malgri les difficult6s nunmirees, je veux faire enfin quelque chose pour les.
Indiens; c'est an mains mon projet immediat. La
divine Providence dira son mot a I'heure voulue.
Voila, trace en grandes lignes, le panorama de la
pr6fecture d'Arauca. Vous y verrez son pauvre personnel a bout de forces, ses oeuvres spirituelles et
matErielles qui prennent corps enfin un peu partout;
et, c'est le gros point noir, quelques milliers de primitifs, dont les ames A leur manimre voudraient etre
quelque chose.
Je crois bon de vous preciser les circonstances tris
particulieres de la fondation de la maison de Bogota.
Vous nous disiez, en presidant avec tant de chaleur
paternelle le premier jour des f&tes du cinquantenaire
de la fondation de la maison de Dax, que les enfan s
de saint Vincent devaient faire profession du culte
du souvenir; comment ne pas signaler alors 4 la
reconnaissance de la famille de saint Vincent et sp6cialement au personnel de la province de Colombie
quelques-unes des belles ames qui ont fait surgir le
bel edifiee qui s'appelle la maison centrale des -Prtres
de la Mission a Bogota?
L'annee 1915 arrivait a sa fin. Le siege de -Bogota
6tait occup6 par uq, eminent archeveque, Mgr Herrera, qui, pour expliquer son amour profond pour la
France, ripftait :-

Comment ne pas aimer la France,

surtout aux heures de son angoisse, puisque je lui
dois la moiti6 de ma personnalit6 comme pretre!t

- -99(II avait fait ses 6tudes aSaint-Sulpice.) Le prelat fit
parirenir un espcce d'ultimatum an vinir6 sup6rieur
d'alors, M. Bret, afin qu'il prit des mesures pour avoir
an moins une residence a Bogota. C'itait la volonte
aussi des repr6sentants du Saint-Siege en Colombie;
et M. Bret dut enfin charger I'un de nous de chercher
un terrain appropri6 pour I'ceuvre projetee. Pendant
toute une annie, on chercha, on consulta et toujours,
pour une cause ou une autre, la solution du probieme
paraissait s'embrouillet, quand enfn, grace a 1'intervention d'un pr&tre ami, un projet de contrat d'achat
d'un magnfique lot fut amorc6. M. le Visiteur, mis
an courant, envoya, avec l'autorisation, les fonds
n6cessaires pour proceder a I'achat de la propriet&.
On &tait a I',poque de la liste noire et, bien que des
amis manifestassent au missionnaire charg6 de faire
i'achat qu'il n'y avait pas lieu de se preoccuper de la
question nationalit6 pour les affaires, le missionnaire
en question jugea cependant prudent de mettre au
courant des demarches projetbes le representant
diplomatique qui pouvait avoir h 6mettre son avis
dans I'affaire.-. Monsieur, fut-il rvpondu au consultant, si vous faites cela, si vous ne tenez pas compte
de la liste noire, ne remettez plus les pieds ici. )
Devant cette d6claration, le missionnaire en question jageait dbj& qu'il n'avait plus qu'a reprendre le
chemin de sa residence, quand il fut averti par un
bon Frre des &coleschritiennes que M. le Sup6rieur
des missionnaires espagnols du Sacr&-Cour de Marie,
intrigue des allees et venues du pretre de la Mission
qui visitait si souvent Bogota, voulait lui parler d'urgence. Le charg6 d'affaires de M. Bret se readit done
A la 'residence des missionnaires du Sacrk-Cceur de
Marie. Quelle ne fut pas sa surprise quand le
R. P. Pueyo, plus tard eveque de Pasto, le salua en
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ces termes: u J'ai su, par les Frres des icoles chre-

tiennes, que vous cherchiez un endroit ou vous atablir
ici, a Bogota; on nous offre gratuitement un lot quc
nous ne pouvons accepter; voyez s'il vous convient;
je crois qu'on pourrait obtenir la cession en votre
faveur. Venez plut6t et vous le verrez. n Et prenant le
missionnaire par le bras, le R. P. Pueyo l'invita a
monter au sommet de la tour de la basilique du SacreCceur. ( Voyez-vous, lui dit-il, cette prairie Ia-bas; le
proprietaire nous offre envirdn 3 ooo mtres carres
pour y fonder une &cole. Nous ne pouvons nous charger de cela. Si vous la voulez,je vous en obtiendrai ia
cession. - Mais, mon Pere,r pliqua le missionnaire,
ce n'est pas une &cole que nous voulons fonder, c'est

une r6sidence pour le Visiteur, c'est un noviciat qu'il
nous faut ici, c'est au moins ioooo metres carr6s. C'est entendu, r6pondit le P. Pueyo, nous verrons
cela. » Et ses d6marches eurent un tel succes qu'au
bout de six mois, le proprietaire, M. Ignacio Uribe,
ecrivait au missionnaire, le 17 fevrier, fte du bienheureux Clet, qu'il ne connaissait pas: a An nom de ma
mere et au mien, j'offre a la Congregation de la Mission un lot d'environ 15ooo m&tres carres, la- seule
condition d'y bktir uae chapelle sons le vocable de
Notre-Dame de la Merci. ,
Quelques mois plus tard, avec l'assistance de huit
pr6lats colombiens, sous les auspices de Mgr Arboleda, archeveque de Popayan, on benissait la premiere
pierre de la future chapelle. L'veque de Tunja,
Mgr Maldonado, dans une magnifique allocution, fit
des vceux pour que cette premiere pierre fat bient6t
suivie des autres n&cessaires & la conclusion de
l'ceuvre et, trois ans plus tard, la maison centrale 6tait
inauguree avec son personnel de seminaristes et d'6tudiants, grice A l'activite de M. Pron, chargi de faire
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surgir du sol la magnifique maison qui fait I'admiration de tout Bogota aujourd'hui.
A I'occasion de la premiere messe qui fut c6lbree.
en 1916, par Mgr Larqubre, dans une chapelle provisoire, batie sur 1'emplacement de la future iglise, avec
la seule assistance des Sceurs qui allaient A-Arauca,
du R. P. Pueyo, du supirieur du s6minaire de Tunja,
du proprietaire du terrain, M. Uribe, et de sa soeur,
une singuliere surprise 6tait reservie tant aux genereux donateurs qu'aux fils de saint Vincent. Quand
ces derniers ali~rent, le lendemain, presenter a la
famille Uribe 1'expression de la gratitude de la province colombienne pour le magnifique appui qu'elle
venait de recevoir : c Eh bien t Messieurs, demanda
tout A coup la v6nerable mere de M. Uribe, ce sont
done les vraies Soeurs de la Charit6 de Saint-Vincentde-Paul celles que vous menez a Arauca? Comment se
fait-il qu'un membre de ma famille qui, il y a deja
bien des ann6es, fut assist6 par elles& Paris, et qui,
en reconnaissance, les avait demand6es pour Bogota,
ait vu arriver les Sceurs de la Presentation de Tours?
Notre famille fit tous les frais de voyage, pensant
voir arriver des Filles de la Charit6 et, au dernier
moment, nous nous trouvAmes en presence des Sceurs
de Tours. - Madame, leur r6pondit Mgr Larquure,
la chose est simple : nous savons que le ministre de
Colombie s'adressa, en effet, au P_. tienne, alors
Sup6rieur g6enral des pratres de la Mission et des
Filles de la Charite, dans le but de preciser la fondaBogota, et
tion d'une maison de Filles de la Charit6e
qu'il lui fut r4pondu qu'une fondation de Pretres de
la Mission devait etre aussi pr6vue afin de pouvoir
aider et surveiller I'oeuvre naissante des Soeurs.
L'acceptation de la fondation des Pr&tres de la Mission n'ayant pas 6t6 jug6e opportune par le ministre
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de Colombie, M. 1tienne conseilla alors de s'adresser
aux Sceurs de la Pr6sentation de Tours, qui accepterent simplement la fondation recherch6e par la
famille Uribe. i Et voilk comment, apres bien des

annees, la tres chritienne famille Uribe se retrouvait
en contact imm6diat avec les enfants de saint Vincent
et payait enfin sa dette de gratitude au grand saint
dont les pieuses filles, a une 6poque tres lointaine,
avaient sauv6 la vie a l'un de ses membres, alors du
personnel de la iegaticn de Colombie ; Paris.
Puisque nous nous recueillons pendant les fetes du
cinquantenaire de la fondation de la maison de NotreDame-du-Pouy pour payer un tribut trbs special de
reconnaissance aux bienfaiteurs de la Compagnie, j'ai
cra bon d'ivoquer ici le souvenir des deux grandes
Ames auxquelles la province de Colombie doit son
beau fleuron de Bogota, l'inoubliable P. Pueyo, mort
iveque de Pasto, et M. Ignacio Uribe, dont le nom
figure dans les archives de la Maison-Mere de Paris
comme membre affilie a la Congr6gation. Que le bon
Dieu soit leur iternelle recompense !
Joseph POTIER.

CHILI
Lettre de M. TIEDINK, pritre de la Mission
a M. LE SUPERIEUR GENERAL
Santiago, septembre 1931.
MONSIEUR ET TRES HONORE PERE,

Votre binidiction, s'il vous platt!

Grande fut notre consternation quand nous apprimes
la nouvelle de la mort inopin&e de notre cher et
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regrett6 confrbre M. Fernand Olivier. Qui agrait
pens6, il y a quelques mois, que ce bon confrere, si
vaillant et si enthousiaste, allait &tre bient6t terrass6,
en qaelques heures, par son mal du diabete! II est
mort loin de son champ d'action, qu'il avait arros6 de
ses sueurs depuis son ordination sacerdotale. En
effet, au lendemain de sa pretrise, M. Olivier fut envoy6
au Chili et destin6 a notre maison de Chillan. Et
selon les t6moignages des personnes qui l'ont connn
alors, il s'6tait mis au travail avec ardeur. Dans la
conference que, selon nos pieux usages, nous avons
consacr6e a sa m6moire, on etait d'un accord unanime
et edifiant pour lui- attribuer cette qualite vraiment
apostolique, celle d'etre un bon travailleur. Son activitY, son d6vouement pour l'(Euvre de la Propagation
de la Foi, dont-il ,tait le directeur national au Chili,
etaiest connus et reconnus de tous; Comme homme
d'action et d'apostolat, il a su s'identifier avec son
<euvre et s'accommoder aux circonstances de personnes

et de milieu. Si s'attacher i son euvre et I'aimer avant
toute autre est one garantie infaillible de succes, it
faut recoanaitre que M. Olivier ra bien r6alis, en
faveur de la grande CEuvre confi6e A son zele, et qu'il

y a trouvI le secret de convaincre ses auditoires. Son
eloquence sur ce point trahissait I'abondance du cueur.
Clerg6 indigene, petits Chinois (on l'appelait-; El
Padre de los Chiwios), l'immense nombre de paiens qui
ne coanaissent pas encore le vrai Dieu, 1exemple des
hir&tiquesdonnant g6n&reusement pourleurs missions,
voili ses thbmes favoris pour porter la conviction k
tons. Et dans son ardeur et zble, il tenait i ce qu'ori

comprit bien et d'une facon pratique. Son opinion sur
MM. les ecclCsiastiques, sur les paroisses, commanaut6s, colleges, etc., se formait naturellement d'apres
lepr pi6t6 et leur r.gularit4C,mais aussi d'apres leur inte-
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ret et par consequent leurs apports pour les Missions.

Aussi fatsait-il parfois sourire son entourage quand il
louait tel cure de paroisse, telle maison ou tel college;
tous comprenaient aussit6t que les aum6nes avaient
afflue abondantes pour 'CEuvre. Etre bon catholique
et ne pas s'int6resser aux Missions 6tait chose inexplicable pour lui, et avec raison.
Anim6 de tels sentiments et de telles convictions,
il 6tait inlassable. Dans certaines 6glises, il prechait
cinq ou six fois dans une matin6e, 'pour exhorter les
fideles a la g6ndrosit6 en faveur des missionnaires. Et
comme il 6tait un grand convaincu, itne se rebutait
pas si parfois I'accueil n'6tait pas aussi chaleureux
qu'il aurait d6sire, ou si les conditions pour pouvoir
quoter 6taient un peu dures.
Ses fonctions m&mes le mettaient en fr6quents
rapports avec MM. les eccl6siastiques. Or, dans ses
relations avec le clerg6, tant s6culier que r6gulier, il a
su inspirer toujours un grand respect et une profonde
estime de lui-meme et de notre Congregation. De nombreuses lettres venues de tout le Chili, a l'occasion de
sa mort, le prouvent bien 6loquemment. Les 6veques
out tenu a 6tre les premiers a rendre ce temoignage
a sa memoire.
Malgrd ses nombreux voyages et sa grande activite,
M. Olivier 6tait, a la maison, d'une r6gularit6 tres
6difiante. A 1'oraison du matin, comme aux autres
exercices de la communaute, partout il arrivait un des
premiers. Ilsavait interrompre une visite pour se r6unir
A la communaut6 et etait ainsi, pour tous, une vraie
lecon et un constant modele, d'autant plus 6loquent que
son genre de vie habituel n'etait pas fait pour favoriser
l'esprit de r6gularit6.
Une si grande activit6 au dehors, unie a tant de
regularit6 &la maison, suppose naturellement un grand
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esprit de foi et une vive et solide pit6. La nature, en
effet, ne trouve pas toujours son compte dans ces
voyages continuels, avec 1'ennuyeux office de queteur
pour des ceuvres lointaines, dont les donateurs ne
verront jamais les r6sultats. Aussi, pour pr6parer le
terrain, il aidait MM. les cures dans le saint ministere
et avait ainsi entree aupres des pasteurs et des fiddels.
Mais pour faire tout cela, constamment, sans se decourager, il faut un esprit de foi bien vif, qui apprecie
tout en Dieu, et une priere continuelle pour obtenir
les graces de force et de pers6verance si necessaires.
On a rappelN encore sa haute estime de sa vocation
et son ardent amour pour notre petite Compagnie.
C'6tait un vrai enfant de saint Vincent, qui avait un
veritable culte pour notre saint Fondateur. II aimait
a s'entretenir de la belle mission que la divine Provila double
dence a daigne confier dans le monde
Sfamille de saint Vincent. II souffrait de I'tat actuel de
nos oeuvres, cause par le manque de vocations. Ah !
comme il disirait et demandait de vraies et solides,
vocations!
Voild, Monsieur et Tres Honore Pere, en r6sume,
les principales qualitbs qu'on a remarqukes en
M. Olivier: Vous le voyez done, mon Pere, hous
avons perdu un bon ouvrier, un vrai missionnaire, un
v6ritable enfant de saint Vincent, bon, simple, d6vou6,
r6gulier et pieux, qui aurait pu faire tant de bien
encore parmi nous. Sa mort a caus6 un grand vide,
difficile a remplir, selon l'avis de tous.
Et maintenant, il. ne nous reste plus qu'A nous
soumettre humblement aux desseins de Dieu, dont
I'inconnu meme, uni & la charit6 fraternelle, nous fera
prier pour le repos de 1'ame de notre regrett6
confrere, pour hater ainsi le moment de son admission
au ciel.
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Veuillez agreer, Monsieur et Trbs Honord Pere,
1'expression de mes sentiments de filial attachement et
de profand respect, avec lesquels j'ai I'honneur d'etre,
Monsieur et Tres Honore Pere, votre tres humble et
devoui enfant.
Theodore TIEDINK,
i. p. d. 1. m.

BRESIL
Lettre de M. GUILLAUME VAESSEN h un conftre
Belem, juin 193r.

Je vous &cris cette lettre de Belem, dans la baie
de Guajara, oiA, depuis deux mois, M. Van Rijn et moi,
nous remplacons M. Gussenhoven pendant la dur6e de
son sejour enHollande. Un autre jour, je vous donnerai
des details sur ce nouveau poste que nous occupons
ici. Cette fois, je me borne A un court resum6 de nos
principaux travaux de cette annie dans notre mission
de Ceara et aux autres localites.
Les confreres de Fortaleza, que nous appelons
parfdis c les trainards n, accomplissent 1U, disons-le a
leur honneur, un travail des plus meritants. MM. Jean
Vaessen et Van Dijck y passent chaque jour de nombreuses heures au confessionnal et, presque tous les
jours,ils sortent pour donner 1'Extreme-Onction; outre
les predications des dimanches et f&tes, its assorent 6galement la conference mensuelle aux r~unions
des differentes oeuvres qui ont leur siege dans
notre chapelle, telles que Apostolat de la Priere,
Sainte-Famille. Croisade eucharistique, etc. Une salle
d'oeuvres de 40 metres de long sur to de large, nomm6e
salle Saint-Vincent-de-Paul, vient a peine d'etre ache-
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v6e. La out lieu l'icole du soir pour enfants pauvres,
les reunions des conf6rences de Saint-Vincent-de-Paul
et surtout les catichismes. Ces r6unions sont agr6mentres, de temps i autre, par des soir6es r6criatives,
des repr6sentations de theatre ou de cinema quand on
pent mettre la main sur un bon film. Pendant que
N. C. F. Broeren et Neessen nous rendent d'excellents
services en s'occupant avec soin de la maison, de
l'6glise et du jardin, M. Janssens travaille au grand
s6minaire de Fortaleza. II est tr4s bien vu des seminaristes et du superieur; tellement m&me que ce dernier
ne paraft nullement dispos6 & le rendre aux Missions
l'annee prochaine. !1 faudra pourtant qu'il s'y r6signe.
Quant -aux Missions proprement dites, MM. Vermeulen, Rijntjes et votre serviteur s'en occupent. Notre
( campagne » de I'annie derniere a eu a souffrir de la
revolution, en ce sens que nous fumes obliges de les
cesser plus t6t que nous n'aurions voulu. De ce fait,
nous ne prhchames pas plus de 12 missions, Io retraites
paroissiales et 25 autres retraites diverses pour oeuvres
ou communautbs, dont voici les r6sultats : 48 969ýcommunions et o099 unions legitimies, dont pas moins
de 589 dans une seule mission dans l']tat voisin de
Piauhy. Pres de 5o ooo communions dans nos diff6rentes missions et presque autant dans notre residence
de Fortaleza; i 1oo mariages 16gitim6s! C'est plus
tot dit que fait. A propos de confessions, il fatit
remarquer que 80 p. 1oo sont des confessions de
plusieurs ann6es, qui exigent des seances de huit A
dix beures par jour. Et si tout cela se faisait en paix ?
Imaginez-vous cette foule qui se presse devant le
confessionnal, se pousse, se heurte et, disons-le sans
exag6ration, se bat parfois! On s'imagine ais6ment
40 kilometres, ils
qu'apres' avoir franchi de r·5
n'aiment pas i se laisser marcher sur les pieds !

Le missionnaire, lui, apres avoir passe toute la.
journee au confessionnal, monte en chaire, le soir, a
sept heures, sur la place du march6, car le plus petit
hameau a sa place. Devant lui sont riunis des milliers
d'auditeurs Le dernier jour surtout, l'affluence est
telle que m6me de solides poumons, habitu6s depuis
trente-trois ans a cet exercice, n'arrivent pas a se faire
entendre de tous. C'est pourquoi j'ai deja demandia
mes amis de me faire cadeau d'une installation avec
haut-parleur. Cela se fera-t-il, ou devrai-je user mes
poumons et y laisser la vie ?
Ce qui attire surtout la foule a la cl6ture de la
mission, au bout d'une semaine, quinze jours, parfoistrois semaines, c'est la plantation solennelle de la croix
et la b6n6diction papale. Dans la plupart de ces
missions a eu lieu la plantation de croix; et ce calvaire
devient, en plus d'un endroit, un lieu de phlerinage
pour toute la paroisse.
Le tout finit par les adieux des missionnaires et...
un torrent de larmes. Ces pauvres gens s'attachent
r6ellement aux missionnaires et se disent que, ceux-ci
partis, ils se verront abandonn6s pour longtemps,
sans pr&tre ni messe. N'est-ce pas triste a dire?
Je vous disais done que je remplacaisici M. Gussenhoven, nomm6 cure, depuis le mois de novembre, de.
Sao Raymundo Nonnato, une des six paroisses dei
Belem, capitale de l'itat de Para. Cette paroisse, comprenant les quartiers qui avoisinent la baie de Guajara4
oh marins, dockers, ouvriers d'usine habitent en grand
nombre, compte pros de 25 ooo Ames. Depuis longtemps d6ja ces quartiers furent n6gliges. II va done de
soi qu'il y a beaucoup a faire. Pendant les trois mois
qu'il y fut, M. Gussenhoven a su gagner la sympathie
de ses paroissiens. C'tait un beau dibut. Le matin,.
M. Van Rijn fait fonction de vicaire; il consacre

-

209--

Fapres-midi aux 700 malades de l'h6pital. Et tout ceci
i deux! M. le Vicaire gineral me parla encore
d'autres plans de Monseigneur. 11 voudrait notamment
nous charger du soin spirituel d'un village, a une
heure de distance, oii se trouvent les chantiers de la
navigation fluviale. Aussi entendons-nous recevoir du
renfort! Envoyez-nous le plus t6t possible une dizaine
de bons missionnaires et nous- partons imm6diatement aux Amazonas, a Pocatin, a Araguya et Purus,
et nous commencons a cat6chiser les Indiens. Mais il
faut du monde.
J'espere que M. Gussenhoven nous en emmenera
quelques-uns. Qu'il commence par faire un appel a
ses compatriotes, qui sont riches en comparaison des
gens de cette contr6e. Notre pauvret6 est grande,
notre 6glise manque de tout et menace ruine. Je
recommande encore uje fois notre mission a vos
prieres et a votre gen6rosit6... Mais, avant tout,
envoyez-nous des missionnaires!
-

G. VAESSEN,
i. p. d. I. M.
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y trouve le ricitdu martyre de nos pretreset de nos saurs de Tientsin
en 1870.
Die Wanderlatige MedailL (tLa Mdaille Mianculeuse), par H. Stenbesand, 52 pages
Dar Laarust (Les Lazaristes), par E. Willems, 32 pages.
Gebre Mickel, par A. Wolgarten, 3a pages.
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Marie AREL. Us passent dans l'ombre. Nancy. In-12,

68 pages.
Drame en on prologue, quatre actes et quatre tableaus. Comme
personnages : Anne d'Autriche, Richelieu, Louise de Marillac, Marguerite Naseau, la duchesse d'Aiguillon, Mile Pollalion, deux dames
d'hoaneur de la reine, deux bobenmiennes, une voyageuse, une duegne,
un veilleur de nuit et quelques ausres. Tons Irs rbles penvent etre
pnfids k desjeuaes filles, les r les masculias eux-mmes, car il suffira
de vetir la longue cape de Pepoque.
de Louise de
La piece, pieuse et morale, rend hommage i Ia ckaxilt
Marillac et de ses filles.

Miraculous Medal Almanac. 1932. 70 pages.
Illustrations, po6sies, courts et intereasants r4cits en prose, tout contribue i donner du charme A eel almanach, qui repandra aux LtttsUnis le culte de la Vierge de la Medaille Miraculeuse.

Missioni Estere Vincenziane. 1932. 80 pages.
Ce titre, dEjk port& par la
province de Turin, est sussi
avant de l'ouvrir, le lecteur
la couverture : le petit Jesus,
sa crois et le calic: .qu'il doit

revue que dirigent nos confreres de la
celui de leur almanach annuel. MEme
sera charmi par 'image representee sur
dans sa creche, regarde amoureusement
boise jusqu'k la lie. Le petit j6sus, c'est
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le grand missionnaire. En descendant du ciel sur terre, ii a quitt6 sa
patrie pour aller au loin, en pays mranger, annoncer la parole de Dies
son Pere; et ici-bas il a caseigni et souffert, avant de verser son sang
pour noire salut. Cette image, n'est-elle pa le plus beau do tous le
articles?

La Figlia della Cariti educata alla Scuola della Camunit. Parte prima. Napoli [1931]. In-8, 162 pages.
Ces pages contiennent un veritable directoire des Filles de la Cbsrite : Importance de nos pieux usages; la Fille de Ia Charit6 en conmunaute; relations avec les supIricurs majeurs, la sceur servante, les
compagnes, les externes; la correspondance. Tout y est conforme ar
pratiques de la Compagnie. Ce livre ne peut donc tre in qu'avec profit
par i,:s Sueurs de nos belles provinces italiennes.

,San Vincenzo'de Paoli. Carteggio, Conferense, Docamenti. ci Conferense. T.- X edisioxe con note di Pietr,
Coste. Piacenza, Collegio Alberoni, 1931. In-4,
525 pages.
Le College Alberoni a mene h bonne fin, en trts pen de temps, ta

traduction italienne des deux volumes qui contiennent les conferences
de saint Vincent de Paul aux Filles de la Charit6. Vite et bien, telle
semble etre sa devise, on encore : ad majoores sanci Vinentii gloriam.

Scuola Apostolica dei Preti della Missione della Provincia Romana. Cenni storici. Unione tipografica Pia-

centina. In-4, 59 pages.
Comme souvenir du cinquantenaire de la fondation de 1'ecole apostolique, Ie choix ne pouvait etre meilleur. D61icicux opascule en bean
papier, orn6 de belles iilustrations, qui representent le bitiment, ses
pices, la maison de campagne, des groupes et, isoldment, ceux de
nos confreres auxquels 'ecole doit beaucoup.
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48. Hayes (Patrice), coadjuteur, i. aofit, A Malvern;
92, 20.

49. Coury (C6sar), pretre, 29 octobre, A Beyrouth;
83, 64.
50. Murphy (Michel), coadjuteur, 26 octobre, A Sheffield; 83, 43.
5I. Kubler (Joseph), pretre, 6 octobre, A Assomption;
62, 46.

52. Dujardin (Raoul), pretre, 31 octobre, A laMaisonM&re, 69, 41.

53. Higgins (Henri), coadjuteur, 31 octobre, i Lanark; 68, 47.
54. Lobry (Francois-Xavier), pretre, 3 novembre, a
Stamboul; 83, 58.
55. Girbig (Edmond), pretre, 3 novembre, A Bad-Reinerz; 43, 23.,

56. Serre (Jean-Henri), pretre, 20 novembre, A Singlao; 5 , 3o.
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NOS CHERES S(EURS
Marie Dupre, A Paris; 57 ans d';ige et 35 de vocation.
Irene Ureta, A Cajamarca; 77, 41.
Eug6nie Vassalo, i Spezia; 72, 59.-

Marie Benati, a Sienne; 31, 7.
Cesarea Tobar, A Saint-Sebastien; 47, 28.
Margarita Palau, A Pampelune; 68, 43.
Prudencia Aguiere, a Madrid; 46, 20.
Rita Fernandez, A Manille; 72, 42. Henriette Daleo, a Constantinople; 59, 34.
Anne Hue, A Naples; 84, 65.
Agnes Mehle, a Ljubljana; 22, 3.
Gabrielle Palenik, a Nitra; 24, 8.
Severina Vasconcellos, a Olinda;40, 19.
Maria Garcia, i Assomption; 77, 49Jeanne Navarlaz, A Cordoba; 58, 27
Marie Becsi, a Oradea-Mare; 75, 57.
Quinta Vialardi, a Coronata; 71, 51.

Maria Faro, A Rafelbuno; 5o, 33.
Dolores Alonso, A Rafelbuno ; 67, 45.
Augustina Marrero, a Tenerife; 34, 14.
josefa Martinez, a Talavera; 81, 58.
Primitiva Saldana, a Valdemoro; 58, 41.
Nicasia Mira, a Albacete; 45, 26.
Mercedes Iglesias, A Smyrne; 83, 59.
Hann6e Daou, au Caire; 28, 6.

Louise Pennety, A Ras Beyrouth; 58, 35.
Marianna Giaconi, A Sienne; 52, 3o.
Virginie Ferri, A Alghero; 78, 55.
Catherine Giusti, a Tempori; 69, 37.
Mari Corti, A Canneto;33, II.
Marie Preneilsk, A Ljubljana; 48, 6.
Marguerite Uhl, ADult; 26, x.
Aline Rambos, a Saint-Pierre-les-Elbeuf; 85, 53.
Philippe Fourcade, A Bas-en-Basset; 73, Si.
Marie Clmaent, A BEgles; 77, 56.
lmilie Azema, A Montpellier; 87, 6o.
Hanora Shea, a Saint-Louis; 84, 57.
Rosa Maggiore, A Naples; 54, 36.
Antoinette Latkiswiez, a Cracovie; 37, 17.
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Eldia Antua, a Rafelbuno; 86, 66.
Quitera Manrique, k Valdemoro; 3o, 1.
Maria Luzon, 4 La Havane;35, 13.
Geronima Velasco, h Arecibo; 72, 48.
Gabrielle Mayeur, k Estaires; 59, 36.
Marie Charbonneau, a Langres; 59, 37.
Marie Muziau, k Paris; 73, 52.
Modeste Geoffrion, a Pau; 65, 36.
Mary Rowan, a Alton; 89, 64.
Marianne Lisiecka, a Plock ; 69, 49.
Vdronique Pelc, a Cracovie; 22, 2.
Emilia Leite, a Fortaleza; 3o, 6.
Otilia Safarik, a Kosice; 31, 6.
Jeanne H guet, k Laroche-Migennes; 58, 36.
Jeanne Le Pevedic, Arequipa ; 66, 43.
Marie Barbaroux, a Paris-Auteuil; 77, 50o.
Catherine Valsh, A Emmitsburg; 26, 4.
Caroline Cattaneo, a Parme; 70, 45.
Angele-Boisseau, a Clichy; So, 58.
Angile Juge, a Lyon; 56, 36,
Jeanne Le Cocq, . Clichy; 55, 32.
H4lkne Wichman, Varsovie; 37, i8.
Emilie Goggia, A Virle; 67, 36.
Maria Megia, a Zamora; So, 63.
Policarpa Barberia, a Almeria; 72, 43.
Estanislada del Cubo, a Palmade Mallorque; 83, 56.
Maria Marzoa, a Sarragosse; 27, 8.
Marta Calvo, a Palencia; 65, 41.
Jeanne Renouard, A Bahia; 77, 58.
Rosalie Rabilldud, a Chiteaudun; 99, 67.
Armandine Barbier, A Clichy; 8o, 56.
Claudia Cinquin, a Briancon; 31, io.
Marie Roques, i Constantine; 76, 56.
Marie Danjoy, a Montolieu; 86, 63.
Antoinette Labendzinska, a Cracovie; 84,64.
Victoire WVarchal, a Cracovie; 57, 36.
Maria Stelzer, a Graz; 58, 34.
Sophie Klobsnik, a Moravsky; 47, 26.
Concetta Ravina, ; Lugano; 67, 40.
Hanera Bowe, A Saint-Louis; 75, 49.
Pascuala Larragueta, a Sobremazas; 53, 32.
Ramona Garcia, h Puerto de Santa Maria; 49, 31.
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Maria Foruria, a Olite;S8, 57.
Anne Pierre, a l'Hay;69, 49.
Josette Sugnaux, a Paris; 77. 57.
Victorine Friteau, a Angers; 50, 26.
Helene Adam, k Neuilly; 36, 15.
Jeanne Cichanska, a Chelmno; 49, 20.
Angtle Pollin, a Th&ran; 65, 40.
l.uisa Vecchi, a Sienne; 82, 62.
Enrichetta Baracchi, a Sienne; 74, 5t.
Giovanna Anconetti, a Sienne ; 63,41.
Cisarine Bonelli, a Turin ; 60, 3.
Louise R6camier, a Paris; 72, 49.
Marie Gerbert, a Paris; 62, 5.
Julie Cortes, a Arcueil; 75, 53.
Marie Moysan, a Rouen; 58, 38.
65
, 43.
Elvira Peluso, a Spongano ;
Maria Castaldi, a Naples; 70, 48.
Rita Santamaria, a Pontevedra; 61, 40.
Josefa Santos, a Jerez; 81, So.
Maria Ibafez, a Jere ; 68, 45.
Maria Serrano, a Madrid ; 41, 15.
Maria Iruegas, a Valdemoro; 35, i6.
Teresa Domingo, a Mayaguez; 72, 51.
ElisabethVolkmuth, a Cologne; 56, 3z.
Maria Berta, a Guat6mala; 23, 5.
Caroline Kern, k Buenos-Aires; 64, 40.
Margaret Murphy, ' Buffalo; 65, 45.
Virginie Laforge, a Hesdin; 78, 75.
Maria Fernandes, a Rio de Janeiro; 47, 23.
Maria Freire, a Rio de Janeiro; 29, 7.
Ellen Callahan, a San Francisco; 68, 44.
Anne Rossi, a Robecco ; 35, t6.
Catherine Mirabella, a Naples; 65, 35.
Francesca Losito, a Naples; 67, 48.
Jeanne Niedermuller, a Salzbourg; 72, 50.
Jeanne Mislek, a Dult; 49, 23.
Antoinette Grobelna, a Varsovie ;23, 4.
Le Granl : J. DuMonui.-

Imprimerie J. DUMOULIS, & Paria.
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HISTOIRE DE LA CONGREGATION
DE LA MISSION

LIVRE IV. -

CHAPLTRE XX. -

De 1874 a 1918

M. Fiat k Montpellier (suite)

A la fin de l'annie scolaire 186o-1861, eurent lieu a
Montpellier les elections de l'Assemblee domestique,
en vue de I'Assembl6e provinciale d'Albi, priparatoire
A l'Assemblie gnt6rale de Paris. M. Guyot fut Qlu
secr6taire et M. Laplagne d6puti. Sur le registre des
assemblies domestiques de Montpellier, M. Fiat
apposa sa petite et fine signature. II ne mit pas son
prbnom, n'employa pas de majuscule pour la premiere
lettre de son nom, fit un trbs 16ger paraphe et n'ajouta
pas les initiales i. p. d. 1. m., qu'il n'omettra jamais
plus tard.
Parmi les d6crets de 1'Assemble g6nbrale de cette
annee 1861, il en est un qui atteignait les confreres
du grand seminaire de Montpellier. Ceux-ci, d'apres
l'article 03 du contrat du 12 novembre 1843, avaient
rang de chanoines honoraires, et le supirieur celui de
chanoine titulaire. Or, l'Assembl6e, dans sa session
cinquieme, avait porte le d6cret suivant (x19):
Desidertur a coxventu tu absolute prokibeat acceptatioxem a nostris cujuscumque distinctiosis honotificae
vel civilis decorationis, etiam in missionibus exteris.
Annuit conventus et prokibet pariter nostris, quicumque
sint, usum mozettae canonicis konorariis concessae. On
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avait demandi simplement A 1'Assemblie une ligne de
conduite concernant les distinctions honorifiques en
general et I'Assembl6e avait r6pondu par un decret
qui satisfaisait a la demande et qui de plus 6tendait la
defense a I'usage de la mozette. M. Etienne porta ce
d6cret a la connaissance de la Compagnie par sa circulaire du x" novembre 1861 : < II me semblait qu'il
si6rait mal A un missionnaire de porter aucun signe de
distinction humaine lorsque saint Vincent, son bienheurcux PNre, qui a fait des prodiges de charite et
qui a rempli le monde du bruit de ses bienfaits, a
voulu vivre et mourir dans sa belle et touchante simplicit6... J'ai cru important d'appeler l'Assemblie a
exprimer sa penste sur cette matibre. Partageant
entikrement mes convictions sar ce point, par respect
pour 1exemple donan par notre saint Fondateur et
voulant t6moigner de son amour pour i'uniformite et
de son zAle pour conserver parmi nous la vertu de simplicit6, qui est comme le caractkre propre de notreCongregation, elle a exprimb ses sentiments en formulant les resolutions suivantes : i.....; 2* II est
egalement interdit (A tout missionnaire) d'accepter et
de porter les insignes de chanoine, quelle que soit la
position qu'il occupe dans le clerg6. i D'aprks une
lettreCcrite par M. Fiat, le 2 aolt 1882, les confr.res.
de Montpellier se soumirent anssit6t a la defense
port6e par i'Assemble et promulgu&e par le P. Etiennec
On concoit sans difficult6 que M. Fiat le it avec joie
il n'avait jamais aimai et ii n'aimerajamais les marques.
ext6rieuresqui attirent lea regards. M. Fiat ne se contenta pas de se soumettre comme les autres an d6cret
de 1'Assembl&e de 186t concernant la mozette; il alla
pins loin quand il devint supCrieur g6anral. Un de ses
premiers actes fat de skparer conmpltement le grand
et le petit s6minaire de Montpellier et, a cette occa--
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sion, on. reft Ie contrat. Or, It nouvean contrat, qui
estdu 26juillet 1879, supprima purement et simplement
i'ancien article I3, qui parlait du rang de chanoine
accordA anx directears. Trois ans plus tard, une dif&cult6 survint, qui obligea Ie P. Fiat a faire machine
en arriere. Le chapitre cathedral de Montpellier, aprbs
dilib6ration capitulaire, envoya, le 29 juillet 1882,
one lettre au Superieur g6nbral de la Congr6gation
-des Lazaristes, dans laquelle il rappelait que le chapitre cath6dral de Montpellier avait itt 6tabli, de
voncert avec le cardinal Caprara, 16gatalatere, sur des
bases particulibres, & savoir qu'il devait compter
comme membre titulaire et effectif le superieur pro
Jempore du grand s6minaire, que les constitutions
'capitulaires avaient et6 approuv6es par lettres apostoliques de Pie IX, donnies en 1852 et 1853. t Par suite,
-continuait Ia lettre du chapitre, le superieur actuel
Au grand s6minaire, M. Tournier, a tt6 install chanoine titulaire. Pourquoi done n'assiste-t-il pas en
habit de chanoine, comme le faisait son predicesseur,
M. Peyrac, aux offices de la cathbdrale? Pourquoi,
laissant vide la stalle qui lui est exclusivement d6volue, reste-t-il, en surplis ordinaire, m6l6, dans le has
chceur, aux simples pr&tres? C'cst, nous dit-on, parce
que, depuis quelques ann6es, la Congr6gation de
Saint-Lazare, dont vous 8tes le Superieur g6neral,
aurait d6cidk qu'il n'y aurait V'gtlise, pour les membres qui la composent, aucune distinction honorifiqat?
Si telle est la raison qui nous prive au cbteur de-la
presence de M. Touraier, qu'il nous soit permis de
vous dire-que, tout en reconnaissant la sagesse de s.
•dcisio prise par votr .Congrigation comme mesure
g*aieale, cette regle ne doit pas ktre appliqu6e &
M. Tourniex, A cause de. 'exception dans laquelle as
Ataove le chapire de Montpellier qui, seul en France
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et par les constitutions capitalaires

sus-ieoncces,

compte parmi ses membres- le superieur du grand
s6minaire, qu'il soit regulier ou s6culier, qui, comme
tel, tant qu'il est a la tete du s6minaire, ne pourrait
pas renoncer & faire partie du chapitre, en eat-il la
volont6; qu'enfin ce n'est pas le lazariste dont il s'agit
en I'ktat, mais bien le supeLieur du grand seminaire, etc., etc. ,,

Le P. Fiat c6da devant les raisons all6gubes et, le
2 aofit 1882, il r6pondit ainsi :

a Appliquant la regle posse par notre Assembl&e
g6nerale de 1861, regle dont vous reconnaissez la
sagesse, M. Peyrac et les superieurs, ses successeurs,
ont cess6 jusqu'a ce jour de porter I'habit canonial.
(( Toutefois, a raison de ce fait que, par une exception unique, le superieur du grand s6minaire de Montpellier est chanoine de la basilique cath6drale, sur la
demande expresse du v6nerable chapitre, derogeant,
pour ce cas, au dbcret port6 par notre Assembl6e,
j'autorise le sup6rieur du grand s6minaire de Montpellier a porter les insignes de chanoine, uniquement
dans les deux cas suivants : 1° quand il assistera a
l'office canonial; 20 dans les c6remonies auxquelles le
chapitre en corps assisterait...
« A. FIAT ».

Nous avons eu occasion de parler des relations de
M. Fiat avec quelques-uns de ses confreres de x858 a
1861. Nous aurions pa nous 6tendre sur ses rapports
avec M. Lhoumeau, professeur de dogme, verse dans
les questions de la theologie asc6tique. Les relations
furent intimes entre ces deux confrres, au t6moignage de M. Frederic Caussanel, qui a remplace
M. Fiat a Montpellier. Ce qui nous a empech6 d'en
parler en d6tail, c'est que nous n'avons pas pa identifier le destinataire des lettres que nous avons con-
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serv6es de M. Lhoumeau et qui sont bien interessantes;
ce destinataire est peut-etre M. Fiat; mais nous n'avons
pu en acquirir la certitude et le doute dans lequel
nous sommes nous emp&che de les utiliser ici.
L'annae 1862-1863 amena un changement de professeurs. M. Magn6 (ou Magnez), professeur de physique, fut remplac6 par M. Duchemin. M. Fiat se lia
d'amiti6 avec ce nouveau confrere et, si 1'on en juge
par les confidences qu'il lui fit, soit avant d'trie supirieur g6neral, soit meme depuis son l1ection, M. Duchemin est peut-6tre, de tons les confreres, celui qui
a eti le plus viritablement ami de M. Fiat. M. Duchemin 6tait, plus que d'autres, au courant des id6es
modernes, des progrbs contemporains, des inventions
du jour; il aimait son siecle; il aimait peut-etre moins
le moyen age et la scolastique; ce qui provoqua plusieurs discussions, comme il en surgit souvent entre
gens d'6tude. Ce que M: Fiat admirait en M. Duchemin, c'etait la possession vraiment 6tonnante qu'il
gardait, meme lorsque la discussion, i la maniere de
certainsautears scolastiques, employait des expressions
que le langage acad6mique ne connait pas, mais que
le latin barbare de certains manuels de philosophie
emploie sans scrupule. M. Duchemin ne se d6pouillait
jamais de son exquise politesse ni de son aimable
sourire. M. Duchemin 6tait, d'autre part, d'une simplicit6 vraiment enfantine et cette qualit6 6tait bien
propre a lui gagner la sympathie de M. Fiat, qui brillait igalement par la simhplicit6. Ces deux simplicitCs
s'harmoniserent parfaitement dss lors et restirent unies
toute la vie. C'-taient deux grands enfants, se jouant
des tours, comme font les enfants, et ne seL froissant.
jamais de ces proc6d6s. M. Duchemin, a Montpellier,
appelait M. Fiat a petit gamin ). Qu'on nous pardonne
de
rappeler ces d6tails que nous ne connaissons, du
*.

-

26--

reste, que par M. Fiat lui-mime. ll prouvent et la
simplicit6 et surtout la profonde humilite de celui dont
nous 4crivons la vie. Un autre que lui aurait cherch ak
jeter un voile sur ces details, qui lui auraient paru de
nature a obscurcir le prestige doat les superieurs
doivent jouir; mais le P. Fiat ne considerait pas sa
dignit6 comme le font les gens du monde, il la considerait a la maniere de saint Vincent.
Les jours de M. Fiat s'6coulaient ainsi dans la vie
cachee, monotone, mais f6conde, d'un directeur de
-siminaire. II n'avait guare de relations si ce n'est avec
lespr&tres qui fr6quentaient le grand s6minaire. Parmi
ces derniers, il en est un dent il a parle souvent sans
jamais dire son nom. En 1893, a Dax, Iors de la binediction de la statue da SacrC-Caur qui se trouve au
has du grand escalier da pavilion central de la maison Notre-Dame-du-Pouy, il dit, entre autres choses :
t J'ai connn un pieux ecclisiastique de Montpellier
qai avait devotion an regard de Notre-Seigneur. 11
aumait surtout i regarder les yeux da Sauveur, ces
jeux dont le langage est si doux & l'ame du chr&tien.
Or, il tomba gravement malade et voilA qu'au milieu
de sea souffrances (c'est lai-m&me qui me 'a racontc)
Notre-Seigneur. lui apparat, les yeux amoueusement
frxes sur lai et a I'instant imeme il lui rendit lasank, n
Cette mime histoiie a &t6racont&e
L'Hay et i la
Connmunaut& pendant des retraites de seurs.
Le P. Fiat avait une autre histoire sur an ecclesiastiqne de Montpellier. Est-cc le m&me que le pr4cedeat? Nous a'en savons rien. Quoi qa'il en soit, voki
l'histoire, telle qu'il la raconta aux petites soers dia
sIkmnaire, te 8 dcembre 1897: a II y avait autrefois
b Montpellier un bon vieux cure, an v6n6rable vicillaad, qai aimait beaucoup la sainte Vierge; il me
disait: ( Voyez-vous, quand je dis la sainte messe et
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c que j'ai devant moi la salute Hostie, je me dis : il y a
a it quelque chose de la sainte Vierge. , II avait peur
de dire une h6r.6sie en affirmant cela et il me demandait ma penske i ce sujet. , Et le bon P. Fiat coutinuait son ricit par une dissertation sur l'expression
employee par le bon cur6 de Montpellier; nous ne le
suivrons pas sur ce terrain. Nous n'avoos cite ces delu
faits que pour rappeler les relations de M. Fiat et
pour montrer qu'il a toujours eu un faible pour ce qui
sortait de l'ordinaire et qu'il le retenait et le racontait.facilement.
En dehors des eccl6siastiques, il ne voyait gaBtre
que les petits orphelins d'une maison de sceurs dont ii
Atait aumonier. Nous avons interrog6, il y a long-temps, une sour qui 1'avait connu i cette 6poque; elle
n'avait gard6 qu'un souvenir, c'est que M. Fiat venait
toujours i 1'orpheiinat en disant Le Brieiaire damsla rue.
SM. Fiat ne prdchait pas de retraites de senrs perdant les vacances, comme le faisaient la plapart de ses.
confreres.
Aux vacances de 1865, un grand sacrifice lai fuat
demand6, ainsi qu'an siminkire. En effet, le P. ticam•
annoncait A la Congregation qu'it venait de perdre
M. Aladel.
II nme serait impossible de vous dire la
souffrance de mon Ame lorsque je voyais descedaer
dans la tombe mon vieil et fidle ami de quaranteciaq annaes, mon premier assistant et admonitewr,
M. Aladel. , Apres avoir 6panchh sa douleur, .le
P. Itienae poursuivait : n Mais le Pere des mis6ricordes et ie Diea de toute consolation ne s'est pas
contenat de soutenir ma faiblesse; iia vouln encore,
par des bienfaitssigaakls, me faire dire, aoommwle
grand apltre: je surabondde- joie au milicade toutes
mes tribulations. Un grand vide s'tait fait danis a-•
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coeur par la mort de mon assistant et admoniteur,
M. Aladel. II 1'a combl en lui donnant pour successeur dans ces deux offices, M. Antoine-FrancoisXavier Peyrac, supirieur du grand skminaire de Montpellier. J'ai retrouv6 abondamment en lui l'amitii
sincere et le d6vouement vrai que j'avais perdus. Ses
sentiments klev6s, son rare m6rite et sa sagesse, miurie
par une longue experience, me seront grandement
utiles pour s'uffire aux n6cessites de mes nombreuses
sollicitudes. n
M. Fiat vit partir avec grand'peine son premier
superieur, M. Peyrac; il le suivra bient6t a SaintLazare, il l'entourera de sa v6n6ration et, plus tard,
lorsque la belie intelligence de M. Peyrac sera obnubilhe, il veillera A ce qu'on donne a ce digne confrere
tous les soins que requerait son triste 6tat, et, lorsque
M. Peyrac sera mort a I'asile Saint-Luc de Pau, il
favorisera les demarches que l'on fera, en 1891, pour
ramener dans le cimetiere des confreres de Montpellier les restes de celui qui avait tant aim6 le seminaire de cette ville.
Le nouveau superieur, nommi par le P.

_tienne et

agree par I'e&vque, fut M. Laplagne. Ce choix s'imposait. M. Laplagne etait directeur a Montpellier
depuis longtemps, et deja, en 1847, dix-huit ans auparavant, son superieur, M, Baudrez, disait de lui :
at M. Laplagne est un-excelent confrere, bon cour,
affectueux, attache a ses confrbres; les s6minaristes
laiment beaucoup.
Onze ans plus tard, la preO
mitre fois qu'il fut question de changer M. Peyrac,
lI'v&que de Montpellier, Mgr Thibault, ne voyait que
M. Laplagne pour le remplacer. <(C'est bien I'homme
qui peat me rendre le sacrifice de M. Peyrac moins
douloureux, &crivait-il au P.Itienne. Les 6lves
l'aiment et I'estiment beaucoup. La capacit- ne lui
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fait pas d6faut. Son caractire a, avec une vraie modestie, quelque chose de net que j'aime a trouver dans
un sup&rieur de grand s6minaire. La ville le connalt
et I'environne de ses sympathies. ,
Tout cela 6tait encore vrai en 1865 et M. Laplagne
fat accueilli avec joie comme superieur par tous ses
confreres, sansexcepter M. Fiat. Quelques autres changements furent op~res pendant ces memes vacances.
M. Gu6neret vint de Saint-Flour comme professeur
de morale; M. Credo remplaga M. Coutadeur a la
chaire de philosophie et M. Martin fut nomm6 conome a la place de M. Hamard.
C'est.vers cette 6poque que M. Fiat fut t6moin d'un
fait qui le choqua beaucoup et qui, dit-on, le determina plus tard a prendre des mesures qui seront pour
lui une source de d6boires. II y avait un directeur du
s6minaire qui ne se confessait pas a un confrire, mais
s'adressait a un pretre de la ville pour le sacrement
de penitence. Or, le P. Fiat se rappelait, comme le
constate une de ses lettres de 1877, que a M. Etienne
faisait enseigner au seminaire interne que les confessions des n6tres, faites a un pr&tre externe sans permission du sup-rieur, sont invalides ,.Ividemment,
M. Fiat, directeur & Montpellier, supposait que son
confrere etait en rigle pour la permission et que, par
cons6quent, sa confession 6tait valide; mais cela le
choquait de voir quelqu'un se singulariser de cette
fagon. Plus tard, devenu assistant (nous aurons occasion d'y revenir), il s'appuiera sur les autorites de
MM. Joly et Etienne pour confirmer ses iddes, malgr6
les contradictions qu'il rencontrait autour de lui;
quand it sera 6lu sup&rieur g6neral, ii voudra faire
taire toutes les controverses et il obtiendra la fameuse
rcponse du 3 octobre 1881. Taurinen. et Montis Pessylan. (ce dernier mot rappelle les relations qui existent
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entre Montpellier et la r6ponse qui nous occupe). Mais
cette r6ponse, que l'on disait d6finitive et qui devait
.r6tablir la concorde dans la Congregation, Respoasum
definitivum vincula unionis renodaret el ommem dissensionem a Congregatione removeret, produisit un effet
tout contraire; et jusque dans le sein du grand conseil, mnme auprks de M. Forestier, pour lors substitut,
il y eat non pas une levee de boucliers, mais une serie
-de travaux, d'opuscules, expliquant la coutume de la
SCongregation a ce sujet. Aussi, A l'Assembl6e sexennale suivante, celle de 1884, des postulata furent
adress6s au P. Fiat et il dut avouer que la confession
faite A un confrere non d6sign6 par le visiteur, ni autoris6 par le superieur, mais approuv6 par 1'Ordinaire,
,'tait valide. L'Assembl6e de 1890 fit un decret pour
reconnaitre officiellement la validit6 de pareille confession. Plus tard encore, le P. Fiat sera oblig6 de
f faire machine en arriere par suite du d6cret du
ri dcembre 19o3 de la Congregation des eveques et
R1guliers, reconnaissant que les missionnaires peuvent
se confesser validement aupres de tout confesseur,
confrere ou non, approuve par I'Ordinaire. Le nouveau Codex n'a fait que montrer d'ine faqon plus
nette que l'esprit de l'glise est de donner grande
latitude Ace sujet plut6t que de restreindre la liberte.
SCe decret fut un coup sensible pour le P. Fiat. Mais
aussi pourquoi s'6tait-il engage dans cette affaire?
SCela provenait d'un respect trop scrupuleux et trop
6troit de la regle. II lai a peut-atre manque, en
- quelques circonstances, la largeur d'esprit qui sait
interpreter les lois en fonction des faits et des personnes. Dieu, qui connait l'incertitude des pensses des
hommes, a pourvu A cette faiblesse en dotant le Sou-verain Pontife, le Saint-Siege, de lumir&es sp6ciales.
. II faut ajouter, A la louange du P. Fiat, qu'il fit gene-
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reasement le sacrifice de ses idles et qu'il se soumit
pleinement au d6cret de Rome.
Revenons & Montpellier, qui fut le point de d6part,.
la cause occasionnelle, de tons ces tracas. Nous
sommes arrives A I'annee 1866. La d6fection malhenreuse du sous-directeur du s6minaire interne de SaintLazare demandait qu'on fit choix poor ce poste d'ua
confrere sbrieux et rempli de l'esprit de saint VincentII fallait ressaisir les jeunes gens troubl6s et leur donner un homme qui effacat tout de suite.les impressions.
ficheuses qui 6taient dans lears esprits. On chercha,on d6lib6ra; M. Peyrac, qui avait quitt6 Montpellier
1'annie pr6c6dente et qui faisait partie du Conseil,.
proposa M. Fiat en faisant grand 6loge de lui. D'autre part, M. Chinchon avait gard6 bon souvenir de M. Fiat
s6minariste. C'tait bien I'homme qo'il fallait dans les
circonstances : il ~tait tres r6gulier et il aimait beaucoup la Congr6gation. Aussi le Conseil fat d'awis.
qu'on pouvait choisir M. Fiat, et le P. Etienne appela
le jeune directeur de Montpellier A la charge de soasdirectenr du seminaire interne de Saint-Lazare. C'6tait
en aoft 1866.
Dans quels sentiments M. Fiat quitta Montpellier,nons en avons un t4moignage dans une lettre qu'il.
6crivait de Paris, le 3 septembre 1866, au confrere qui
allait le remplacer au grand s6minaire : « Je prie
Notre-Seigneur de vous combler de tootes sea bea&
dictions dans votre intert et dans celui de la maisou.toujours beaucoup, poure
A laquelle jm'intresserai
I'avoir habit6e pendant huit ans. Vous y trouverer
d'excellents confreres et an pOre pour csupieur, des
jeunes gens un pea 16gers, mais capables et anim6s debonnes dispositions. - A. FIAT. ,
SNous retrouvons les m&mes sentiments dans la correspondance chang6e pendant plusieurs anniesentre-
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M. Fiat, assistant de la Maison-Mere et ensuite superieur general, et M. Perichon, qui fut quelque temps
directeur au grand siminaire de Montpellier.
En novembre 1875, M. Fiat regrette que M. Pnrichon ne soit pas charge des orphelins, mais ii s'en
console en constatant que cela lui donnera plus de
temps pour les seminaristes. La lettrecontient d'excellents conseils sur les devoirs d'un directeur; elle
montre surtout l'influence exerc6e a surles jeunes gens
novices et susceptibles de prendre toutes les formes
par un homme de tact, d'expkrience et de zele .
En janvier 1876, M. Fiat ripond a M. Perichon:
( Vos voeux et vos petites malices des Saints Innocents
sont arrives i propos et ne m'ont pas fich6; au contraire. Puisse-je etre innocent comme un enfant!
Merci des details que vous me donnez sur Montpellier.
II regrette seulement que M. Perichon ne lui
disc rien du petit s6minaire. II ajoute: ( J'ai termini
hier ma premiere retraite chez nos sceurs de la rue du
Bac. Figurez-vous qu'au lieude succomber i la fatigue,
comme je l'apprehendais, j'en sors bien plus fort et la
poitrine, ce me semble, bien d6gag6e, et pourtant je
n'ai pas menag6 mes poumons ni ma voix. Croiriezvous que cela me donne presque le desir des missions ?
Si j'allais vous arriver un de ces quatre matins! Je
vous avoue que je n'en serais pas fach6. J'ai un sousassistant qui parle tant qu'on vent, ou mieux, qui
pr&che facilement. Je puis partir pour n'importequelle
mission, meme celle du ciel, sans inquietude au sujet
de mon successeur, qui est tout trouve.. n La lettre se
termine par des vweux aux confreres et par ces paroles:
0 Je vous prie d'embrasser solennellement M. Lhoumeau 5 ma place. )
Dans une lettre du 9 aoit 1876, nous trouvons ce
petit detail: , Je suis heureux de savoir que, vous
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vous dilassez un peu. Si j'ttais a Montpellier, j'irais
faire volontiers avec vous une de mes anciennes promenades favorites au cimetiire de Saint-Lazare, I la
Valette, etc., surtout aux orphelins. n
La lettre du 3 janvier 1877 serait a citer presque
en entier. En voici quelques passages: a J'ai envie de
vous chapitrer. Pourquoi n'aimez-vous pas les Montpellierains? Parce qu'ils ne sont pas gentils, parce que
vous entendez parler et vous parlez peut-etre souvent
de leurs defauts. Eh bien! que je vous dise toute ma
penste... C'est un grand difaut et un grand inconvnient (dont je ne me suis pas preserv6 moi-m&me) de
parler facilement des defauts, des travers des s6minaristes. n Aprbs diverses autres considerations, il
termine par celles-ci qui ne manquent pas d'inter&t:
( On appelait la soeur Bn&lis, de Marseille, la mere
hibou, parce qu'elle trouvait tout bien dans ses filles.
Soyez un peu le pre.kibou pour vos s6minaristes. »
La lettre se continue par d'autres details et se poursuit ainsi: (c Allons! que je vous donne un bonbon
pour vous 6ter le mauvais gofit de toutes ces choses.
Eh bien! ii parait qu'on est content de vous aux orphelins; on m'en a souffli un petit mot. Est-ce qu'il
y aurait 1l aussi une mere hibou? u
II est souvent question dans les lettres adressies &
Montpellier d'un abbe Sarrazin. Le P. Fiat a un faible
pour lui; il lui fait remettre de petits billets; il va
m&me jusqu'& dire & M.. Prichon, dans une lettre du
r5 avril i877 : u Sans vouloir faire de la propagande, je serais bion aise que le Saint-Esprit soufflat
un peu de vocation a l'abb6 Sarrazin. ,
Longtemps plus tard, quarante-deug ans apres son
depart de Montpellier, il parlait encore de son sejour
dans cette ville; il rappelait aux soeurs de la Communaut6, le r3 juin i1o8, qu'il avait et conserve dans la
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ferveur du siminaire interne par ses p6nitents, par
un confrere qu'il ne nomme pas et par - ia prieuredu
Carmel, Ame tout a Dieu, favorisie de visions v.
Terminons ce chapitre par la declaration suivante,
faite par M. Duchemin. Nous avons rapport dans un
des chapitres pr6cidents, surla foi do mme confr&re,
et sur un kcrit de sa main, qa'il remit A M. MWout
et que ce dernier nous a communiqub, que M. Fiat
avait eu, pendant son siminaire interne, comme onervr6lation qu'il seraitsuperieur genbral un jour. Nous
n'avons donna alors que la premiire partie do r6cit
de M. Duchemin. En voici la seconde. M. Duchemia
fait parler M. Fiat. u J'observai des lors la conduitede Dieu a mon 6gard. Cette impression se reveilla
avec plus de force quand j'appris, par one lettre de
M. etienne, qu'il m'invitait j venir i Paris pour aider
M. Chinchon en qualit&de sons-directeur. Vous vous
rappelez peut-6tre combien j'ftais 6mu a la nouvelle
de mon changement de Montpellier, car j'ai en avecvous plusieurs conversations a ce sujet. * Quelle itait
donc la cause de cette 6motion? La voici, caractkristique de notre hCros. a Je songeais en moi-meme qu'~,
la Maison-Mere et dans mes nouvelles fonctions, jepourrais mieux etudier la vie et la doctrine de saint
Vincent, 'histoire de la Compagnie. * Nous retrouvons A chaque page de la vie de M. Fiat des t6moignages de plus en plus nets de ses deux grandes
affections : l'amourde notre saint Fondateuret lramour
de la petite Compagnie. M.-Fiat atoujours t6 M. Fiat..
It n'a fait que croitre et se developper dans la mumeligne, dans la meme voie. Justorum semite quasi luxspeisdens proeedit et crescil tsqse ad perfeclam diem-

(Prov. IV, 18.)

Edouard ROBEaR

LES CITATIONS AU LIVRE D'OR
DES S(EURS
N'est-ce pas un livre d'or celui qui a pour titre
Remarques sur les Scaurs difuntes pendant les axunes
1930 et £931, et ne peut-on pas comparer aux citations des soldatstomb6s au champ d'honneur les pages
.logieuses consacries aux sceurs parties pour le ciel
aprts one vie toute de labeur et de d6vouement ? Les
maisons de a1Compagnie des Filles de la Charit6 ne
povraient recevoir de plus Lean cadeau du nouvel an
*que ce livre de famille, d'oi s'kchappe on agr6able
parfum d'dification. De tout temps, il y a eu parmi
elles des saintes, et de grandes saintes; il est bien
juste que leur souvenir soit conserve parmi les gentrations futures.
Voici d'abord la Mere Marie Maurice, a qui dom
Bosco avait dit: " Je demanderai au bon Dieu que
chacun de vos pas soit un pas vers le ciel. w La Mere
Marie fut ; la thte de laCommunaut6 de 1912 a 1918.
Personne n'a oublie la touchante bontk de celle qu'on
se plaisait a surnommer Mater amuabilis, ni sa tendre
pi6t6, ni son attachement a sa vocation, ni son respect affectueux poor le Vicairede J6sus-Christ, qu'elle
,eat longtemps le bonheur d'approcher. Elle avait au
plus haut point les qualit6s da cccur; c'est pourquoi
elle fat universellement aimne. Les cent douze pages
qui lui sont consacries ne sont pas de trop pour unv
.vie aussi remplie que la sienne.
Sceur Jeanne Garnaud fot moins en 6vidence. Au
Chili et en Argentine, elle a suivi la meme voie de
travail, de charit6, d'abnkgation et de sacrifice.
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Soeur Louisa 3lundell fut leur 6mule. Ses enfants
l'appelaient v la Soeur qui souriait toujours ,. Officire A la maison centrale, elle ne pensait pas que ce
titre l'empechit d'aller passer des jouxnees entieres a
la buanderie. u Voilk, disait une de ses compagnes,
voill ma soeur qui quitte le plus humble emploi de la
Communauti pour s'occuper do plus grand; pour elle,
c'est la m&me chose; e!!e apporte le meme esprit de
foi a l'un et al'autre. *
Soeur Marie-Anne Collins garda toute sa vie sa ferveur du s6minaire.
Sceur Caroline-Philombne Hartmann avait entendu
dans sajeunesse ces paroles du cardinal prince archeveque de Schwarzenberg: (* Ma petite Caroline, il
faut que vous deveniez une sainte ,, et, toute sa vie,
elle s'efforca de rialiser ce vaeu de l'iminent pr6lat.
Sceur Ederer ne connaissait pas la fatigue quand
l'interet de ses pauvres 6tait en jeu.
Soeur Gallereux avait le goit des ceuvres et le don de
l'organisation. Elle visitait souvent les chambres de ses
jeunes filles ety laissait un mot 6crit en guise d'avertissement, comme: - L'ordre est une vertu, mere et compagne de beaucoup d'autres ),, ou encore: u Je veux
espirer que le desordre qui regneici n'est pas l'image
de celui de votre Ame; ce serait a pleurer.,
Sceur Yvonne Batbedat a ainsi &et caract&ris&e par
un ecclesiastique : u Un de ces etres rares qui forment
une l6ite dans l'ilite, caractere ferme, coeur d'or,
intelligence vive, decision rapide, mais toujours calme
et mesur6e, vie intbrieure intense, pi6t6 lumineuse et
rayonnante. Sa seule presence repandait la paix et la
sucurit6.
L
Sceur Marie Giraudy, de Grey, aimait la poesie et la
musique, mais par-dessus tout la vertu. DejA, petite
fille, elle etait capable d'actes h&roiques. Un jour, a
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la vue d'une grosse mouche morte, elle se dit: , Si je
1'avale pour l'amour de J6sus, ce sera un beau sacrifice' Lui offrir. » Et sans plus tarder, elle l'enveloppe dans une feuille de rose et avale le tout.
Soeur Marie Hebert savait relever habilement ce
qu'avaient de desobligeant les propos tenus autour
d'elle. A un medecin d'h6pital qui lui disait, parlant de
la seur superieure: i Vraiment, elle est trop vieille -,
soeur Marie Hebert r6pliqua: a Ma seur superieure
n'a de vieille que l'exphrience. )
Apres son s6minaire, sceur Gar6puy fut plac6e i
Hersin, dans une maison qui s'ouvrait, avec deux sceurs
de son age et une seur servante de vingt-huit ans.
Malgr6 l'ascendant qu'elle avait su prendre sur les
mineurs, cette derniere fut, huit ans apris, rappel~e
par ses superieurs. i Elle partit sans bruit, recommandant a ses compagnes de ne. donner aucune
indication a ces braves gens, afin de ne pas entraver
les desseins de la Providence. Quand les ouvriars
remonterent de la fosse, ils trouvirent leurs femmes
en larmes. Informes aussit6t do sujet de leur chagrin,
sans meme sqnger a prendre leur repas, les mineurs
se grouperent autour du plus lettr6, qui composa, au
nom de tous, une p6tition originale destin6e au
P. Etienne. C'6tait une longuelitanie, qui d6peignait au
vif I'heureuse influence exerc6e par nos soeurs sur cette
population ouvriere.
itElle qui instruisait nos enfants et a qui nous pouvions tout dire, au nom de Dieu, rendez-la-nous, s'il
vous plait.
a Elle qui nous grondait quand nous avions trop bu,
au nom de Dieu, rendez-la nous, s'il vous plait.
" Elle qui gardait nos femmes sages, au nom de
Dieu, rendez-la nous, s'il vous plait. )
Et la derniere sommation se terminait ainsi : i Si

-238vous ne nous la rendez pas, le bon Dieu vous mettra
an fond de 1'enfer. a
Ensuite, ils voulurent obtenirdes sceursl'adresse de
la Communant6; ne pouvant y reussir, nos braves
mineurs, sans se dconcerter, risolurent de s'adresser
an president de la Ripublique, le mar&chal de MacMahon.
Le P. Etienne ne tenait pas a descendre en enfer;
ii rendit aux mineurs la scear qu'ils demandaient.
Sceur Marie-Caroline Sacconi se distinguait par une
exquise sensibilit6, une rare dilicatesse et une piet6
angelique. Formie dcsson enfance excellente kcole,
elle avait trouvcdans le milieu familial les exemples
et les conseils qui devaient d6cider de 1'orientation
de sa vie. Sa mire lui disait souvent A elle et a son
frere : a Mes enfants, ayez une seule ambition, celle

d'etre purs et saints. a La petite fille exprimait an
jour le regret de ne pouvoir revetir ute robe qui lai
allait A merveille. a Quand m6me tu mettrais cette toilette pendant longtemps, lui dit sa mere, est-ce que la
mort ne viendrait pas un jour t'en depoailler? * Marie

se regardait dans un miroir tandis qu'op la peignait.
Sa mire lui demanda le sacrifice de cette petite vamtre:
a Puisque tu lis tons les jours lavie des saints, il vaudrait mieux t'occuper A cette lecture pendant ce
temps. a

Ces deux etres, si bien faits pour se comprendre et
s'aimer, se s6parrent le jour de I'entree en communaut6. Ce fat un sacrifice dicbirant et pour I'une et
pour l'autre, mais un sacrifice librement consenti pour
l'amour de Dieu. Les larmes coulbrent longtemps; la
tentation du retour tortura la jeune fille pendant son
postulat etla suivit m&me au s6minaire. u Si je voulais
4couter mon cceur, lui 6crivait sa mere, je volerais te

chercher; mais, commetu es la propri6et de Dieuavant
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tout, je ne voudrais pas etre voleuse. , La grice
triompha dfinitivement le jour de l'Immaculee Conception.
Sceur Sacconi avait une tendre devotion pour 1'enfant de la creche. * Mon cher enfant J6sus, lisonsnous dans une de ses notes, vous me caressez & votre
fa'on, mais je vous aime plus que jamais. Mon coeur
est bien plus laid que la pauvre 6table de Bethleem,
jele sais, mais une seule chose peut vous faire plaisir :
c'est que ce pauvre cceur n'a jamais 6t6 qu'entierement
a Vous. A
Pendant trente-six ans, aux approches de la f&te de
Noel, elle placa devant elle, a son bureau du secr6tariat, une image qui lui plaisait beaucoup : c'6tait an
A delicieux Enfant Jesus, couchb
sur la neige, suivant
de son petit doigt et de son regard plein de Iumiere
et de tendresse une envolee de colombes s'approchant.
de Lui a.
En d6cembre 1930, la bonne secur Sacconi, ne se

rappelant plus ce qu'etait devenue sa chbre image,
souffrit de ne.pas la-voir &ses c6tes. L'objet perdu fut
retrouv6 apres sa mort. Sur 1'enveloppe qui le contenait se lisaient ces mots, ecrits au crayon l'annee prEcedente : a Cher petit J6sus,malgre moi, je suis oblig6e
de vous renfermer. Vous sortirai-je de cette enveloppe
I'ann6e prochaine, ou aurai-jC la joie de vous voir aw
ciel ? Quel bonheur serait-ce! Que faire pour Ie m6riter? o

L'annee suivante, elle le vit au ciel et f'on peut
croire que le divin Sauveur exauga le vceu qu'elle formulait si naivement dans une de ses notes : ( Je vous.
aime, petit Jesus, plus que je ne saurais vous le dire.
Faites que je vous voie tout petit sit6t que les portes
du ciel s'ouvriront pour moi. Venez me chercher
sous les apparences que vous aviez en naissant, cher
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petit Jesus; ch! qu'il me tarde de vous poss6der! a

Soeur Sacconi 6tait d'Italie. La Chine a 6galement
donn6 A la Communaut6 des soeurs d'une rare vertu.
Soeur Marie Tchou, longtemps malade, craignait de
fatiguer celles qui la soignaient. Elle demandait i
Dieu de ne pas mourir la nuit, a ain, disait-elle, de ne
pas dbranger toutes nos seurs ,.

Sceur Zao r6ussit aussi bien comme directrice d'un
ouvroir de broderie que comme infirmi&re d'h6pital.
Ses talents lui valurent des medailles d'or et d'argent,
mais la recompense qu'elle appr6ciait le plus etait
d'un autre ordre; elle sut la meriter de Dieu par la
pratique ininterrompue de l'abnigation et du d6vouement.
Abnegation et d6vouement, ces deux mots risument
aussi la vie des sceurs Fortunata Cugno, Vignolini,
Philomene Molino, Lionie Tartary, Philomene Filippini, Emilie Pescetto, Marie-Emilie Henriot, Blanche
Dassot, L6ontine Cau, Marie Hellouin et Marie Castaillac. Combiend'autres m6riteraient de figurer dans
le palmares annuel! Mais ii faut savoir se borner.
Dieu tient aussi ses Ac/a saancorum; et 1a toutes les
soeurs qui ont v6cu saintement trouveront leur place.

N'ayons d'autre ambition que d'etre inscrit en celui-l1.

EUROPE
FRANCE
PARIS
27 novembie 1931, file de la Manifestation de la
Midaille Miraculeuse. - Aujourd'hui, c'est vers la rue
du Bac que se portent nos regards. Son Eminence le
cardinal-archeveque vient, comme d'habitude, c61lbrer
la grand'messe dans la blanche chapelle de l'Apparition. Sa belle allocution, reproduite par l'Acko, fut
6cout&e avec une attention soutenue. II recommanda
comme fruits de la fete la uretd et l'dlan.
C'est a M. Delpy que revient I'honneur de donner
les sermons de la neuvaine; il commence l'apres-midi
devant les deux communaut6s et sait attirer, autour de
la chaire, les jours suivants. de nombreux fiddles,
auxquels sa parole chaude et facile inspire l'amour de
la Mere de Dieu.
29 novembre. - Nous apprenons avec une profonde
tristesse la mort de Mgr Chesnelong, archeveque de
Sens, frbre de seur Chesnelong, directrice du seminaire de la rue du Bac, et ami trbs intime des deux
families de saint Vincent de Paul. Pour se conformer
A la volontC du difunt, le chanoine Soulas, son secrAtaire particulier, apporta l'anneau pastoral a la Maison
Mere des sceurs le lendemain des funarailles et le
d6posa aux pieds de la Vierge de la M6daille. C'est
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un grand d6vot dela M6daille qui disparait avec l'6minent et pieux prblat.

7 dicembre. - Anjowrd'hui, ala Communaut6, dans
la chambre des portraits, la croix de commandeur de
Saint-Gregoire-le-Grand est remise au chirurgien de la
maison, M. le docteur Didier, de la part de Sa Saintet le Pape Pie XI, par le cardinal-archeveque de
Paris. Press6e par le temps, Son Eminence n'avait
pu, le 27 novembre, faire sa visite habituelle aur
petites seurs du siminaire. Puisque I'occasion s'en
prisentait, il alia les voir: , Que c'est beau! que c'est
beau! , s'6cria-t-il, en les voyant nombreuses devant
lui. Et comme la T. H. Mere observait qu'il en faudrait plus du double, il ajouta : c Si vous connaissiez
l'6tat de certaines congr6gations, vous diriez : les
Filles de la Charit6 soat des priviligiees. ,
Privilkgites, les Filles de la Chariti le sont k
d'autres titres: c'est elles qu'a kti confiee la m6daille
miraculeuse; le peuple les aime mnme 1i oi le pretre
n'est pas aiam; et puis la chapelle, n'est-ce pas aussi
uo privilege? ( On doit etre trcs bien dans votre chapelle, continua Ie prilat. C'est clair, c'est riche, c'est
gai et simple tout a la fois... Notre-Dame de Paris
est tres belle;. mais elle est froide, elle est sombre.
Pour s'y plaire, il faut s'entourer de tous les grands
aouveirs qui s'y rattacheat; mais chez vous, riea que
la realite, on est ravi. i
8 dcembre, fite de fImmaculle-Conception. -

L'acte

de consecration lu chaque annbe, 4 pareil jour, dans
nos maisons, fut prescrit par l'Assembl6e generale
de 1843. La formule, envoybe par le P. Etienne le
i" novernbre suivant, ne plut pas i tout le monde
beaucoup la trouverent trop longue; certains regrettirent rinsertion d'un passage, inspire par des Svine-
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meats ricents et que peu a pen le temps devait rendre
.iniateUligible. Les critiques ne manquaient pas de
fondement. Le P. £tienne s'en rendit compte et supprima, en 1847, les lignes suivantes: ( Mais le d4mon,
votre mortel ennemi, jaloux de notre bonheur et de
nos sublimes destinees, a soulev6 toutes les puissances de l'enfer contre cette petite Compagnie, objet
de votre tendresse; il a excit6 contre elle les plus
furieuses tempetes; il a voulu dechirer ses entrailles
par l'esprit de trouble et de division, pour lui faire
perdre vos complaisances et I'aniantir & jamais. Tons
ses efforts n'ont eu d'autre effet que de manifester
.davantage votre toute maternelle protection. Vous
avez 6cras6 la t&te de ce dragon infernal, O Marie,
vous avez 6cout6 nos vceux et nos prieres; vous avez
appliqu6 a nos douleurs le m6rite de vos douleurs; et
aussit6t la temp&te a cess6, le calme le plus consolant
-a Ct& retabli de toutes parts, les esprits se sont reunis,
les liens de la charit6 se sont resserr6s, et one douce
paix a port6 la joie et les delices dans tons les cceurs.
Et pourrions-nous, 6 tendre Mere, ne pas conserver le
souvenir de tant de merveilles op&r&es en notre
faveur ! N'est-ce pas un devoir sacr6 pour nous de
faire retentir partout les accents de notre reconnaissance et de les faire r6p6ter par toutes les bouches
jusqu'i la derni&re g6enration cfe la famille de saint
Vincent? »
Les dernieres lignes de la formule primitive disparurent 6galement. Les voici : a tablissez dans nos
Amies one tendre et singulibre devotion pour votre
Immacalie Conception. Que ce soit le lien qui nous
anisse, et que, marchant dans la voie de notre vocation, & l'ombre de votre puissante protection, nous
-soyons preserves &jamais de la contagion de l'esprit
<de ce si&cle, que nous soyons toujours animis de celai
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de votre divin Fils, que nous soyons enin partout et
jusqu'a notre dernier soupir la lumiere du monde, Ie
sel de la terre et la bonne odeur de Jesus-Christ.
Amen. "
io- i dicembre. - A la Maison-MWre de la rue du
Bac, r6union des Visitatrices de France, auxquelles
se sontjointes la visitatrice de Suisse et soeur Desjeux,
inspectrice des ecoles de Paris.
19 decembre. - Discours de M. Georges Lecomte,
de 1'Acad6mie frangaise, sur les prix de vertu. Les
Filles de la Charite y sont mentionn6es 4 deux reprises.
Citons : %A leur refuge de la rue Bouret, dans l'un
des plus pauvres quartiers du XIX' arrondissement,
quelques sceurs de Saint-Vincent-de-Paul hospitalisent cinquante fillettes sans mere, que les visites aux
malheureux leur riv;lent. Elles les sauvent de la rue,
leur apprennent un metier, en font des femmes honn&tes et laborieuses...
u Nous encourageons dans la banlieue mal lotie les
ceuvres sociales de la paroisse de Drancy et celles de
Malakoff, crbees par la seur Beauvois, de l'Ordre de
Saint-Vincent-de-Paul, au centre d'une population
ouvriere, pour y appliquer a son profit les pr&ceptes
de l'£vangile. LA, quelle douceur s'6pand autour des
huttes et des masures, a travers les prijuges et les
violences! 1" janvier 1932. -

Une annee nouvelle commence

et, naturellement, nous regardons en arriere pour voir
s'il n'y aurait pas quelque centenaire a comm6morer.
11 ne s'en presente qu'un: I'union du prieur6 de SaintLazare a la Congregation de la Mission. Ce fut un
ivinement important, car il permit le d6veloppement
prodigieux des oeuvres de notre saint fondateur.
L'annie prochaine sera plus riche en centenaires.

18 janvier. -
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Aujourd'hui commence dans notre

chapelle la retraite de la Sainte-Agonie, que' preche
M. Lambert, superieur de notre maison de Tours. Ses
sermons, nourris et pratiques, porteront certainement
leurs fruits.
4 fvriier. -

Aujourd'hui, a dix heures du soir, s'est

eteint, a l'infirmerie de notre Maison-Mbre, M. LouisF6ix Tubeuf, 5g6 de soixante-dix-sept ans.
Cevinerable confrere, n6 a Nancy, le 6 octobre 1854,
avait fait ses etudes secondaires au petit s6minaire de
Versailles. Nous ne savons par suite de quelles circonstances il fut attire dans la famille de saint Vincent de Paul. Le sup6rieur le d6peignait ainsi : ( II a
des moyens au moins ordinaires. II a un bon caractare; toutefois, il manque ligbrement de tact. La note
de piete est bonne. II est apte aux ceirmonies.,
Le postulant fut reCu an seminaire interne en 1873,
le i8juillet, veille de la fete desaint Vincent. II n'&tait
encore que sous-diacre quand, en 1878, ses superieurs
l'envoyerent a Constantinople, oi il rejut le diaconat
et la pr&trise. En 1881, le college de Constantinople
le c6dait a celui de Smyrne et, apres deux ans, Smyrne
le rendait a la France.
M. Tubeuf se sentait pen fait pour la vie d'enseignement; il lui pr6f6rait de beaucoup celle des missions. Ce fut & Lyon qu'il dbbuta dans ses nouvelles.
fonctions. Ity restad:ie883 &i886 et y revint enr1888,
aprbs un sejour de deux ans a Loos. On a conserv6 de
lui & Lyon le souvenir d'un missionnaire zi66, ardent,
eloquent, aussi goit6 au confessionnal qu'en chaire.
En 1898, ii fut nomme djrecteur des missions de
Prime-Combe. Quand les ev6nements nous obligerent
a quitter ce lieu de Iplerinage, ii se s6cularisa sur
place, avec la permission de ses sup6rieurs, recut le
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titre de vicaire a la cathedrale et continua ses fonctions, comme par le passe.
Quelques mois s'ktaient i peine kcoul6s que le
P. Fiat lui demandait d'accepter le poste de rectcur
de Saint-Louis-des-FranCais a Madrid. M. Tubeaf
reussit parfaitement dans son nouveau milieu, malgri
les difficultes de sa tiche. Les ambassadeurs de
France A'eurent qu'a se louer de son tact, de son z:le
et de son influence sur les Franqais de la capitaleespagnole et mime sur la haute sociat&-madrilene et
ils lui tmoiganrent leur satisfaction en obtenant pour
lai da gouvernement franqais les palmes acad6miqnes,

pois la croix de la. Legion d'honnuer. L'annie I93o
lui apporta plus d'ipreuves que de consolations. Sa
sant6 &taittres eprouv6e depais quelque temps. Vers
la fin de sa cure a Vichy, une lettre lui arriva de Paris;.
elle portait le cachet bleu; il I'ouvrit et lut i La
saison de Vichy voos a fait beancoup de bien; mais il
est a craindre que les fatigues' de votre charge nesoient trop fortes pour votre santi fragile. Je vous
conseille de prendre an repos complet a SaintLazare ou ailleurs. Plus tard, quand vous serez hien
remis, grace a ce repos, vous serez i m&me de endred'utiles services. n
M. Tubeuf transcrivit ces lignes sur un de ses carnets et ajouta a la suite : a Je vais beaucoup mieux, jedis ma messe tous les jonrs, je me promine, je mange
bien, mais je crains que les jambes ne soient pas sufisamment fortes pour tenir longtemps. Je vais suivre le
conseil da Tres honork PFre. Je me rendrai d'abord A

Paris; je m'y reposerai et me mettrai a la disposition
de mes suphrieurs. Sans doute, si je dois quitter SaintLouis, ce ne sera pas sans un grand serrement de
ceur;.mais jamais vous ne croirez ce qu'on lprouve de
consolation et mime de joie quand, en regardant en
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axriie, on peat se direqu'oo a toujours travaill* pour
le bien d'une ceuvre, qu'on a toujouxs cherch~ a se
rendre utile aux ames et qu'on a toujours ea en vue
Diea, la France, I'Espagne. a
Que de melancolie en ce pea de lignes! M. Tubeuf,
retire a la Maison-Mere la derniere annie de sa vie,
y a renda de grands services par son assiduite an
confessionnal. Plus de 40 pretres du diocese s'adressaient &a
li et les fideles qui le demandaient se faisaient de plus en plus nombreux. II est mort les armes
I la main, en boa serviteur de Dieu et des ames. Les
confr.res se rappelleront longtemps son affabilite soriante et sa grande charite.
io fvrier. - La librairie Descle, De Brouwer
et C" lance dans le public un prospectus pour annoncer
la publication prochaine de Iouvrage de M. Coste:
Le grand saint du grand siecle. Monsieur Vincent. Les
lecteurs des Asnales sont des fervents de saint Vincent de Paul. Donnons-leur connaissance de ces quelques pages.
u Saint Vincent de Paul n'a pas manqu6 de biographes ; i en a et plus de cent; pourquoi done icrire
de nouveau sa vie ?
i D'abord, parce que I'cevre de ces ecrivains est
incomplete. Quelques-uns sans doute, comme. Abelly,
Collet, Maynard, Bougaud, n'ont rien voulu laisser
dans l'ombre de cette existence merveilleuse. Mais,.
depuis l'apparition de leurs ouvrages, les annes se
sont- succid ; l'bitoire, qui pna~tre tpujours plus
profond6ment dans les secrets du passe, a exhume de
la poussiere des archives des documents inconnus. Ce
qui pouvait 6tre complet iA y a un demi-siicle ne 1'est
plus maintenant. Le monument ilev6 .la mimoire de
'bhum.ble pr&tre n'est plus assez vaste aujourd'hui; il
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faut 1'6largir en utilisant les matiriaux que Its
recherches r6centes ont mis au jour.
" A ce premier motif s'en ajoute un second. Le
rble de l'historien n'est pas seulement de completer,
mais aussi d'6purer. Quoi qu'on fasse, 1'erreur se
mele i la v6rit6, la 16gende prend place a c6t6 des
faits authentiques. L'imagination, 1'admiration, I'int6ret sont des ennemis redoutables; leur influence
contrarie souvent celle de la raison. Saint Vincent de
Paul n'a pas ichapp6 a cette loi psychologique. On
nous I'a montr6 sortant la nuit dans les rues de la
capitale pour rechercher et recueillir les enfants
abandonnes, prenant a Marseille les fers d'un galerien
pour rendre ce malheureux a sa famille 6ploree; ces
pr6tendus actes de charit6 peuvent avoir la valeux
d'un symbole; ils ne m&ritent pas d'etre retenus par
l'histoire.
-( Comme le cultivateur, I'historien doit se courber
sans cesse pour arracher l'ivraie, qui croit au milieu
du bon grain. Et l'ivraie se cache si bien que parfois
il faut des siecles pour la d6couvrir. Jusqu'ici, la naissance de saint Vincent de Paul 6tait universellement
fixbe a l'aunne 1576; des t6moignages de premiere
valeur 6tablissent que I'annee i581 doit etre pr6f6rie.
Ce rajeunissement de cinq ans entraine des modifications dans la chronologie des premiires ann6es et,
en avancant 1'&ge de l'ordination sacerdotale, soulIve
un probleme intiressant sur les ordinations pr6maturves a cette 6poque.
- A c6t6 de ces modifications, qu'une saine logique
r6clame, certains en proposent d'autres qui n'ont pas
une base suffisante, on m&me qui sont manifestement
fausses. II faut les discuter et les rbsoudre si I'on ne
veut pas que I'erreur, appuy6e sur des sophismes,
gagne du terrain. Les brochures de M. Grandchamp
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contre la captivite de Tunis, les arguments espagnols
sur le lieu de la naissance, qui, d'apres eux, ne serait
pas la France, mais l'Espagne, ont detournk des
esprits cultiv6s de la croyance traditionnelle. L'attaque
appelle la riposte.
a Une diformation autrement grave vient de l'engouement d'une certaine co.e pour la Compagnie du
Saint-Sacrement, on du moins de son parti pris d'en
grossir l'importance. A I'entendre, Abelly, auteur de
la premiere biographie, source de toutes les autres,
aurait sciemment tromp6 ses lecteurs. Pour ne pas
d6couvrir la fameuse Compagniz, qui aimait a s'envelopper d'ombre et de mystere, il aurait attribu6 a saint
Vincent de Paul l'initiative des ceuvres charitables
qui viennent d'elle. Ainsi le grand ami des panvres
devrait descendre du- premier rang pour passer au
second. Cette theorie audacieuse, expos6e avec talent
par le protestant Raoul Allier, a 6t6 accueillie avec
faveur par des catholiques et m&me par des religieux,
bien qu'il soit facile d'en montrer la fausseti.
« On le voit, les anciennes biographies de saint
Vincent de Paul sont aujourd'hui pleines de lacunes et
doivent etre revisees en certaines de leurs parties.
C'est pour r6pondre a ces besoins que M. Coste, 1'6diteur bien connu des 6crits et des discours de ce grand
saint, a juge bon de nous donner une nouvelle vie.
II l'a ecrite sans se presser, apres de minutieuses
recherches dans les archives et les bibliothbques, avec
le souci constant de rester fidile a la v6rite, de ne
pas tomber dans le pan6gyrique et de ne rien avancer
qui ne fft solidement prouv6 soit dans le texte par les
explications donnies, soit en note par l'indication des
sources. II entend, et c'est justice, fournir aux lecteurs
les moyens d'apprecier par eux-memes la valeur des
affirmations qui leur sont apport6es.
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11 y a deux icoles d'hagiographes. La premiae
-vise surtout A l'idification et s'4tead avec complaisance sur les vertus du saint. Les vies que domine
cette preoccupation appartiennent plAutt
la cat&
gorie des livres de piete qu'a celle des livres d'his.
toire. La seconde parle dessaints, comme elle parlerait
de ceux qui ne le sont pas, avec le seal souci de
montrer ce qu'ils ont fait; son but est d'instruire. Nao
qu'elle soit indiffereate .-l'effet moral de louvrage.
Dans les livres de cette nature, ell@.le sait, I'idification
s'3chappera du r6cit comme le parfum s'hchappe de la
fleur, sans qu'il soit n&cessaire de la vouloir. Elle
prefere rechercher la veriti pour la v&rite, sachant
que, si elle la subordonnait i oae autre fin, sa libertserait g&nCe et son champ d'action perdrait en ktenduce.
. M. Coste appartient a la seconde 6cole; il entend
faie ceuvre d'historien. Ce qui l'int6resse avant tout,
c'est la vbrit6; il la recherche et 'expose, desireux de
fixer pour I'avenir les details d'une existence aussi ,
merveilleuse que le fut celle du grand saint de ses ,
Landes natales.
<, Sa m6thode differe de celle de ses devanciers par
un cadre plus elargi. Tout en donnant dans son
-ouvrage la premiere place a saint Vincent de Paul, il
n'a pas voulo laisser dans l'oabre faction de ceux
qui lutterent, comme lui. et en m&me temps que lui,
centre la misbre et contre le d6sordre. II rappelle a
l'occasion Ieur zele et leur cbariti pour ne pas laisser I
l'impression qu'i saint Vincent seal revient Ie arite

de tout Ie bien r6alis&,
bi. Coste aurait cru 6tre incomplet si, parlant
de l'ceuvre constructive de ce dernier, il n'avait rien
-dit de I'6tat de choses ant&rieur. De l• des pages tres
intiressantes sur la condition du clerg6 shculier et
xegulier avant la r6forme du dix-septieme sikcle, sur
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les dafauts des pr6dicatears, I'abandon dans lequel
itaient laiss6s les enfants trouv6s, Ia duret6 avec
laquelle 6taient traitis les galeriens et les esclaves.
Pour appricier comme il convient I'oeuvre d'un r6formateur, n'est-il pas necessaire de connaitre les deux
termes : ce qu'il a trouv6 et ce qu'il a laiss ?
a L'ouvrage de M. Coste est vraiment nouveau.
L'histoire en tirera son profit; la vertu aussi, car, en
lisant la vie d'un saint, on se sent soi-meme attire vers
la pratique du bien. m
Suit le plan de l'ouvrage :
La preparation
Chap.
Chap.
Chap.
Chap.

I. - Enfance et jeunesse (i58i-i6o5).
il. - Tunis, Avignon, Rome (z6o5-S6o8).
II. - Les premieres anndes de sdjour k Paris.
Iv. - Premier sejour chez les Gondi (1613-1617).
La piriodedes fondations

Chap. v. - Chatilloo-les-Dombes (1617)Chap. vI. - Confreries de la Charite et missions (161s-1624)Chap. vii. - L'aum6nier guenral des galbres (1619).
Saint Francois de Sales, sainte Jeanne de
Chap. vmi. Chantal et la Visitation.
Chap. Ix. - Grades, dignites, fondation de la Congregation
de la Mission.
Chap,. x. - Union du prieure de Saint-Lasare a Ia Congregation de la Mission.
Chap. xi. - Mademoiselle Le Gras, premilce Fille de la
Charite.
Chap. xu. - Fondation de la Compagmie des Dames de la:
Charite.
Chap. xIII. - La reforme da clergi.
Les institutions
Chap.
Chap.
Chap.
Chap.

xlv. - Les confreries de la Charite.
xv et xvi. - Les Dames de la Charite de I'H6tel-Dieuxvn. - Les Filles de la Charit6.
xvii. - La Maisoii-M.re des Filles de la Charitd.

Chap. xix. - Les 6tablissements des Filles de la Charite.
Chap. xx. - Mort de Mademoiselle Le Gras.
Chap. xxi. - Organisation de la Congregation de la Missioa.
Chap. xxII. - La Congregation de la Mission & Paris.
Chap. xxiIl. - La Congregation de la Mission en province.
Chap. XXIvI. - La Congregation de la Mission en Italie.
Chap. xxv. - La Congregation de la Mission dans ies lies
Britanniques.
Chap. xxvi. - La Congregation de la Mission en Pologae.
Chap. xxvir. - La Mission de Madagascar.
Chap. xxviii. - La Conference des mardis.
Les truvres
Chap. xxlx. - Retraites des ordinands.
Chap. xxx. - Les seminaires.

Chap.
Chap.
Chap.
Chap.
Chap.
Chap.
Chap.
Chap.
Chap.

xxxi. - Les retraites ecclisiastiques.
xxxIi. - La reforme de la predication.
xxxii. - L'6piscopat.
xxxiv. - La riforme des Ordres monastiques.
XXxv. - Les Enfants trouves.
xxxvi. - Les mendiants.
xxxvli. - Les prisonniers.
xxxvIi. - Lss galiriens.
xxix. - Les esclaves.

Chap. XL. -

L'assistance de la Lorraine.

Chap. XLI. - L'assistance de la Picardie et dela Champagne.
Chap. XLI. - L'assistance de 1'Ile-de-France.
Chap. XLIII. - Les malades, les alineis, les orphelios, les

inondis, les exiles.
Chap. xLIV. - Les retraites spirituelles.
Chap. XLV. - Les missions.
Chap. XLVI. - Les petites ecoles.

La Cour
Chap. xLviI. -

La mort de Louis XIII et la direction d'Anne

d'Autriche.
Chap. xtLvu. - Le Conseil de Conscience.
Le jansinisme

Chap. xIx. Chap. L. -

Chap. LI. -

L'abbi de Saint-Cyran.

Autour de l'Augustinus.

Les infiltrations jansenistes.
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La Visitation
Chap. LI. - Saint Vincent, sup~rieur de la Visitation.
Chap. Liu. - Le premier monastbre de la Visitation de Paris.
Chap. uv. - Le monastere de Sainte-Madeleine.
Chap. LV. - Le second monastire de la Visitation de Paris.
Chap. LVI. - La Visitation de Saint-Denis.
Rapports avec quelques personnages et quelques sociites
Chap. LvI. - Rapports avec les riformateurs du clerg4 :
Adrien Bourdoise, Christophe d'Authier de Sisgau, JeanJacques Olier.
Chap. LVIII. -

Chap. Ix. -

La Compagnie da Saint-Sacrement.

La Soci&t6 des Missions

Etrangeres.

La grdce et la nature
Chap. LX. - Le saint.
- L'homme d'action.
Chap. tI..
Chap.
Chap.
Chap.
Chap.

LXil. - La journae de M. Vincent.
LXIII. - La doctrine spirituelle.
LXlv. - Les portraits.
LXV. - Maladie et mort.

Vie posthume
Chap. LXVI. - BUatification et canonisation.
Chap. LxvII. - Les reliques.
Chap. Lxviii. - Le culte.
Chap. LXIX. - Les biographes.
Table bibliographique.
Table onomastique.

Un bulletin de souscription accompagne le prospectus du libraire; on y lit ces lignes:
a Les titres des chapitres 6nonces ci-dessus informent le lecteur du plan g6nbral et di s grandes divisions de i'ouvrage.
a Celui-ci comportera la matiere de trois forts volumes in-8 0, accompagn6e d'une illustration abondante
et trbs soign6e.

-

254 -

,Tout souscripteur qui retournera ce bulletin signi,
recevra l'ouvrage au prix de faveur de 75 francs les
trois volumes. Pour les autres acheteurs, le prix sera
porte a go francs.
* Lestrois volumes paraitront ensemble dans le
courant de l'ann6e. Le premier aura 54o pages, le
second plus de 700, le troisieme environ 609.
a Pour vousassurer le b6nefice du prix de souscription, nous vous engageons a remplir des maintenant
le bulletin ci-joint que vous pouvez nous faire tenirpar l'entremise de votre libraire. a
N. B.- Cet avis ne s'adresse ni auxconfreres ni aux
seurs, pour lesquels des conditions plus avantageuses.
seront faites a la procure g6n6rale. On est pri6 de
se faire inscrire le plus t6t possible.
LA CLOCHE

D'ARGENT DE SAINT-LAZARE

tcoutez la cloche qui pleure,
Prdludant par des sons confus;
Elle semble dire: c'est I'heure,
Priez pour ceux qui ne sont plus,
Priez pour les cceurs en d6tresse
Au criminel et lourd fardeau,

Ames perdues et p6cheresses,
Qu'attend peut-etre le bourreau,

Priez, priez pour ceux qui ne sont plus. (A. PH.)-

C'est une toute petite cloche de 33 centimetres de
hauteur et dont le plus grand diametre a la base est k
peine de 40 centimetres.
Nich6e peureusement, presque en intruse, entre
trois cloches d'horloge aussi grosses qu'elle, dans leseal campanile que possbde encore Saint-Lazare, elle
sonne les heures de travail.et l'appel des religieuses
aux offices.
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Amis parisiens, si vous dUsirez entendre encore une
fois, avant la prochaine d6molition de la prison, sa
-oix argentine aa t la ) si pur et si aile, il vous fant
venir an croisement de ces deux rues : la vieille et
antique rue du Faubourg-Saint-Denis et Ie moderne
.boulevard de Magenta, non aux heures tr6pidantes
de la journee, charriant on fleuve ininterrompu d'antos brayantes, mais de tras, tres bonne heure, an clair
matin du jour, alors que la ville, ayant suspendu son
travail, reve encore dans te sommeil qui l'accable;
dc'est presque Ie silence, et, tout a coup, i peine 1'horloge a-t-elle fait entendre son quatrieme et dernier
battement que la voix de la cloche d'argent eclate sondain, tour A tour incisive et nerveuse, ou bien plain-

tive et g6missante. C'est 1'eme de la vieille maisen de
Saint-Lazare que vous entendree, cette Ame multiple
,ct complexe, wais toujours 6mouvante, qui, depuis
1'an 1649, joint sa voix expressive a celles des eglises

parisiennes, ses communes

smurs en joie et ea

douleur.

Cette cloche fat fondue par a Tobie de la Paix u,
-de I'illustre famille des fondeurs lorrains, fournis-

.seurs habituels, depuis plusieurs sikcles, des Cours
de France et de Navarre- Its allaieat ainsi, de ville

en ville, suivant les commandes. C'est ainsi qu'en 1646
an proces-verbal ktablit que les fondeurs Tobie de la
Paix et Nicolas Chapele se rendirent a ia ferme de
Gonesse, propriCt6 des Pze.s Lazaristes, pour proc6-

4er A Ja fonte de la cloche deIlglise paroissiale de
Saint-Pierre, de ladite ville.
Nulle trace du procis-verbal du bapteme de la"
-cloche de Saint-Lazare. a notre connaissance, Du
moins, et si .uoe miante existe encore, c'est dans les
-archives notariales qu'il faudrait la rechercher, mais
aucune loi n'a jusqu'ici permis de fouiller et classer
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ces antiques documents, pourtant si utiles a l'histoire
de notre pays. Une legende veut que ]a cloche ait 6tC
donn'e par la reine Anne d'Autriche a saint Vincent
de Paul. Gardons la legende, si jolie en elle-meme,
puisque rien ne milite pour on contre, et que la cloche
d'argent entra a Saint-Lazare onze ans avant la mort
du fondateur de l'CEuvre des missions.
Etait-elle destinee au clocheton de l'6glise gothique,
ou au couvent des Ordinands, pour appeler les s6minaristes aux offices? Autant de questions 6nigmatiques
qui se posent; mais ce qui est bien certain, c'est que
le bitiment qui la supporte actuellement n'existait pas
du temps de saint Vincent, puisque construit en 1681,
par Alm6ras, son successeur.
Les intemperies ont abim6 et d6t6riork en partie sa
decoration; cependant il est possible d'en admirer la
finesse et la jeliesse. Tout d'abord, au sommet, une
frise, formne de fleurs de lys en relief, entoure comme
d'une couronne l'inscription: ( Jesu Maria, 1'an 16491 a.
Au-dessous, deux reliefs en plaquettes: la Vierge et
'enfant, et un personnage assez indistinct, probablement saint Jean. Une croix formant calvaire se dresse
sur la faussure et deux grandes armoiries en &cusson
se d6tachent trks en relief; c'est d'abord l'6cusson
Sform6 des armes de France et de Navarre, entour6 des
colliers des ordres de Saint-Michel et du Saint-Esprit,

qui est, en quelque sorte, comme la signature d'un
privilege royal accord6 aux fournisseurs royaux; le
second 6cusson figure les armes de la famille des fon-

deurs de la Paix, portant (( an coeur une cloche, au
senestre une &toile,an chef dextre trois clous, et
en pointe un coeur. n Un cercle plat qui l'entoure

Schef

porte en relief le nom: Tobie de la Paix.
. . a x649 * est fort douteux; A43 semble plus probabie:
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Son nom de clocke d'argeft fut commun a beaucoup

de cloches de petite dimension et dont les battements
clairs, argentins pour tout dire, contrastaient avec
d'autres cloches plus lourdes et d'ane sonoriti plus
grave. Le peuple d'alors 6tait persuadc que ces tinte-

ments legers et abriens ne pouvaient provenir que de
sa composition ou l'argent rentrait pour la part laplus
massive. C'est inexact, car le m6tal de la cloche de

Saint-Lazare ne contient pas un atome d'argent et son
alliage est contenu dans cette formule:
Cuivre de m6tal . . . . . . . . .....
Itain
. . . .. . . . . . .
. . . ..
Plomb. . . . . . . .
....
.. .
...

75,oo
23,00
,88

Saint Vincent de Paul, en placant dans son austbre
maison la melodieuse voix babillarde, a crb6 comme
un enseignement. Un 6crivain de son temps n'a-t-il
pas dit que le saint avait un jour compare les cures
aux cloches ?
a Les cloches sont suspendues en un lieu 6leve;
les pasteurs doivent etre, pour ainsi dire, suspendus
entre le ciel et la terre par la disposition de leurs
eceurs.
c Ils doivent etre d6tach6s de la terre et en esprit
dans le ciel.
t Les cloches sont d'un m6tal solide qui risonne et
se fait entendre de loin; il est dit des pasteurs que le
son de leur voix doit se faire entendre par toute la
terre.
a On lave les cloches en dehors et en dedans avant
leur b6n6diction; de meme, avant que d'etre 6lev6 a
la dignit6 de pasteur de 1'Pglise, il faut etre entierement lav6 de ses p6chks. n
Cet enseignement atteint la hauteur d'un symbole

quand on pense a toutes les vicissitudes travers6es
par la maison de Saint-Lazare.
Et maintenant que le De Profundis de I'antique maison, devenue prison, va &tre. dit-on, bient6t entonn6,

que fera-t-on de la curieuse petite cloche?
Comme toutes les vieilles choses, on lui fera pro-

bablement prendre sa retraite ternelle dans le refuge
du calme mus6e Carnavalet.

Mais n'est-ce pas dommage d'6teindre pour jamais
cette voix qui, pendant plusieurs sicles, a mrel ses
battements sonores & tous les 6venements tragiques
ou joyeux de notre cher Paris?

D'autre part, le mus6e de notre 6minent et distingu6 ami, M. Jean Robiquet, est deja trop petit pour
toutes les richesses qu'il doit contenir. Pourquoi alors
ne pas prendre un moyen bien simple et qui ne serait
d'ailleurs qu'un acte de justice?
Pourquoi, sous la haute protection de M. J. Robiquet, ne pas confier a ceux qui en ont ite dipouilles
en t789. le soin de veiller sur une relique qui leur est
chore? Pourquoi ne pas permettre de placer la petite
cloche de Saint-Lazare dans le campanile de l'Nglise
des Lazaristes, rue de Sevres, au-dessus meme du tombeau ou dort dc son dernier sommeil le fondateur de
toutes les oeuvres de charit6 francaises, le bon Monsieur
Vincent? Nous croyons que lU est sa vraie place et
que sa voix i argentine n, apris un long exit, viendra
enfin bercer a jamais le repos d'un grand et admixable Francais.
Docteur Lon BIZARq

Jane CHAPON.
(Le Matim, 3o dicembre 1931.)
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SCEUR MARIE-THERfSE SiMONIN

Le jeudi 21 janvier dernier, vers onze beures di.
matin, du flot des autos et des tramways immobilisis
par la baguette de l'agent post6 au coin de la rue
Oudinot et du boulevard des Invalides, 6mergeaient,
aux portieres, des visages 6tonn6s, regardant avec
curiosite passer un convoi itrange. Derriere le corbillard des pauvres, palpitaient doucement, comme une
trainee de marguerites blanches, d'innombrables cornettes de Filles de la. Charit6, suivies de religieuses
de toutes les congrBgations. Puis venait un long cortege, ou on observait une vari6t6 kmouvante d'hommes,
de femmes, d'enfants . de toutes classes et de tons
milieux : pretres, petites orphelines, ouvriers, humbles m6nagres, mel6s a des personnes du monde et
des euvres. Quelle 6tait done la morte, recouverte dce linceul blanc, qoi groupait a ses funerailles une
famille aussi' nombreuse et aussi touchante dans son
extraordinaire diversit6?
Peut-etre un rapprochement se presentait-il a l'csprit de tel on tel des tUmoins de ce spectacle singulier?... Oui, Paris avait dhja vu ce meme tableau, lors
des obseques de quelques-uns de ses grands amis des
pauvres : Ozanami l'abbb Soulange-Bodin, I'abb6 De16tain, le cardinal Amette, la sceur Rosalie...
Pr6cis-ment, c'6tait encore une sorte de, a Soeur
Rosalie du XX"siecle n, une humble fille de saint
Vincent de Paul, que toute cette thiorie de pauvres et
d'amis des pauvres condoisait de la maison de la Providence, 3, rue Oudinot, a son 6glise paroissiale,
Saint-Franeois-Xavier.
Quiconque, a Paris, s'est occup6 da ministire de la
charit6, soit dans la capitale elle-mume, soit dans ses
faubourgs et sa banlieae, a connu sceur Genevirve-
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Attachee depuis dix-sept ans aux oeuvres multiples
dont la rue Oudinot est devenue le centre et comme la
ruche, on 6tait sir de la trouver toujours a sa place,
devant son modeste bureau, penchbe sur ses 6critures.
A l'entree du visiteur, elle se levait, frale, modeste,
souriante, le regard empreint d'une exquise douceur
derriere l'ovale de ses lunettes. Aussit6t, la demande
- car toute visite 6tait une demande - 6tait agr66e
d'un leger mouvement de la cornette et d'une indication tranquille jet6e a mi-voix.
Sceur Genevieve... II semblait que ce nom gracieux
eut 6t6 donne a cette petite .Fraac-Comtoise, venue I
Paris a l'.ge de dix-huit ans, en vue du r6le providentiel -qu'elle devait accomplir, pendant trente-sept ans
de sa vie, dans la grande cite plac-e sous le patronage
de la Bergere de Nanterre. Aussi, ce nom seul, - nous
l'avons observe souvent, - amenait-il une lumiere
d'espoir et comme une vision de fraicheur dans les
yeux des pauvres et des malheureux a qui l'on disait
apres avoir entendu l'expos6 de leur d6tresse : c Allez
voir sceur Genevieve. ,
Nous ne pr6tendons pas 6crire ici une notice complete sur cette admirable femme. Nous savons que des
mains pieuses recueillent, en ce moment, dans ce but,
des documents que sa modestie a rendus, h6las! trop
rares. Mais nous avons penst que tant et tant de nos
pretres de banlieue ou de campagne, aides par elle dans
leur dure t&che, seront consoles en trouvant dans la
Semaine religieusede Parisau moins une esquisse d'elle.
Marie-Th&6rse Simonin, en communaute soeur Genevieve, 6tait nae au Russey, pros de Be3ancon, en
1874, d'une de ces families nombreuses et traditionnellement chr6tiennes qui font encore P'bonneur de ce
vieux pays deFranche-Comt6. Des dix enfants dela
maisonnae, le Seigneur en avait choisi quatre pour

-261

-

son service : deux pretres, dont un missionnaire, mort
an Soudan, et deux Filles de la Chariti.
C'est en 1915 que sceur Genevieve est dirig6e par la
main de Dieu vers la voie rayonnante oit devra, plus
specialement, se continuer sa vocation.
Une femme de bien qui avait dbjA attach6 son nom
A plusieurs oeuvres consid6rables, Mine Maurice Girod
de I'Ain, allait trouver le vin6rb cardinal Amette et
lui exposait le projet qu'elle avait conDu, d&s cette
6poque, de preparer, pour le temps des relevements,
la reconstruction des 6glises du nord et de l'est de la
France ruinees par la guerre. Et I'archeveque de Paris
lni r6pondait par cette invitation qui devait se renouveler si souvent dans la suite :
Allez voir srour
Genevieve. ,
De cette rencontre toute simple, dont la rue Oudinot
fat le thk&tre, naquit I'CEuvre de secours aux iglises
divasties, celle'que le regrett6 prelat devait qualifier
du titre de la plus excellente et plus necessaire des
oeuvres n.
Seur Genevieve comprit aussit6t' la grandeur de sa
tAche. Elle s'y employa avec intelligence et activit6,
en union itroite avec des collaboratrices dignes d'elle.
Autour de cette entreprise se r6unirent non seulement
les felicitations venues des plus hautes spheres du
pouvoir civil et religieux, mais encore 1'appui effectif
de tous deux. Des le 9 juillet de cette meme ann6e
1915, S. S. le Pape Benoit XV transmettait au Pr6sident de l'(Euvre, Mgr Odelin, une lettre des plus
6logieuses, accompagn6e de son offrande personnelle.
De son c6tk, le gouvernement francais, par I'entremise
de son Ministire des R6gions liberies, vint apporter
tout le poids d'une participation d'Etat a la creation
concue et lancee par d'admirables femmes de France
et une humble petite soeur.
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Nous n'avons pas a redire ici les merveilleux risultats atteints par cette croisade patriotique et religieuse. Bornons-nous a rappeler que, sur deux mille
sept cent vingt-six 6glises en ruines dont I'CEuvre,
qu'animail seur Genevieve, pr6para la rdsurrection,
il ny en a plus, ý l'heure actuelle, qu'une vingtaine a
relever.
Mais, en vraie fille du bon Monsieur Vincent, sceur
Genevieve ne portait pas seulement inthr&t aux Cdifices de pierre. Sa sollicitude allait encore et davan,
tage a ceux dont le grand coeur doit mettre une ame
d<ans ces temples matdriels et faire palpiter, sous ce.s
inertes arceaux, les battements infinis du ceur de
Dieu : les pr&tres. Elle songeait deja a I'heure triomphale et douloureuse o6 les pasteurs de ces bercails
ravag6s, venant detroquer leur uniforme bleu-horizon
pour la soutane noire, retourneraient a leurs paroisses,
converties en chantiers, et se trouveraient dans la plus
complkte indigence. Et ce fut, des lors, A travers la
cour du 3 de la rue Oudinot, le de1fi incessant, des
pretres-soldats allant s'assurer, pour le jour de la
demobilisation, qui d'une pilerine, qui d'une paire de
souliers, d'une bicyclette, d'un pen de mobilier, d'un
calice ou de linge d'autel. Ils ont &td six mille, ces
mendiants du Christ, mobilis6s on non, qui out b1ndficie des largesses de soeur Genevieve et de ses aides
et n'ont cesse, du fond de leur solitude, d'exprimer,
dans des lettres touchantes, leur reconnaissance aux
vaillantes bienfaitrices.
Quand, i la faveur du temps et des risultats acquis,
les regions d6vast6es par la guerre furent pourvues du
plus indispensable, la pieuse sollicitude du Comitb se
tourna tout naturellement vers d'autres pays de France,
plus Apargn6s sans doute par le feu des canons, mais
non moins atteints par la guerre dans leur situation
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son assistance sur tous les presbyteres pauvres, sur
toutes les igljses d6laissies de nos provinces. Elle
s'intiressa plus sp6cialement aux petits vicaires du
plus grand Paris qui, du siminaire d'Issy ou des
Carmes, s'elancent dans la fournaise des ceuvres paroissiales sans un son dans leur pocde. Elle munit les
missionnaires de cbapelles portatives, de linge, d'ornements. Elle se d6pensa surtout sans compter en
faveur de nos admirables dkfricheurs de la banlieue.
Nous en conlaissons qui, allant a la rue Oudinot, en
manteau rap6 et chapeau verdi, quemander une 6tole
on un ballon de football, s'en revinrent 6quip6s de
neuf, et en vitesse, de la tite aux pieds, par seaur Genevieve et ses auxiliaires. Tout ce qui, de pros on de
loin, touchait aux pretres du Seigneur attira son zele,
aussi bien le Recrutement sacerdotal ou l'I(Evre des
Vocations, que la fondation et I'entretien du Sanato-

rium du Clerg.
Faut-il enin rappeler le r6ie si actif que joua la
diligente ouvriere du bon Dieu, soit au moment des

inondations de Paris ou du Midi, soit en 1929, quand
nous lancimes un appel par T. S. F., en faveur des

ch6meurs forces de la banlieue parisienne, pridecessears de ceux de 1931-1932, dernier objet de ses supremes charit6s? 11 faut l'avoir vue a ces moments
dans son quartier geanral de la rue Oudinot, pr6sidant, sereine, i I'arrivte, au deballage des colis de

vetements affluant de tons c6tis, la recomposition de
lots par s6ries ordonnbes, eanfin

leur reexpedition

vers la gare ou les lotissements iapleines camionn-es.
An milieu de toute cette activite, smeur Genevieve

savait garder une parfaite union avec Dieu, le Dieu
present et vivant en elle. Au milieu de laffairement
d'un bureau aux services complexes,

elle trouvait
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moyen de garder toujours un calme rayonnant:
( Vivez dans l'amour, 6crivait-elle, le front dans la
lumiere toujours grandissante et le coeur dans 1'amour
toujours vibrant. o Inexorablement attacbee a sa rggle,
jusque dans les plus petits d6tails - merite appreciable dans des journ&es aussi d6vorantes - elle ne
s'accordait ni une attenuation a la discipline religieuse, ni une douceur, ffit-elle la plus innocente du
monde. Elle avait demand6 a Notre-Seigneur de pouvoir t toujours vivre sur sa croix ,.
Elle n'y a pas seulement v6cu, sur cette croix du
Sauveur : elle y est morte. A tant soulager les fatigues
des autres, elle a fatigu6 et 6puisi son coeur. Le frele
organisme qu'elle surmenait sans piti, dans une mor6
tification de tons le's instants, brusquement a ploy , un
soir d'qxt6nuation, apres un h6roique effort. Elle est
morte sans phrases comme.elle a v6cu... Ou plut6t
non. Soucieuse du repos de ses aides d6vou6es qu'elle
voyait s'empresser autour d'elle, aux approches de son
agonie, elle dit simplement : II faut me laisser mouA quoi bon vivre? Elle 6tait pr&te et n'avait
rir.
d'autre tr6sor sur la terre que les pauvres'de son J6sus,
qu'elle allait retrouver en Paradis.
Des la nouvelle de samort, ce fut, a la maison de la
Providence, 1'afflux des lettres et tel6grammes venus
de toutes parts et ou se m6laient, dans une touchante
unanimit6, les hommages des cardinaux et 6veques de
France aux regrets 6mouvants exprim6s par les cures
de campagne, les religieux, les s6minaristes, les petits
vicaires de faubourgs et les d6fricheurs de la banlieue
qu'elle avait si g6nereus.ement assistes.
Mais de. tous ces t6moignages de sympathie etd'admiration, il en est un que sceur Genevieve, du haut du
ciel, aura recueilli avec un plus exquis sourire irradi :
celui des jeunes mamans de son Union des Familles
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qui suivirent son humble cercueil avec les yeux pleins
de larmes.
Pierre LHANDE, S. J.
(La Semaine religieuse de Paris, 3o janvier z932.)

BELLEVUE
SCEUR MARIE-CLARISSE-GABRIELLE

GROSGURIN

Je voudrais consacrer quelques lignes a la v&nbrie
supbrieure que nous avons eu la douleur de perdre,
mais je me sens -mpuissant a tracer d'elle un digne
portrait. Je l'ai vue a l'oeuvre pendant douze ans. J'ai
appr6ci6 sa haute intelligence, son devouement infatigable, son zele suraaturel, sa sainte austerit6. Elle
a 6td pour moi une aide precieuse, sfire, empressee.
Je la consultais souvent, et toujours avec profit : elle
tait la franchise, la sagesse m&me. Jamais le moindre
disaccord n'exista entre elle et son cur6.
Avec ses compagnes profond6ment afflig6es, avec
les internes, les Enfants de Marie, les j]unes filles, qui
I'aimaient comme une mere, avec les pauvres et les
malades, dont elle 6tait la bienfaitrice, avec tous les
paroisslens, qu'elle ddifait par ses vertus, je la pleure,
je prie pour elle et, en toute sinc&riti, je la prie.
Sceur Grosgurin 6tait d'une sant6 ddlicate, mais son
Ame forte et energique sut dominer son corps debile
pendant soixante-dix ans. Elle est morte, comme elle
le demandaita Dieu, le 27 novembre, jour anniversaire de l'apparition de la sainte Vierge a la v6nerable
Catherine Labour. Elle.a offert ses souffrances pour
la sanctification 4d clerg6 paroissial et de sa communaut6, pour la prospirit6 de toutes.nos ceuvres. Elle
nous a quitt6s sans nous abandonner. Nous aurons en
elle un ange protecteur.
Contentons-nous de raconter.brievement savie..Sceur

Grosgurin appartenait A une famille bourgeoise, trts
honorable et tres chrdtienne. Sa naissAnce, sa distinction naturelle, sa solide instruction lui promettaient
une place brillante dans le monde. Elle avait une plus
noble ambition, celle de servir Dieu uniquement. Jeune
encore, elle avait entendu l'appel d'en-haut et elle 6tait
r6solue A tout quitter pour entrer en religion. Bien des
obstacles s'opposaient A la realisation de ses vceux.
Patiente, courageuse, risign&e, elle sut attendre. Elle
avait dipass6 la trentaine quand elle put enin quitter
le monde et se donner a Dieu. C'itait I'ann6e meme
oh son frere, reprbsentant de la France au Siam, tombait sous les coups d'un mandarin rebelle.
Le noviciat, qui est une rude icole de renoncement
et de sacrifice, parut doux a sceur Grosgurin. Elle
n'avait qu'un desir, celui d'ob6ir, de vivre ignorie, de
se sanctifier. Son humilit6 n'arriva pas A cacher ses
remarquables qualites. Elle 6tait faite pour diriger et
donner 1'exemple.
Au sortir du noviciat, elle resta plusieurs ann&es
dans la Maison-Mere; on lui r6servait des charges
importantes. Elle fut successivement supbrieure de la
maison Saint-Jacques A Paris et de celle de Bellevue.
Notre paroisse ne la conserva que trois ans. Nommee
deuxieme maitresse de novices, elle ne put supporter
longtemnps les fatigues de cette lourde tache. Elle fut
une initiatrice incomparable. II m'est doux de le proclamer, car elle a forme une religieuse de ma paroisse
natale, une autre de ma famille, et smur Bazaud, notre
nouvelle superieure, a 6te son el~ve. Elle ne tarda pas
A saccomber A la fatigue et tomba gravement malade.
A peine remise, elle fut envoyee A Royan, dont elle ne
put supporter le climat. Elle revint enfin
Bellevuepour s'y d6penser pendant quinze ans, jusqu'a 1'6paisement, jusqu'a la mort.

-•267Sous son habile direction, la maison de Bellevue,
waalgr6 Its difficult6s da temps, est rest6e une maison
modle. Quel ordre, quelle proprete, quelle tenue,
quelle pitt6! Les soixante-quinze internes, avec lear
coquet costume du dimanche, ressemblent aux el4ves
d'un grand pensionnat. Elles recoivent une instruction et une education que bien des jeanes filles boargeoises seraient en droit d'envier. Leurs mines florissantes montrent qu'eltes sont parfaitement soignees.
Depuis sa fondation, notre paroisse a le bonheur de
possider des Filles de la Charit6. C'est a elles en
grande partie qu'elle doit d'etre reste chrttienne. Les
soers ont dirig6 P'6cole libre pendant cinquante ans.
Leurs 0l6ves, qui d4passaient le chiffre de trois cents,
occupaient huit classes. Une loi impie lear a d6fendu
d'enseigner, mais elles continuent de s'occnper des
bonnes ceuvres. Outre V'internat, elles posshdent une
creche et uan dispeasaire; elles dirigent an patronage
de petits enfants et ua patronage de jeunes files; les
Enfants de Marie recoivent chez elles une solide formation religiease; elles visitent tes malades et les
pauvres, apprennent le catechisme aux enfants des
&coles communales. Elles sont, pour le cur6, des auxiliaires tres pricieuses. Sceur Grosgurin avait done use
lourde charge. Elle s'occupait de tout, veillait sor
tout, dirigeait tout.
Un surcroit de travail lui fut impos6 pendant ces
huit dernieres ann6es. La Mere ghnerale de la Communaut l'avait nommee visitatrice de quarante-six
maisoas de la rzgion. Sans domte, .ne assistante tris
d6vouie lui avait 6t6 donnie pour la soulager, rmais
one supbrieure garde pour elle tons lessoucis et toutes
les responsabilitis. Souer Grosgurin exerga cette fonction si delicate avec tant de tact, d'intelligence et de
bouot qde les mombreuses maisons wisithes par ele
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portent son deuil. II nous est facile d'iniaginer la
prudence, la justice, la clarte, la precision de ses
rapports. Apres les avoir lus, la Mere g&nerale pouvait,
en toute securiti, prendre des decisions sages et
6clairees.
Tant de travaux, en apparence exterieurs, n'ont
jamais nui i sa vie d'union intime avec Dieu. Une
vraie religieuse souffre et se sacrifie dans le silenceA 1'exemple de J6sus, elle porte courageusement sa
croix. Sceur Grosgurin s'est sanctifi&e jusqu'a 1'immolation.
Ses obsiques out ete triomphales. Notre 6glise etait
trop petite pour contenir la foule 6mue qui s'y pressait : toutes les families, toutes les classes 6taient
represent6es; des enfants des coles avaient manque
la classe pour assister i l'enterrement de leur bonne
Mere. Jamais on n'avait vu tant de cornettes blanches
a Bellevue. Elles etaient plus de cent venues de Paris,
de notre diocese et des dioceses voisins. Quel spectacle emouvant et consolant a la fois! Soeur Grosgurin
m&ritait cette affluence, ces regrets, ces priires. M. le
cure a dit la messe, assists de M. I'abb6 Audrain et de
M. I'abbe Delanoue, anciens vicaires de la paroisse.
M. le premier vicaire de Meudon representait M. le
cure, empeche. M. Loiret, maire de Meudon, retenu
par son cours a l'Icole des mines, s'etait excuse par
lettre. Les sceurs avaient egalement requ les paternelles
condoleances de Mgr Roland-Gosselin et de Mgr Millot, vicaire gen6ral. Les beaux chants liturgiques out
et& executes par les internes, les Enfants de Marie et
les elives de I''cole libre.
Ca fut une tres 6mouvante cer6monie. Apres
I'absoute, donneeparun Pere de Saint-Lazare, le long
cortege funebre s'achemina vers le cimeti&re. Le corps
de soeur Grosgurin repose en paix dans le caveau des

Filles de la Charit6. Nous garderons de notre vendrte
sup6rieure un souvenir tres reconnaissant; mieux que
cela, nous prierons pour elle et chercherons a suivre
ses exemples.
Victor NEGRE.
(tcko paroissial de Bellevue et dit Bas-Mendoe, janvier 1932.)

ROCHEFORT-SUR-MER
L'QRPHELINAT DE LA MARINE

Une oeuvre trop ignoree, c'est 1'orphelinat de la
marine de Rochefort.
Fond .en 1693, sous les auspices de Louis XIV, par
les dons charitables de l'intendant g6neral B6gon et
de sa femme, cet 6tablissement, aide plus tard par
1'administration de la marine militaire et une subvention des Invalides, a,' jusqu'a ce jour, eu, en permanence, douze veuves de marins on d'ouvriers du port
de Rochefort et quarante orphelines dont le phre,
d6c&de Rochefort, avait servi dans la marine militaire.
.C'est sans doute &son caractere local que cet orphelinat, le seal officiel de la marine frangaise, doit d'etre
generalement ignore. Or, depuis ces dernibres annees,
I'ceuvre a perdu ce caractere local.
En effet, par suite de la fermeture du port de
Rochefort, le ministre de la Marine a beaucoup etendu
le recrutement des candidates. Desormais, il accepte
les veuves et les orphelines de n'importe quelle localit6,
pourvu que le mari ou le pere d6ce6d ait appartenu &
la marine militaire ou a la marine marchande, ou ait
6teinscrit maritime.
Bien plus (quoique ce cas ne soit encore vise par
aucun article ou reglement), les candidatures d'orphelines de mere, dontt
le pere marin est encore vivant,
petvent &tre examinees et acceptees (il y a des ant6-
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cidents). C'est un point trbs interessant i faire connaitre; car le veuf an service se trouve dans cette
alternative : on ne pas snivre l'docation de ses
filles, et celles-ci en souffriront; on abandonner son
m6tier pour s'en occuper, et c'est la marine qui perdra
un bon serviteur. Les plagant a I'orphelinat de Rochefort, Ie pere les saura en suret6 et pourra les voir au
cours de ses permissions.
Les demandes d'admission, faites par le tuteur, on
le pere (dans le cas particulier vis6 ti-dessus), ou la
veuve, demandant son hospitalisation, doivent etre
adress6es, avec le dossier, a M. le cotimissaire ordonnateur de l'orphelinat de la marine, a Rochefort-surMer (Charente-Inf6rieure). Elles sont soumises an
ministre, qui signe l'admission.
L'intendant g6neral B6gon et sa femme ont laissi
des fonds pour faire subsister lear aeuvre; la subvention de la Caisse des Invalides de la marine aide,
pour une large part, a boucler son budget. L'tablissement prend les pensionnaires gratuitement, a moins
qu'elles joaissent d'ane pension de la marine, auquel
cas cette pension est abandonne k laaaison, I'exception d'un denier de poche.
Pour les orphelines, le regime, 'habillement et le
local sont, de l'avis de tous, ceux d'ane pension de
prix 6levd.
L'orphelinat regoit les petites illes depuis FI'ge de
quatre ans et les garde jusqu'i dix-huit. L'i:struction
scolaire lear est, depuis la fondation, donnze par les ,
Filles de la Chariti de Saint-Vincent de Paul, officiellement reconnues et autorisees. A treize ans, les
orphelines reqoivent 'enseignemeat minager et sont
employees i divers travaux. Elles peuveat alors commencer i s'~ssarez n petit pbcule, car an cinqai4me
de lear gain de travail est plae6 sran livret de Caisee
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d'6pargne que le commissaireordonnateur leur remettra
i leur majoritY. A dix-huit ans, munies d'un bon
trousseau, elles quittent i'orphelinat et sont cas6es
suivant leurs aptitudes. Les seurs cherchent a les
placer dans des families chretiennes et continuent a
les suivre.
Durant quatre mois de l'annze, les enfants sont en
vacances sur lac6te, en face de I'lle Madame, a Piedemont, oh I'orphelinat a une propriet- de campagne.
L'enseignement religieux est donn6 aux orphelines
par un aum6nier extlusivement attache a l'orphelinat.
Au point de vue administratif, la Commission de la
marine s'occupant de l'6tablissement se compose du
capitaine de vaisseau commandant I'arrondissement de
Rochefort, pr6sident; du commandant du front de
mer; du directeur de l'intendance; du commissaire
ordonnateur et d'un m6decin de I" classe.
II est vraiment regrettable que cette oeuvre soit si
pen connue. Les orphelines de marins y ont de tels
avantages, tant au point de vue materiel qu'a celui de
1',ducation et de la formation morale, qu'il devrait y
avoir des candidates en grand nombre. Ce qui arr&te
certaines families, c'est qa'il faut laisser leurs filles a
I'orphelinat jusqu'& dix-huit ans. Mais c'est pricis6ment grace A cela que leur formation complite offrc le
maximum de garanties. Et, de fait, la plupart, a leur
sortie, font des ouvrieres, couturieres et femmes de
chambre tris adroites.
Commandant-MABILLE DU CHESNE.
(La Creix, mardi 5 janvier 1932.)
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VALFLEURY
Lettre de M. Cyprien AROUD, pritre e la Mission,
& M. LE SUPERIEUR GENERAL
Valfleury, le 5 novembre 193x.
MONSIEUR ET TRts HONORt PERE,

Votre binediction, s'il vous plait
La prtsence de M. Fleury m'a permis d'accepter de
donner une conf6rence mensuelle aux saeurs de SaintEtienne et des environs (neuf maisons), selon ce que
d6sirait M, Cazot. Nous commencerons ces conf6rences
lundi prochain g novembre.
Elle m'a permis aussi de reprendre une des bonnes
traditions de notre maison. et de reunir les curds des
environs pour qu'ils fassent chez nous, chaque mois,
une journ6e de recollection.
Ces journ6es de rtcollection mensuelle se font r6gulierement dans les principaux centres du diocese, avec
I'aide des Peres Jesuites, qui donnent les conf6rences.
11 m'a sembl6 plus dblicat et plus sage, avant de
rien entreprendre, d'avertir l'autorit6 dioc6saine et de
lui demander son approbation.
Voici la r6ponse que j'ai reque;je vous la copie, certain qu'elle vous fera plaisir :
a Archev&chd de Lyon, 3x octobre 1g3I.

MON REVEREND PERE,
M
c Le cardinal et moi vous sommes trs -reconnaissants de votre proposition de r6unir chez vous, comme
cela se faisait avant la guerre, les pr&tres des paroisses
voisines de Valfleury pour la retraite mensuelle et
nous acceptons avec une vive gratitude. II est bien
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vrai que les pr&tres de ces paroisses de montagne ne
peuvent que tres difficilement venir a Saint-8tienne
pour les t( R6collections ) qui y sont donnies. Ils pourront, au contraire, grace a votre charit6, se r6unir pros
de la Vierge au Genet-d'Or pour se recueillir, prieret
faire provision de forces spirituelles.
c Nous vous laissons done toute latitude pour organiser ces reunions et en fixer la date. Saint Vincent de
Paul obtiendra du bon Dieu que ces journ6es soient
particulibrement fructueuses.
a-Avec mes remerciements, je vous prie d'agrier,
Mon Reverend Pere, l'expression de mon tres respectueux d6vouement en N.-S.
SDELAY,

Ev. aux. de Lyon. )

Tout heureux d'une approbation si cordiale et si
large, je commencai cette ceuvre si chore a votre coeur.
.Hier, 3 novembre, vers neuf heures du matin, neuf
cur6s des environs arrivaient a Valfleury. Ils n'en
repartaient qu'k quatre heures.
Journee de recueillement, de priere. Nos retraitants
furent pleinement 6difiants. Is se confesserent. Ils
entendirent les deux conf6rences qu'ils dUsiraient que
je leur fasse. Le repas de midi fat simple et trbs
-cordial.
Ils nous quittbrent ravis, tous d6cid6s & revenir, et
plus nombreux encore, a la prochaine reunion, qui est
fixe au mardi-S decembre.
Nous reprenons ainsi, mon Pere, un contact plus
intime avec le clergi des environs et dans des circonstances tres *heureuses.
D'autres ceuvres viendront. Hier, deux cures ont
accept6 l'ide que 1'6lite de leurs jeunes gens vienne
chez nous, l'ann6e prochaine, faire une petite retraite
fermee.
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Un autre a decidi d'envoyer les plus ferventes de
ses Enfants de Marie chez nos sceurs de Valfleury, en
juin prochain, pour y faire une retraite fermee.
J'ai acceptS, en outre, d'aller pr&cher le carime a
Farchipr&tr6 de Saint-H1and, oh nos confreres, jadis,

allaient pr&cher chaqae ann6e.
Nous allons avoir, ces jours-ci, deux retraites ici et
une autre a Chaponost.
Je puis accepter ces travaux et les faire moi-meme,
grace a la presence du P. Fleury.
Merci encore, mon Pere, de toutes vos bont6s ?our
nous.
Veuillez nous b6nir et me croire, en Jesus et Marie,
votre bien reconnaissant et obbissant
Cyprien AROUD.
LYON
LES SOIXANTE ANS DE VOCATION DE M. GONACHON

Ce fut grande f&te, le dimanche 27 dicembre i•g3,

en la maison des Missionnaires Lazaristes de Lyon.
II s'agissait de c6~1brer dignement les soixante ans
de vocation de M. Jean Gonachon, pretre de la Mission.
Diverses circonstances avaient fait retarder cette fete
jusque fin d6cembre, et encore qu'en ce 27 d6cembre,
le brouillard habituel f6t d'une densite extraordinaire,

encore que le verglas rendit la marche pen assur&e,la
joie brillait dans tous lesyeux, le soleil 6tait dans tous
les coeurs,
De fait, Monsieur notre Tris Honor6 Pire avait
voulu honorer de sa presence cette fete de famille. II
donnait ainsi au vn6rable jubilaire un temoignage de
sa haute estime et montrait le grand int&r6t qu'i porte
S1'oeuvre des Missions.
Aux confreres de Lyon, MM. Houllier, sup6rieu;.
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Dolet, Marquaille, Moulin, Kalbach et Knapick, missionnaires, itaient venus s'adjoindre M. Frasse, visiteur; M. B6viere, superiepr de la maison de Loos;
M. Thiveny, cure de Sainte-Anne d'Amiens, autrefois
de la maison de Lyon; M. Hertault, fils spirituel de
M. Gonachon, et M. Touz6. D'autres confreres et amis
du v6nerable jubilaire avaient exprimA leurs vifs
regrets de ne pouvoir prendre part a cette belle fete
de famille.
La coquette chapelle de nos saeurs de la rue du
Doyenne avait et6 choisie, comme plus facile d'accks,
poor la c.r6monie religieuse.
-La messe fut c6lbree, a huit heures, par ML Gonachoo, assist6 de MM. Houllier et Hertault. Des chants
de circonstance, accompagn6s magistralement par
M. Dolet, furent executes par MM. Marquaille et
B6viere,
Apres l'evangile, notre Tres Honork Pare adressa
an jubilaire, a nos confreres et aux soeurs venus des
diverses maisons de la region, une touchante allocution. Tout d'abord, il lut Le long telgramme envoyd
par le cardinal Pacelli et transmettant la binediction
speciale du Saint-Pare a M. Gonachon « pour. J'heureuse occasion du soixantieme anniversaire de sa vie
religieuse n, et soahaitant - toujours plus ficond
apostolat m.issionnaire ,.

Notre Tres Honore Pere commenta en termes fort
heureux et tris d4licats ce tle6gramme de Rome :
S6Go ans de vocation, dont 54 pass6s i missionner chez
lesgens.des champs, c'est an cas peut-Atre unique dans
les aaannales de la Mission;'n'est-ce pas avoir rempli
parfaitement le but que saint Vincent donna a sa Congregation : evangelisare pauperibus msit me ? Voulant

imiter plus parfaitement notre saint Fondateur, M. Gomacboo s'est moatz6 si affable au cours de sa longus
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vie de missionnaire, que, partout oi il est passe, on
ne le dksigne que sons cette periphrase : le bon Pere
Gonachon. »
Enfin, comme pour ratifier la ben6diction du Souverain Pontife et les paroles de son successeur, saint
Vincent, non seulement benissait du haut du ciel son
venerable fils, mais prenait part effectivement I cette
touchante cirkmonie, par son cceur, expose dans le
reliquaire que le tr6sor de la cathedrale de Lyon avait
bien voulu preter pour la circonstance.
Apres la messe, le v6nerable jubilaire prit la parole
et, en quelques mots bien sentis, exprima sa vive
reconnaissance : a Dieu tout d'abord, qui l'avait comblk de tant de grices au cours de sa vie; an Tres
Honore Pere, qui s'itait impose les fatigues d'un long
voyage, en une saison tout particulibrement penible; a
M. Frasse, visiteur, venu de Marseille; a M. Houllier,
qui fut 1'organisateur si avis6 de la fete; a ses confreres, accourus de divers c6tss; & nos, chores soeurs
qui, par leurs prieres ferventes, continuaient, en ce
jour, I'aide si effcace qu'elles apportent aux pretres
de la Mission.
On ne put s'empcher de sourire lorsque, d'une voix
vibrante, M. Gonachon d&clara qu'il 6tait us6 jusqu'a
la corde, qu'il ne pouvait plus rien faire, que c'etait
IU sa tristesse du moment.
M. Gonachon exagerait, car, d'une part, son allocution toute pleine de vie et d'entrain, d'autre part, les
engagements qu'il a pris pour divers travaux &effectuer en I932, d6montrent bien qu'il obeira au tWl&gramme du Souverain Pontife en continuant iun toujours plus ficond apostolat missionnaire a.
Apres la messe, dans une grande salle, qui se trouva
trop petite, ce fut la reunion de la double famille,
Sous la presidence de notre Tr.s Honor6 Pere. Monw
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sieur Gonachon remit i toutes les personnes prbsentes
une image-souvenir de son soixantieme anniversaire
de vocation 181-19g31.
Aux cours des agapes fraternelles, qui eurent lieu
au 51 de la Mont6e du Chemin-Neuf, M. Gonachon,
malicieusement provoqu6 par l'un ou par l'autre de ses
confreres, fut intarissable en anecdotes du passe. On

constata, une fois de plus, que l'arc 6tait encore bien
tendu et pourrait vibrer pendant de longues annies.
Dans un toast d'une exquise delicatesse, M. Houllier signala 1'6tonnante activit6 de ce grand missionnaire. II lui remit une image magnifiquement enluminae, ot se detachaient ces mots si touchants de saint
Vincent, et d'une application si heureuse en la circonstance : a Les ouvriers de 1'lvangile sont des tresors
qui meritent d'etre soigneusement conserves. ,
Monsieur le Visiteur, parlant au nom de toute la
province, unie de coeur, en ce jour, A la maison da

Chemin-Neuf, f£licita le hhros de la f&te et rendit
hommage a son affection profonde et surnaturelle pour
ses supbrieurs, qu'il regarda toujours comme les
repr6sentants de Dieu et de saint Vincent.
Enfin, M.. Bivibre, dans un toast d'une superbe envol1e littiraire, redit les hautes qualitbs du missionnaire
ardent et du pr6tre pieux que fut M. Gonachon pendant
cinquante-quatreans.Ilsouhaite que ces noces de diamant de soixante ans de vocation se changent, avec les
ann6es a venir, en noces de platine. Nous croyonsque
ce souhait est facilement realisable, car la verte vieillesse du jubilaire lui permet de passer sur la terre de
nombreuses ann6es encore, avant d'aller c616brer au
ciel des noces de radium, 6ternelles celles-la.
De tout coeur, nous disons au doyen des missioanaires missionnants : Ad multos et faustissimos annos.
E. K.
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BELGIQUE
LIiGE
MONSEIGNEUR CHEZ LES CHOMEURS

Depuis quelques annies, la Belgique entiere celbbre,
a cette date du 27 novembre, la fete do roi gloriensement rignant, Albert IP.Dans la cit6 ardente, comme
dans toutes les villes principales du pays, a l'appel da
bourdon, tons les uniformes, toutes les opinions se
groupent autour du prince de l'Eglise poor one manifestation de vibrant et religieux patriotisme.
La crise vcoue procurant des loisirs indesires ajoate
a ce decor somptueux an groupement nouveau : les
ch6meurs, dans lear lamentable 6quipement, assistent,
eux aussi, a cette emouvante c6remonie du chant du
Te Deru, a I'issue de laquelle ils iront, comme chaque
jour, prendre leur modeste rspas chez lea Filles de la
Chariti. Oh! ils passent bien inapergus dans la foule
et contrarient peut-etre, par leur presence, le regard
on l'odeur cultivke de quelques assistants. Si NotreSeigneur avait pr6sid6 la solennit6, il aurait eu pour
ce groupement de malheureux un regard special et
bien paternel, et, comme autrefois en Terre sainte, it
aurait dit peut-etre du fond de son Ame compatissante ;
u J'ai piti6 de ce peuple. , H6Ias! la vie publique da
Maitre est terminee depuis longtemps; mais il a veiltl
a se perpetuer au milieu de nous en la personne deses
ministres.
Sa Grandeur Mgr P•v6que, en quittant la catbMdrale, ne s'est arr&t6 ni avec le procureur du roi,
ni avec les aatorit6s provinciales on communales;
comme J4sus sur la montagne, il.suit la foule des

- 279 oppresses et se rend k la maison Saint-Jean, oa ii vent
porter aux nacessiteux Ie t6moignage de son iuteret
paternel, Ie reconfort de sa parole encourageante et
un don substantiel pour chacune de leurs families. Oh!
le beau geste! Cette superbe representation d'une
scene ivang6lique! Comme Ie Ciel a di I'acclamer!
Ne l'aurait-on pas film6e de 1l-haut ?
Les scers, privenues de Ia visite de Monseigneur,
avaient pavoise la cour aux couleurs ponti&cales et
nationales. En pinktrant dans I'enceinte, tous oat
l'impression qu'il vase passer quelque chose d'extraordinaire. Mais quoi ?et quand?
Notre respectable P&re Directeur, invit6 pour la
circonstance, jouit de tout son coeur de constater la
joie, I'6tonnement et la docilit6 des sans-travail. II
est peat-&tre bien etonnC de les voir si nombreux et
se demande sans doute comment ses pauvres flles
peuvent sufire a tan- de travail supptlmentaire.

En pere prudent, ii ne dit rien et se dirige vers la
porte d'entr6e pour recevoir Sa Grandeur. Enfin,.
une s eur pr6vient les invites de Ia visite de leur
Aveque : w Monseigneur veut, A I'occasion de la fete
de la MWdaille Miraculeuse, vous remettre a. tons ce
pricieux talisman. Tous, croyants, indiff6rents et
mncreants, vous proftez de ses bienfaits, dit-elle;
tous, vous 8tes pries d'acclamer 'auguste visiteur,
Ctant le seul dignitaire de Liege qui s'intiresse a
votre malheur et qui porte soulagement a votrcmistre,
vous prouvant de la sorte que la charite chreienne
est la seale vraie charit-.) Quaiques instants d'atteate
et Monseignear appaxait. A I'instat, trois cent viagtsept casquettes s'agitent en l'air ; un tonaerre d'accamationsresonxe, mnAl aux cris r6pitis de a ViveMonseigneur! ) ic Vive notre, cher 6v-que! 4 Cet. ~Ian
iadescriptible est suivi d'un sileae de most juaqu'i
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ce qu'une voix 6mue traduise les impressions de tous:
sentiments de joie de voir leur 6veque gu6ri; sentiments de bonheur de. le posseder an milieu d'eux;
sentiments de reconnaissance pour l'interet qu'il daigne
leur porter; et tons ces sentiments exprimes dans
l'offrande d'une gerbe magnifique de fleurs blanches
et de roses.
Monseigneur, profondement touch6 de cette manifestation inattendue, repond tres paternellement et dit
et redit tout son bonheur de se retrouver enin lU, au
milieu de ceux qui sont ses enfants de predilection,
parce que, plus que d'autres, ils ont a souffrir. Devant
la Vierge Immaculne, qui entend depuis un an la priere
quotidienne de ces gens, dont la plupart avaient
oubli6 ce langage des anges, on dit les trois Ave
d'usage, suivis des invocations: u 0 Marie, concue sans
p6ch6, etc. » ; tout leur office quotidien. Ensuite Sa
Grandeur se dirige vers la salle, prend place sur la
petite estrade et se dispose a faire une distribution.
Entour6 par des monceaux de pain et de benrre, il
veut tout remettre lui-m6me A ses chers pauvres.
Avec une rapidit6 d'6clair, Monseigneur pose son
chapeau A terre (c'est bien la premiere fois qu'un
chapeau d'6veque est depos6 si bas), et le dfil6 commence. Chaque assistant se presente et recoit un pain
de forme, une demi-livre de beurre et I'embleme du
jour : la chore petite m6daille. Le v6n6r- pr6lat a un
petit mot pour chacun! C'est un tableau merveilleux
de voir les contorsions c6r6monieuses de ceux qui
n'ont jamais approch6 un prince de l']glise; tres
attentivement, ils 6pient la d6marche de leur voisin et
tAchent de la reproduire avec plus on moins de succs.;
ils baisent la main, ils baisent leur paquet et finiraient
par faire la prostration I C'est risible. La distribution
terminee, le digne reprisentant du bon Maitre tra-
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verse encore les rangs de ceux qui n'ont pas achev6
leurs repas et c'est sous leurs acclamations vibrantes
et escort6 par notre bon Pere Directeur qu'il gagne le
modeste appartement pour y profiter du frugal menu
offert par les filles de Monsieur Vincent.
Toute la conversation roule sur l'aeuvre du secours
aux ch6meurs, qui a .te I'occasion d'atteindre quantit,
d'&mes : situations rigularisies, pridres dites, accomplissement du devoir dominical. Quelle moisson!
Le travail termin6, toutes les sceurs viennent entourer
le v6ner6 Pasteur et le bon Pire. La question des
pauvres bat son plein. Monseigneur pretend que, si
les seurs avaient la facult6 de confesser, les conversions se multiplieraient encore davantage.)M. Peters
craint pour notre orgueil.
II est deux heures vingt. L'auguste visiteur s'intiresse tant au sort des malheureux qu'il a perdu de vue
qu'on l'attend, depuis deux heures, a la salle Lutetia.
D'une maniere toute discrete, il vide son portefeuille
et la limousine de notre chere presidente nous enleve
le v6nerk chef du diocese et le respectable Directeur
de la province.
Les seurs remettent I'ordre dans toute la maison
et preparent la reception de Mgr Pters, qui vent
chanter le salut de la belle fte, afin que les.demoiselles de l'IEuvre de Louise de Marillac. recoivent la
benediction de Jesus et de Celle qui nous a montri
l'autel comme une banque de secours pour tons les
mortels a travers tous les siecles. A I'issue de l'ofice,
reunion au profit des vieillards.
11 est huit heures ua quart quand le calme se r&tablit i la maison. Tout en benissant la Vierge puissante d'avoir voulu accepter leurs humbles services
pour la diffusion de son culte, sons rimpression de
la fatigue les smurs disent avec un pea-de malice::
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4 Quand nous dira-t-on, comme autrefois an sCminaire : Demain, tabliers bleus... On ne travaille pas i
la Commnunant. ,
En attendant, elles restent fidkles a la devisea Repos
ailleurs ,, qui se traduit si bien par le sceau de la
chbre famille :ia charit6 de Jsus crucifi nous presse !

HOLLANDE
Lettre de M. Hubert MEUFFELS, pritre de la Missios
& M. COSTE, secretaire gineral.
Tilburg,

5adicembre 193r.

MoNSIEUR ET TRES HoNORt CONFiRtE,

La gidce de Noire-Seigneur soit avec nous pour jamais !
Voussavez diji lajoie quela Providence a mznag&e
a la jeune province des Filles de la Charit6 de Hollande.
Elle a d6sormnais sa premiere maison de mission &
Soerabaia, la seconde ville de la grande Ue de Java.
C'est notre confrere M. Ter Veer qui a vonlu couier
. nos Smeurs, avec i'approbation de Mgr de Backere,
prifet apostolique, une euvre d'enfants abandonans,

a laquelle notre confrere consacre, depuis quelques

ann1es dija, ses soins et son d6vouement. Avec l'autorisation des Sap6rier- namjers nous avons pu nous
rendre
sea desirs. Le samedi 24 octobre dernier,
sceur Van de Laak, sear servante, sear Aaerbach et
saur Kerkbofs se soat eambarqu-es A GUaes, sur le
bateaa lollandais Mami-dee-Sainte-Aldegoade, qui les
a depos6es, le z1 novembre, aux Ides N6erlandaises,
apris an hereuxa

voyage,

pendant Jeqoel la sainte

amesse lear a. t assurAe toes es matins par M. Grard
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van Bakel, qui allait renforcer le nombre de nos
confreres & Soerabaia.
Pour la grande Communauti des Filles de la Charite,
une ceuvre de plus ou de moins, c'est, en soi, peu de
chose et rien de sensationnel. Dans le cas present,
toutefois, il y avait quelque chose de spcial. Bien que
les Filles de la Charit6 travaillent djai, an nombre de
quelques miIliers, dans tant d'autres pays de mission,
jamais ancune d'entre elles n'avait encore jusqu'ici mis
le pied dans une colonie de Ia Hollande, qui, malgr6
la petitesse de son territoire, est la troisieme puissance
coloniale de 1'Earope, venant immidiatement apres
1'Angleterre et la France. D6sormais, le saint Fordateur verra ses filles collaborer avec ses fits, qui les
ont prcd&ies depuis I924 a Java, dans cette grande
ville de Soerabaia, que sanctifia, par an s'jour de
trois semaines, notre bienheureux martyr Jean-Gabriel
Perboyre, quand il se rendit en Chine.
En tons les cas, Ia nouvelle maison semble bien
porter le cachet des fondations de saint Vincent, tant
pour la nature de l'ceuvre : enfants pauvres et abandonn6s, les privil6gies de Notre-Seigneur, que pour
le nombre des premieres ouvrinres, trois seulement,
a commencer modestement, petitement meme, mais
rbsolument, g6nereusement n. An bon Dieu de benir
le nouveau grain de s6nev6, le faire croitre et le multiplier, si tel est son bon plaisir.
Veuillez me croire, cher et trbs honor6 Confrere,
en I'amour de Notre-Seigneur et de son Immaculee
Mere, votre trls humble et dovoua confrire,
Hubert MEUFFELS.,
i. p. c. m.

,
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ITALIE
ROME
UNE (EUVRE D'ASSISTANCE DANS LA CITE DU VATICAN

Depuis la fin du pontificat de Benoit XV, les Sceurs
de Cbarit de Sainte-Marthe duVatican sont chargtes
d'un dispensaire et d'une oeuvre d'assistance, dus exclusivement a la g6nirosit4 d'une Sociit6 amiricaine. Par
les soins de cette Societi, des caisses de farine, de
lait arrivent de New-York chaque mois, pour 6tre distributes aux mamans des enfants assistks. Celles-ci
viennent, une fois par semaine, a la consultation gratuite, qui a lieu le lundi et le vendredi. Plusieurs fois
par an a lieu, en outre, une remise de r6compenses et
de cadeaux utiles.
Ainsi en itait-il dimanche dernier, oi quatre cent
quatre-vingts eniants se trouvaient dans la cour de
Sainte-Marthe, pour. la plupart port6s aux bras de
leurs mamans. La R6v. Mere Superieure de SainteMarthe, une Francaise, faisait, avec ses religieuses,
les honneurs de la maison. Son Em. le cardinal Sbarretti, secr6taire du Saint-Office, pr6sidait;
on voyait autour de lui Mgr Pizzardo, secr6taire des
Affaires extraordinaires, et Mgr Caccia-Dominioni,
maitre de chambre de Sa Saintet6; le commandeur
Serafini, gooverneur de la Cite du Vatican; M. Gentil,
conseiller de 1'Ambassade de France pros le SaintSiege; Mgr Vanneufville; le R. P. Fontaine, sup6rieur du college lazariste, etc.
Apres la f&te, le cardinal s'attarda I visiter 1'installation du dispensaire, se faisant expliquer cette ceuvre,
qui r6alise un grand bien, non seulement par sa cha-
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rit6 mat6rielle, mais par son influence morale. Elle

permet aux religieuses de Sainte-Marthe de faire baptiser de nombreux enfants et de s'occuper d'eux dans
la suite, surtout pour la premiere communion.
Le Saint-Pare s'int6resse beaucoup a cette ceuvre,
et, en son nom, Mgr Pizzardo veille sur elle avec sollicitude. Selon le d6sir des fondateurs, Sa Sainteti
Pie XI a gard6 le dispensaire pros du Vatican, dans
la Cite meme.
(La Croix,

23

janvier 1932.)

GENES
LE DOUBLE JUBILE DU COLLEGE BRIGNOLE SALE

Le jeudi 3 dcembre 1931 fut un grand jour pour

le collge des Missions 6trangeres de Genes. On y
fatait en m&mee

emps et l'Ytablissement, qui avait

soixante-quinze ans d'existence, et son ancien sup6rinur, M. Gaspard Ramella, qui entrait dans la
quatre-vingt-dixieme ann6e de son age et la soixantequatorzieme de sa vocation.
Le college, fonde par le marquis Brignole Sale
Negrone, a un pass&dbji glorieux Plus de six cents
missionnaires en sont sortis, parmi lesquels neuf bveques et un patriarche de J6rusalem; ils 6vang6lisent
l'Ambrique, l'Australie, FAfrique du Sud, la Palestine, la Grkce, la Roumanie. M. Ramella commence cette nouvelle .tape de sa
vieillesse dans des conditions physiques et intellectuelles.excelleites. Cest toujours le meme ap6tre de
la parole de Dieu, actif et persrasi f; le meme religieux
fervent, fidele obsefvateur de ses rggles. II est peude
prctres dans le clerg6 genois qui n'aient entenda ses
instructions nourries pendant les retraites donn6es
soiL a Fassalo, soit an s6minaire; ii en est peu chcz
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Icsquels ii u'ait 1aisse L'impression d'un religieux pieum
et austiee. 11 fat directeux du collkge Briguole Sale
ct es d.viat deux fois Il sup rieur. Les taissionnairescnmme
de la province de Turin l'out eu i leuir tte
visiteur, et les Filles de la Chirit4 comme directeur.
Rien d'&tonunat. par consiquent, que les fetes dt ce
double anuiversaire ajent attiri an collge un nombre
considirable d'ricieas 6lmves de la-maison. de pr&,res.
de missionnaires et de sceurs. M. le Supkrieur g-nCral 6tait venu de Paris; M. le Visiteur, de Turin. Le
cardinal Carlo Dalmazio Minoretti, archev~que 'de.
Genes, eut la bont6 d'interrompre ses occupationspour t6moigner i I'heureux jubilaire son estiwe et sa
reconnaissance.

De Rome aurivirent des t~moignages flaitteurs, Tout.
4'abord. cc tklbgranie.du cardinal secrbktaire d'9tat
. Sonp Inj~mgue
1A cardinal arcBe~v,&,ue,: (t Citk. dul
Vitjcan. Swverain NPutife, part"icUicmret heurenux
d# comworpaer les soixant-quinze arna es illustres

m6aites d(i colli~g BrigiOk et du. VWtri PZre Raimella, forme les vceux les plus paternels pour leurprQspeiIt spirituellt. ct utie aux Missions &rangeres
at do tout cieur leur envoc la bWA6dictioa apastohqueeR soubiaitaa la protectiatt divine. - Cardinal -Pa-

c*11t, a
Do ýsoa cA6 le cardinal VaA Rossuf, prifet de aLa
Propagande, 6rivit t M. Raella:
9t Tris Rývuqd Pire, an mois dc d'e6embre prochkini va, s,4ccomplir, la saixarke-quinziime aunke de
1w. fadaitiou du si rmixtant coURge. Brignole Sale; es1ueme teWiPPs comuencera la qn.itrevingt..dizi*ue
anaec 4'api vie causacrn e em, grawm partie
lLa pro*p4ritk de cot illusttre. 6tahlisscienet, dont Votas amer
k6 plusieurs fqiux Ie supdrieur actii,,
sag*, irlassable.
o Eu cette .eureuse circwstauce le Saint-P~rc-.
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bien volun faire parvenir ici le tmnoignage de sa souveaine satisfaction et bie~veillance, ainsi que les
veuxc de son ceur paternel: pour i'etablissement,
voeux de prosperiti toujours croissante et de nwrites
toujours plus grands vis-a-vis de t'1glise; pour vous,
Monsieur, veux de longues annres encore d'une vie
sainteet heureuse.
a Comme gage des faveurs celestes, le Souveraia
Pontife envoie sa bne&diction apostolique A vous,
aux superieurs actnels et A tons les eI~ves du colilge
Brignole Sale pour les Missions 6trangeres.
aAnx bienveillants tamoignages du Saint-Pfre
-cette Sacree Congr6gation ajoute ses 6luges, ses con_gratulations et ses vaeux les plus chaleureux.
a Je saisis bien volontiers I'occasion de vous coafirmer les sentiments de mon estime la plus haute.
u*Je suis, Monsieur et tres Reverend Pare, vtre
tout divou&en Notre-Seigneur.
t G. M. cardinal VAN RossUM, pr6fet. o

La messe de communion gOnrale fat dite, A-inq
hewares et demie, par M. le Suptrieur g6aera! devant
4ne assistance nombreuse, compos6e de Filles de la
Charit6 et de fiddes de toute condition.
A hait heures, messe de M. Gaspard Ramella,
qu'assistaient son frere, M. Francois Ramella, et son
neveu, M. Lazare Ramella, tout deax de la maisoa de
-Chiavari, dont le premier est saperieur. La beauti
des chants et Ja vue de la foule inmmense qui remplissait 1'glise durentsans aceun doute impressionner
Ie jabilaire.
Aptreslamesse, ce fat le long dfile de ceux et de
celles qui tenaient a presenter leurs felicitations &
M. Ramella et leurs hohamages A M. le Supirieur

ghenral.
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A dix heures et demie, grand'messe, chantee par
M. Lizza, abb6 de Carignano. M. Cocchi, sup6rieur du
college, dirigeait lui-meme la Schola Cantorum, qui
se surpassa. Un ancien klve, M. Luigi Traverso,
chanoine de Notre-Dame-delle-Vigne, montaen chaire.
II rappela la fondation du college, fit 1'6loge de
M. Ramella. <<Trois cceurs, dit-il en finissant, concoururent a l'institution, au developpement et a la f6condit6 du collhge Brignole Sale: le coeur du pieux et
humble marquis Antonio Brignole Sale, le coeur de
M. Gaspard Ramella, tous deux rechauff6s et inspires
par le cceur immaculk de la Mere de Dieu. Je fais desvaeux pour que ces souvenirs et ces f&tes engagent le
collage Brignole Sale, ses dirigeants actuels, ses professeurs et ses 61Bves dans la voie d'un progres f6cond
pour la gloire de Dieu, le bien de l'glise et le salut
des Ames. ,
Inutile de parler du repas de midi. Le diner fut
suivi d'une seance litt6raire-musicale presidee par Son
Aminence. Apres quelqpes mots du suprieur, M. Raphael Giachino lut quelques pages d'histoire: la vie
du collýge depuis son origine. Ce fut ensuite le tour
des poktes, M. Podesta, chanoine de la cathbdrale;
MM. Rossello et Cerchio, missionnaires, r6citerent
des poesies italiennes ou latines. Le tout entrem6l de
sonates ou de chants.
M. le Sup6rieur gen&ral prit ensuite la parole. Ii
recommanda la confiance en la Providence divine,
exhorta les missionnaires a l'accomplissement gin6renx et fervent de leurs devoirs et felicita affectueusement le jobilaire. Son Eminence cl6tura la s6ance
par un discours, qui fut vivement applaudi, et par sa
benediction.
Un Te Deum.et le Saiut dir Saint Sacrement r6unirent
de nouveau les invites a 1'6glise. oiu la f&te s'acheva.
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M. le Superieur genkral ne voulut pas quitter Genes
sans adresser quelques paroles d'encouragement aux
Dames de la Charit6 et A leurs auxiliaires les demoiselles de P'Euvre Louise da Marillac; il les regut
apr.s le salut et leur parla dans cette belle langue italienne qu'il posside aussi bien que sa langue maternelle.

YOUGOSLAVIE

Leitre de M. PLANTARIC,-pritre de la Mission
i M. LE SUPERIEUR GtNERAL
Belgrade, x8 janvier 1932.

MONSIEUR ET TRES HONORt PtRE,
La grdce de Nolre-Seigneur soit toujours avec nous!Conform6ment aux Regles des offices, j'aurais d6ji
di plusieurs fois vous 6crire et vous renseigner sur
l'ttat de notre maison de Belgrade. Elle a grandi pen
A peu, et s'est graduellement affermie. Voici done oix
en est actuellement parvenu l'ensemble de nos oeuvres:
r* Le ministare aupres des Filles de la Charit6
nous attiratout d'abord et nous amena i Belgrade.Les

seurs,. en effet, se d6pensaient, se d6vouent encore,
aupres desmalades, dans le sanatorium de Kracar et i
l'fipital civil. Quand je vins, en 1928, i Belgrade,
j'y trouvai quarante-quatre Filles de la Charit6.

Aujourd'hui, elles dbpassent la centaine. MWdecins et
malades ont les sceurs en grande estime, mais elles
sont toutefois moins agr66es par les pretres schisma-

tiques. Chez les saeurs, nous c6l6brons chaque jour la
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sainte messe, entendons les confessions et leur donnons, chaque semaine. une conf6rence.
2* Depuis le jour oh j'ai reu mandat de m'occuper
du soin spirituel des Filles de la Charit6, j'ai 6galement, suivant ie d6sir de Mgr I'archeveque, commence
a faire le catichisme aux enfants de neuf &coles. Travail plein de difficult6s: d'un c6t6, nulle r6tribution
de la part de l'autorit6; de la part des maitres, obstacles nombreux; de la part des parents, indifference;
du c6t6 des enfants, n6gligence et itourderie. Toute
.parole, toute "dmarche, toute action doit etre soigneusement surveill6e. Toutefois, cette ceuvre ne
:manque pas de consolations, au temps surtout de la
premiere communion.
3' Notre troisieme emploi est la paroisse, dont
I',glise est dddi~e aux illustres ap6tres slaves saints
Cyrille et Mithode. Cette oeuvre commenca modestement. D'abord, je m'occupai comme simple cat6chiste
dans la banlieue de Belgrade, a Cukarica. Mes auditeurs etaient trbs ignorants au sujet de la sainte
messe, des sacrements et de toute la religion. Cette
situation, si digne d'int6rat, je I'exposai aux autorites
.que cela regarde; mais en vain, h6las! Enin, Son
Excellence le nonce apostolique, a plusicurs reprises,
.m'encouragea ia crire a mon visiteur. Nous eimres la
wvisite de M. Smid, qui, constatant la rbalitk du bien
a accomplir, commenca, sans tarder, ses d6marches
et ses tractations. Au bout de trois mois, I'eglise
;tait
construite, et une petite maison achetee. Au debut de
193o, la paroisse nous fat confi&e. Le territoire en
est assez vaste, puisqu'il s'6tend sur 60 kilom-tres de
.c6te.
Le gros des catholiques est & Cukarica, qui fait
partie de Belgrade. La sont reunis pros d'un millier
die fdles.;et sur le reste de la paroisse, encore pros
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de mille ciaq cents mnes. A Mladenovac, i~ .Raija,
Sopot, Obrenovac et Zabrezje,
nl
messe est friqa•Wament cl6brbe, avec instruction et catechisme, pisqa'en chacan de ces endroits il se troave plasiears
families catholiques. Pour cela, aux jours d'obligatiou,
deux pr&tres, ou tout au moans un d'entre nous, doivent biner, ce que nous faisons avec joie. L'easemble
de nos paroissiens est pauvre et a grand besoin de
secours materiels non moins que spiritels.. Comoie
d'ailleurs les schismatiques au milieu desquels ils
habitent, le plus grand nombre de nos catholiqus
vit loin de l'eglise et meart sans le secours da prtace;
Ainsi, I'an dernier, vingt-neuf, dont dix-sept eafants,
soot d6c6dks chez eux; sur ce nombre, chose effrayante
a dire, quatre seulement furent prepar6s et recurest
les derniers sacrements. Notre espoir cependant st*
dans la jeunesse, garcons et fiUes,, q i, frquentant.
nos cinq &coles paroissiales, viennent voloatiert &.
I•cote et s'approchent r6gulirenmeat des sacrements.
Comome cure, M. Tumpej va volontiers visiter -ls
catholiques disperses et en est estim.
4* Notre quatriime ceuvre est le soin des pauvma.
Au debut de notre installation, fut irigee la confrrrie
de la Charite, qui comprenait des dames, vraaiment
pieuses on tout au moins d&voues. L'aeuvre proepera beaucoup, mais rapidement ne r6pondit plus a
ses britants debuts. Heureusement qu'une Fille dela CharitY, de la maison de Cukarica, vient de prendreen mains etde relever cette ceuvre charitable, si nicessaire partout, mais sp6cialement en. aotre. milieu
paroissial.
50 Notre cinquibme euvrre est I'association; des
Enfants de Marie, qui solennisa, enr93o,.ann6e du;

centenaire des Apparitions, an tridumn.deJaaMbdaille.
A tette occasion, aous nous. sommes eiac6s .deL.
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graver dans le coeur de ces enfants, exposhes aux dangers de Belgrade, un grand et veritable amour de la
sainte Vierge. Actuellement, soixante jeunes filles
portent l'insigne des Enfants de Marie et s'exercent,
non sans succes, aux vertus de leur association que
dirige notre confrere M. Mav.
II nous manque encore un local pour les riunions;
mais la divine Providence nous le fera, sans nul
doute, tronver.
Quant a notre maison, qui, an debut, 6tait incommode et pen adaptee a nos besoins, elle est desormais
-ce qu'il convient. L'an dernier, en effet, elle a Wt6
agrandie, jointe et accole & l'6glise paroissiale. On
y trouve le bureau du cure, un parloir, un rifectoire,
sans oublier I'oratoire. En dehors de la cl6ture, nous
avons 6galement une petite salle d'ceuvres, oi I'on
donne des seances de cinema, quelques representations th6atrales, oi I'on fait du chant, etc. Dsormais,
tout est done dans l'ordre; tandis que nous aident
fort bien deux freres coadjuteurs de bonne volont6.
VoilH, Monsieur et Tres Honor6 Pere, bien simplement et un peu sechement ce que nous faisons a Belgrade.
En lainour de Notre-Seigneur et de son Immacul6e
MWre, je reste, vous priant de nous binir, votre tres
indigne enfant.
-Louis PLANTAJIC
i. p. d. 1.m.

TURQUIE
UN GRAND FRANAIS : M. LOBRY

II y a quelques semaines, M. Lobry, Lazariste, s'6tei-
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gnait a Constantinople apris quarante-cinq ans d'activiti. Rentrant des pays dir Levant, Maurice Barris
avait dit de lui : ( Nul, ayant pour si peu approch6
des choses d'Orient, qui ne connaisse ce grand Franqais. 11 a le genie de 1'organisation. C'est le Nestor de
toutes les d6liberations o6 s'agitent ljI-bas les int6rits
francais. )) De son vivant m6me, par ces lignes de
I'illustre kcrivain, M. Lobry fut comme install6 dans
Sla galerie des grands serviteurs du pays.
Six ans durant, jeune pr&tre, il avait professC au
petit s6minaire de Montpellier, sons le regard de.
Mgr de Cabribres, dont il 6tait I'ami. Puis ses sup6rieurs I'avaient orienti vers le Bosphore : pour notre
bien et pour notre gloire, ses destinies s'y 6taieat
fix6es. Sup6rieur do collge de Saint-Benoit, et plus
tard visiteur des Lazaristes.et directeur des Filles de
la- Charit6, rien de ce qui se passait dans le Levant
m6diterran6en, ect dans la Turquie, et dans les Bal-'
kans, ne lai demeurait 6tranger. Les vieilles capitalations, qui faisaient 4e notre drapeau, meme au temps
de la R6volution francaise ou do combisme, le protectear du nom chritien en terre ottomane, investissaient
d'une sorte de r6le spirituel nos ambassadeurs aupris
de la Porte, quelles que fussent leurs opinions personnelles : tons, pour remplir ce r6le, eurent recours aux
lumires de M. Lobry.
Ce fut I'une de ses joies d'entendre M. Constans lui'
dire : a Voili cinquante-quatre ans que jesuis francmacon; mais je serais un fou de m'en souvrnir a Constantinople. » A c6t6 d'une ambassade qui changeait
de titulaire, ce pr&tre repr6sentait la stabilit6 de la
'France relagieuse, de cette France qui depuis Ie
moyen &ge s'enorgueillissait que le nom de Fraudjil
fit la-bas synonyme de chr6tien.
Des puissances rivales guettaient notre protectorat:
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•* Son sort est entre les mains de la France w, diclaSrait iU a nos diplomates; puis, se tournant vers les
d4leguis apostoliques, M. Lobry leur repriseatait
tous les d6savamages auxquels itait expose, ea face
-de la Turquie, le catholicisme disarme. Ainsi la per-sonnalit6 de ce Lazariste incarnait-elle, en terre ottomane, nos tradititions sculaires; et tout ce qa'il
disait, tout ce qu'il faisait, maintenait tn indissoluble
et supreme lien entre I'mter&t de la France et iint&Et
r.ds Saint-Siege, durant les nefastes annies o Il'on
-*tait 1att6 que les deux pcuvoirs pussent rtcipro.quement s'ignorer.,
JFrance politique, France militaire, France maritime, a peine dCbarquaes a Constantiaople, prenaient
le chemia de Saint-Benoit; Atienne Lamy y faisait
sejour pour pr6parer La Fmraxe du Levant; L-on Bour-

-geoi,. Paul Deschanel en 6taient les h6tes; plasieurs
'fois par a, .les offciers de aos stationnaires vesaient
s'asseoir a. I. table du colltge. Et quand, a 1'ipoque

.des guerres balkaniques, nos. vaisseaux mouilaieat
t

devant Stamboul pour proteger nos itablissements,
: M, Lobry &tait.
lk pour faire modifier le rayon de protection qui tout d'abord avait laiss6 en dehors de Ia
Sligae de d6fense la maison des Petites Scurs des
Pavrnes et an grand hbpitaL C'etait bien aaisi
qu'Henri IV, -et Louis XIII, et Louis XIV avaieat
oulu qu'iConstantinople la France fit enracin.e :
-une soutane de prctre ombrageait, d'ame vigilance
contnue, orphelinat ct sanctuaires, hospices et takernacls,- et lorsqu'iI fallait qwe s'levit la voix de la
.diplomatie, on qu'sa apparail de .force ga;anttfJa
:sicutmtles conselsde cc prrtre, connaisseur accoe.pli da terrain, itaient. non seulemeat accuet•ls, mais
unvoqu.s.

~.

-S...~.
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*
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En g91 , a 1'occasion du vingt-cinquiame anniversaire.de son arrivie en Orient, M. Bompard, ambassadeur de France, remettait a M. Lobry, au nom du
gouvernement, la 1eznxe d'Arc, de Fr6miet. ~ Nous
aimons la France, declarait avec emotion M. Lobry;
et c'est de tout notre ceur qu'autour de nous, nous
donnons indistinctement a tous ce qu'a nons-m&mes la
France nous a donn6 de meilleur. Certains peuvent secontenter de se confiner dans les limites etroites-de;
leur nationalit6; tel n'est point fait notre caur. Noussavons que plus la France donne ce qu'elle a de bon,_
plus elle s'enrichit. De 1A, sa vitaliht, qui risiste. et.
r6sistera a tout ce qui pourrait lui nuire. C'est ce quercemment encore, comme dans un langage proph6tique, disait le Souverain Pontife Pie X. a
Trois ans s'coulaient, et decembre 1914 6tait une
mois tragique. Brutalement, tous les Lazaristes etaientexpuls6s de Saint-Benoit, qui devenait lyc&e imp-rial; le dortoir des seminaristes 6tait converti en mosqu&e; la chapelle de Sainte-Pulchkrie &taitprofanee;tous les religieux francais devaient quitter la Palestine; Salonique devenait la residence de M. Lobry :
c'est de IA qu'il allait, quatre ann6es durant, b I'owbrede nos trois couleurs, continuer d'exercer cette royautei
morale qui s'6tendait, d'un bout a I'autre du Levant,.
sur les deux families spirituelles issues de saint: Viacent de Paul.
J'ai en le privilege de tenir entre les mains les circulaires que, sous le titre de Nouvelles d'Orient, ib
exp6diait de Salonique a son suptrieur de Paris, auw
procureur de Rome, et A tous les missionnaires, a•.
toutes les sceurs du Levant, a ceux du moins que ne.

separaient pas de lui les barrieres mises par la guerre.
Je voudrais qu'une copie en figurat a notre musle de
la Guerre de Vincennes: elles sont un admirable document de cette r6sistance morale qu'opposait a tons les
p&rils, dans le bastion de Salonique, la France du
Levant.
Que de tristesse, mais que de vaillance aussi, dans
ces lignes du 3o juin 1916 : u Constantinople reste
muet; il en est de meme de Smyrne. Parfois, pourtant, quelques lignes laconiques, telles qu'on peut les
Ccrire, arrivent apres avoir, traine six semaines, deux
mois et plus, en chemin. Ces lignes disent qu'on va
bien. Ce qui veut dire que lcs n6tres souffrent, et
attendent, avec une patience fortement mise a
l'Apreuve, que leur r6clusion prenne fin. On peut se
demander quel pain ils mangent! n
a Vaillants et confiants, 6crivait-il le i' juin 1917,
il va falloir I'etre plus que jamais pour les temps qui
viennent; mais, a mon avis, ces jours tris durs seront
fort vite suivis du triomphe final. n
Son ascendant se faisait respecter des chefs d'arm6es, comme naguere des diplomates; il avait une
joie, en ce meme mois de juin, lorsque M. Venizelos,
sur la demande do g6neral Sarrail, consentait que
l'Aglise de IUnidji, construite il y a plus d'un demisiecle par un Lazariste, fUt rendue au culte catholique.
En octobre i917, un incendie, c provenant d'une

friture d'aubergines ., eclatait dans les quartiers turcs
de Salonique, detruisait la ville aux deux tiers, laissait plus de cinquante mille personnes sans abri :
M. Lobry, heureux, dans la ditresse commune, que le
g6neral Sarrail et I'amiral Merveilleux da Vignaux
permissent a tous les 6tablissements catholiques de
s'approvisionner dans I es intendances militaires et
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maritimes, commencait ainsi sa lettre circulaire : a La
ville de Salonique manque de beaucoup de choses en
ce moment, et aussi de papier. Je n'envoie done que
deux pages. u C'itait 1U tout ce que comportaient ses
disponibilit6s de papier pour la multiplication de sa
circulaire au polycopie.
II condensait done - c'6tait necessaire - le ricit
de l'incendie, et voici comment il terminait : a Ce bon
6tat moral dont je suis ici le t6moin, je le souhaite a
ceux et a celles qui liront ces lignes. Confiance! Confiance encore, confiance toujours! Arriere ce que le
soldat appelle avoir le cafard; avec cette misere, ce
serait de notre faute. Quand quelque chose faiblit en
nous, allons vite chez Notre-Seigneur Jesus-Christ; it
nous invue; il a tout ce dont nous avons besoin. Prions
les uns pour les autres. ,
Enfn, des le 3o mai 1918, M. Lobry propageait a
travers le Levant une circulaire ou l'on lisait ces mots:
c Peut-6tre ne sommes-nous pas 6loignes de la grande
victoire definitive sur le sanglant Calvaire qui se
dresse en France.
*

Ce pronostic une fois accompli, M. Lobry fut celui
qui, dans le -Levant, releva les ruines, en adaptant
son action aux nouvelles circonstances politiques. La
Franee officielle, non moins que la France religieuse,
fetait dans Saint-Benoit, en 1923, le cinquantenaire
de son entree chez les Lazaristes; en 1926, ses noces
d'or sacerdotales; et le Quai d'Orsay s'associait a
cette derniere solennit6 par une d6peche qui lui apportait la cravate de commandeur.
Quelques ann6es plus t6t, causant avec Maurice
Barres, M. Lobry lui disait : c Un religieux cotte
400 francs par an. Une robe dure quinze mois; une

paire de souliers, un an. Et c'est tout m&me uan belle
vie. Calculez si la France pent trouver micex. n II avait
une idee tris haute, et toot en mame temps tris rialiste, de ce que le desinteressement des hommes
d'lglise pent procurer uane patrie. Mais, personnellement, il s'estimait lui-meme peu de chose, et croyait
de tris bonne foi que la France pouvait trouver
mieux que lui, parmi ses cufreres.
a C'est vrai, diclarait-il en 191i, en rkponse aux.

compliments de M. Bompard, ambassadeur de France,
je suis depuis vingt-cinq ans a Constantinople, mais
en toute smncrit6 je dois m'avouer A moi-m&me qu'un
autre aurait beaucoup mieux fait que moi. Le grand
Francais qu'&tait saint Vincent de Paul vent que nous,
ses ils, nous ne nous estimions bons qu'a gter les.
choses que nous traitons. C'est de la sorte qu'il s'appr6ciait lui-m&me. Toutefois, son humiliti ne le rendart pas timide dans I'action; ses ceavres multiples leprouvent assez. ,
Ce que M. Lobry disait de Monsieur Vincent, noas
pouvons, avec respect, le redire de lui-mime.
Georges GovAU,
de l'Acad6mie frangaise(Figaro,25 novembre g93-. )
LA MALADIE, LA MORT, LES EUNkRAILLES DE M. LOBRi
Circulaire de M. Levecque, vice-visiteur
aux Missionnaires et aux Seurs de la province
Ayant accepte l'aimable et gnaereuse proposition

de la seur servante de l'6pRtal de la Paii, M. Lobry,.
au mois de juin dernier, s't&at installU dans cette
maison avec 'intention d'y passer les mois d'tA. Deux
chambres, dont une avec balcoa donaant sur le Bos-
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iphore at sr la grand'route, avaient 6t6 mises asa disposition. Soeur Clotilde, qui, dans 1e passe, avait
soigut M. Ie Visiteur dans differentes maladies, aurait
encore toote l'autorite, .'intelligence et le <4vouenment
.ncessaires a l'adoucissement desesderniIressemaines.
A la fin du mois de septembre, aprks avoir pris
t'avis des m&decias traitants, M. le Visiteur se decida
4 demeurer d6finiivemeat a Chichli. II se rendait
compte que les inarrmitis occasionn6es par la dimi-nation progressive de ses forces physiques exigeaient
des soias qae seuls des infrmiers professionuels pourraient lai donner.
TUn petit autel avait &t6install6 dans son bureau et
il pouvait, usant de I'autorisation accorde par Rome,
y c61lbrer assis la sainte messe, assist6 do frire
Michel, qui se rendait chaque soir & Chichli pout
,passer la nuit pris de Mr It Visiteur
Le r" octobre, pour la premiere fois, il fat impossible & M. Lobry de c61~brer la sainte messe et, de
ce jour, M. Droulez, aaum6ier de I'h6pital, lai portt
r6gulikrement la sainte Communion. C'est aussi &
partir de cette date, que le venrable malade, so sed!tant encore plus faible at ayant meame fait une chute
'dans son bureau, dematnd a deateuter au lit jusqu'a
la visite du madecin, se levant seulement pour )e
repas du midi at se recouchant apres celui du soir.
Dans le courant du mois d'octobre, M le Visitebt
-avait eu une bronchite, comme cela lai arrivait fr6•qmement an d6but de l'automne. Le 19 octobre, le
mualade eat un pea de fievre et-passa une mauvaise
jourCee. Vers le soir, seur Guilloux prtvint M. le sup&
siest de Saint-Benoit qu'elle jugeait prudent d'admisistrer M. Lobry. Aussit6t MM. Levecque et Darbois
at reodirent & Chichli et, ea toatte simplicit,. propotreont & M. le Visiter de recevoir le sacrement des
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malades. u Que dit soeur Clotilde? demanda le
malade. - Que vous etes en danger et qu'il est
sage, alors que vous etes encore en possession de
toutes vos facultes, de prendre les precautions indiqubes par l'tglise. - Eh bien! qu'on pr6vienne la
seur Visitatrice de venir assister i la cer6monie. i
Pendant qu'on communiquait a saeur Rousselon le
desir de M. Lobry et qu'on proc6dait aux priparatifs
n6cessaires, M. le Visiteur faisait ses dernieres
recommandations a MM. Levecque et Darbois et cela
avec la plus complete maitrise de soi. A un moment,
il dit mime : c Cela me rappelle que jadis, quand, a
deux heures de 1'aprbs-midi, je pr6venais M. Colliette
qu'il devait se preparer A recevoir les derniers sacrements, il ne voulait pas me croire et, a six heures du
soir, il etait dans son iternitk. Ce sera peut-6tre ainsi
pour moi. o II recommanda de remercier le Trbs
Honor6 Pere, qui avait toujours kt6 si bon pour lui,
de le rappeler au pieux souvenir de M. Cazot, qu'il
avait vu grandir et se former pros de lui. II avertit
qu'on trouverait dans son carnet d'adresses le nom des
personnes qui devaient ktre pr6venues de son dichs.
Quand Ja sceur Visitatrice et la sceur assistante
furent arriv-es, il tint a les voir en particulier pour
leur adresser quelques paroles, puis il demanda pardon
a sceur Clotilde et i son devou6 infirmier des nombreuses impatiences qui, malgr6 sa volonte, lui avaient
&chappi au cours de cette journ6e.
II pria M. Levecque de lui lire a haute voix la formule de renovation des saints vceux, puis il s'unit aux
prieres de l'Extreme-Onction. Sa luciditi d'esprit
etait complete et, an cours de la ckremonie, il s'inqui-ta
de savoir si M. Droulez etait bien present. Quand
M. Levecque eut termini la c6remonie, il pria
M. le Visateur d'accorder sa benediction i tous les
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membres et a toutes les ceuvres de la province, ce que
fit immidiatement le v6nerable malade. Puis, comme
MM. Levecque, Darbois et Droulez semblaient se
retirer, il les rappela, leur disant: c Venez done que
je vous embrasse une derniere fois. , Toutes les soeurs
presentes vinrent ensuite lui baiser la main. -Quand
tout le monde se fat retire, I'emotion du vin&rk
malade fut plus forte que ses forces, epuisCes par la.
maitrise extraordinaire dont il venait de faire preuve,
et il se mit a sangloter. Mais il se ressaisit bien vite et
continua & montrer ce calme et ce sang-froid qui furent
les traits dominants de sa vie.
Ir6venu de l'tat inquietant de M.'le Visiteur,
Mgr Margotti, d6lgu6 apostolique, demanda tle6graphiquement la bn6,diction du Saint-Pere et tint, d&s
le 20 au matin, i.venir visiter et encourager Ie ven6rable malade. M. le comte de Chambrun, ambassadeur de France, prevenu lui aussi, vint imm6diatementsaluer M. Lobry et sortit de cet entretien profondement 4mu, disant qu'il venait de quitter a le plus
grand Francais venu en Orient depuis quarante ans ),.
Jusqu'au d6ces de M. Lobry, M. de Chambrun renouvela six fois ses visites.
Quand, le lendemain, M. Levecque revint pris de
M. le Visiteur, il le trouya encore assis dans son fauteuil, mais remarqua quelque trouble dans ies idies.
NEanmoins, le ven6rable malade n'avait pas perdu la
complete notion des choses et le prouva & diverses
reprises par les r6ponses mahcieuses ou plaisantes
faites a ses nombreux visiteurs. A Mgr le Delguc,
qui lui disait que la patrie 6tait toujours bien chere,
M. le Visiteur repondit en lui montrant le Ciel et fit
mame remarquer au prlat qu'il se trompait en appelant barette le a casque a mrche , qu'il voulait enlever
pour recevoir sa bbnediction.
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Le samedi, 24 octobre, on eat une petite alerte at
tout le monde accourut aupr&s du lit de M. Lobry;_
mais la crise passa et la sainte communion put het.v
administrie an v&nerable malade. Les jours suivants,.
de nonbreuses visites lai farent faites; personnages
offciels, supirieurs de communautbs, petites soMars
des pauvres, tinrent a venir timoigner lear sympathie
ncvers leur coaseiller et leur ami. Tous se rendaieat
compte que chaque jour amenait une diminution des
forces de M. Lobry. Pourtant la r4gulariti et la nettett
du pouls laissaient croire que L'Nvnement fatal pourrait encore tarder. C'est le 3 novembre au matin que
commene a le r&le de l'agonie. Accoura apresla grand'
messe des morts, M. Levecque proposa une absol-,.
tion A M. le Visitetr, qui accepta et essaya, mais en
vain, de faire le signe de la croix. 11 baisa pieusement le crucifx qui lui etait pr6senth et parvint i
articuler un a merci v. Le malade ne pouvait plusfixer
.les objets. mais paraissait se rendre compte de tout ce qui se passait autour de lui. La journe se termina
-comme les preckdentes et le mndecin d6clara que la
forte constitution du malade ponvait encore retarder
-la triste echeance.
Le aardi 3 novembre, aprbs avoir presid6 la pre.mitre reunion des Dames de la Charith de I'aanbe,
M. Levecque se rendit prs de M. le Visiteur, qui ne
parut pas le reconnaitre. A dix-sept heures et demie,
-M. Darbois vint remolacer M. le sop6rienr, qui rentra
A Saint-Benoit. A dix-neuf heures, le midecin chef
vinf voir le malade et, pour le soulager, psescrivit va
ballon d'oxygeae. Le pous paraissait encore r6g-_.
lier. Tout A coup, un changement subit se manifesta
sur Ies traits da.malade: on comprit que c'6tait la fia.
MM. Darbois et Droulez avec la. sotar servante de
J'h6pttal r6citerent le Pro~riscere,aaiMa cstariam,et,
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avant la fan de la priere, I'Mme de M. Lobry avait
dejk paru devant Diea. Privenau teephoniquemeat,
M. Levecque et Ia scear Visitatrice arriverent quelques
minattes sculement apres ]e deces de M ie Visateur.
Oa proceda dans la soiree k la toilette moetuaire de
M. Lobry, qui, revt& des ornements sacerdotaux, le
crucifx des voeux sur la poitrine, fut expose dans la
salle de communaute des soeurs de I'hbpital de la
Paix. La-jounre du 4 amena Mgr le dilfgut apostolique et M. rambassadeut aux pieds du v6n&•r
defunt. Tous les confreres et toutes les Filles de la
Charite vinrent se relayer pres de la couche fanebre
et prier pour celui qui avait it6 pour eux Ie reprisentant de Die.o A dix-huit heures, on procedai la mise
en baire en presence de MM. Levecque,Droulez, Kergozien, Legouy et Darbois, de la sceur Visitatrier, de
la soemr Assistante, de plusieurs sceurs servantes, de
toutes les seurs de la maison. Ce fat une scene bien
6mouvante dans sa simpliciti : chacun vint jeter un
pes d'eau binite sur le corps de dafunt et lui baiser
la main. La biere fat ensuite fermbea
et portee jusqu'as
corbillard par les missionnaires nomm6s plus haut. A
Saint-Benoit, la communauti s'etait reiinie prks du
vieux portail ginois pour recevoir la dipouille mortelle, que les missionnaires porterent dans le grand
parloir, tran.form6 en chapelle funbraire et oB attendasent toutes les scemrs de la Maison Centrale.
Le jeudi 5 novembre, les sept cents Mlimes du collUge
Saint-Benoit, auxquelsonavait exphqaetout cequ'avait
6te jadis M. le Visiteur pour la maison, dfiltreat
devant son cercueil.
Pour que tout se pass-t arec ordre et recaeillement
dans la vieille 6glise Saint-Benoit, trop 6troxte pour
la circonstance, il avat & d6ccd6 qu'il y aurait deuxc&6rmonies retigieases : 1'nae, celle des fanerailles,
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reservee aux personnes du dehors et aux scurs servantes; l'autre, un service de huitaine, pour tous les
membres des ceuvres dirig6es par les Lazaristes et les
Filles de la Charite. De cette faqon, il fut possible a
tous les invites de trouver place dans la chapelle.
M. I'ambassadeur vint, accompagn6 des secr6taires
d'ambassade, de l'attache militaire, ancien klve du
college, de M. le consul general et du personnel du
consulat; Mgr le vicaire general remplacait Mgr le
delegub apostolique, appel6 en Grace pour une c6remonie fix6e depuis plusieurs semaines; Mgr le chancelier et le secretaire de la D6elgation, Messeigneurs
les vicaires melchite, syrien et grec, le clerg6 arminien catholique, les sup6rieurs ou les repr6sentants de
tous les ordres religieux, Mgr Boris, archeveque
d'Ochrida, locum texens de l'exarchat bulgare, 6taient
presents. M. le ministre d'Autriche, toutes les personnalites de la colonie francaise, directeurs et administrateurs des differentes soci6tbs 6taient lU. La c6r&monie des funerailles it sur tous une tres profonde
impression par sa simplicit6 et sa dignite, rappelant,
dit M. de Chambrun, les traditions du dix-septieme
siecle.
Apres 1'absoute, donnee par le P. Bruno, aum6nier
de l'ambassade de France et ami personnel du d6funt,
les missionnaires transportereat le corps sur un catafalque pr6par6 dans la grande cour du collge.
M. 1'ambassadeur, en quelques mots 6mus, exprima
toute son admiration et sa reconnaissance pour cette
carriere de quarante-six ans entierement consacree a
Dieu et a la Patrie. Le corps fut ensuite porte au corbillard qui se dirigea immediatement vers le cimetiere de F6ri-Keuy, oh attendaient les groupements
d'Enfants de Marie et d'orphelines, ainsique les Filles
de la Charit6 qui n'avaient pu trouver place dans la
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chapelle de Saint-Benoit. M. I'ambassadeur tint a venir
jusqu'au cimetiere, donnant ainsi une derniere marque
de 1'estime profonde dans laquelle il tenait notre
v6n6rable Visiteur.
Le lendemain des funerailles, M. I'ambassadeur
nous communiqua un til6gramme de M. Briand, nous
transmettant ses sinceres condoliances et affirmant
que le gouvernement n'oubliera pas les eminents services que le Visiteur des Lazaristes a rendus a la cause
francaise en Orient. Le m&me jour arrive de Bruxelles
un t6~lgramme envoy6 par M. Brug&re, conseiller de
I'ambassade de France, nous disant la part profonde
que lui et sa femme prenaient au deuil de notre Communaut6. Mgr Grente, eveque du Mans, nous envoie
aujourdshui toutes ses religieuses sympathies et nous
rappelle que c'est au cours de la mission du cardinal
Dubois en Orient qu'il eut u l'occasion d'appr6cier la
haute valeur d'homme et de pretre de M. Lobry )j.
Tous ces t6moignages d'estime et de sympathie, tout
en nous consolant, nous font mieux comprendre toute
la perte faite par la province dans la mort de celui
qui ladirigea pendant quarante-cinq ans.
Stamboul, Ii novembre 931.

ASIE
SYRIE
M. ANTOINE ACKAOUI

Le 5 aoit ig3, s'eteignait pieusement, a Beyroutb,
le v6ndr6 M. Ackaoui. Une maladie trbs courte suffit
a abattre ce corps robuste, mais vieilli, us6 par les
labeurs d'une longue vie.

Antoine Ackaoui naquit i Mansourah, sur cette terrd'lgypte, si rifractaire d'ordinaire aux vocationssacerdotales. Ses etudes, commencees chez les Freres-

d'Alexandrie, furent continuwe6 an collige patriarcal
de Beyrouth et achev6es dans notre collge d'Antoura.
C'est lk qu'il se prit a penser A sa vocation religieuse. Sa resolution prise, il demanda d'tre admisdans Ja Congregation.
. Je lis dans une note de M. Bouvy: a Sa famille et:
le clerg6 grec voulurent s'y opposer, et remuerent ciel
et terre pour empacher cette vocation, jusqu'a faire
intervenir le consul de France et le cadi de Beyrouth.
II tint bon, et le cadi, ayant constatE qu'il agissait
en toute libert6 et qu'il portait moustache, le renvoyaA Antoura. *

II est tres ordinaire en Orient - et peut-&tre aussi
ailleurs - de voir les families s'opposer i la vocation,
de leurs enfants. Quant au clerg6 grec, m&me cahiolique, il voit toujours de mauvais ceil ces transfuges,.

qui quittent leur xatique et viaable Iglise pour paxser au rite latin. On ne peut leur donaer tout fait
toct.
Le jene Ackaoui dtts'enfnir litticalement i Paris,
i ses parents.
-sasua&mt dire adleu
Ordonan pr&tre en I877. i rev nt en Orient lamhme
unnbe, en compagnie de M. Devin. 1I fut toat d'abord
place a Alexandrie, puis, apris quelques maois seucement, a Beyrouth. C'est li qu'ds devait passer lesvingt-deux premieres annres de sa vie sacerdotale.
I.ant da pays et coanaissant bien la langue, ii fut
chbarge de I'conoamat Toute sa vie, ii semootra d'sne
grande delicatesse de conscince dans Ie maniement
de I'argent. Peut-ktre poussa-t-il un pen trop loin
i'espit d'&conomie.
L'h6pital de Sacr--C6etr, tenr par les Filles de la
,Chante, si prospere anjourd'hui, doit beamcoup M. Ackaoui. C'est li qui en surveillU a construction,
depuis la pose de la premikre pierre jusqu!' son complet achevenaent.
I mame
n
poqur, es &olks
kl organisa igaleoeatnt
de la Mstoagne. 1 commena.modestement avec ;es
trois 6coles de Bsous, Bdedoun et de Wadi-Shahrour
Deux ans plus tard sealement, grice 1 V'interveation
da Trs Honorm PAre Fiat, le nombre ea 6tait po•ti A
dtcx.
h
-.
N'etait la diff&cult

notoire de la langue arabe,

I'mcapacith p$dagogiqec,
oM 1'iacapacitk toot court
I'incune d'an trop grand nombre d'instituteurs, ces
4coles, tennes par nous, par d'autres congrkgations
esfigieuses ou par e clerge s6calthr, auzaient apportt
iu appoint consid•sable i tinasaction profane et
religteuse des Montagnards.

TeUes queles, etes out contribu a. ilever jasqu'i
y5 p. toa le nomnba des lettrzs am Liban, alors qu'es
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Syrie, notre voisine, plus vaste et plus riche, le pourcentage est de 25 seulement.
Outre l'conomat et les 6coles de la Montagne,
M. Ackaoui s'employait activement aux autres fonctions de notre Institut. (CPendant tout ce temps, icrit
encore M. Bouvy, ce confrere a travaillk avec un zele
incroyable au salut des Ames; prechant des retraites,
dirigeant une multitude de jeunes- lles, faisant des
cat&chismes, instructions, etc. nII 6tait directeur des Enfants de Marie.
Au temoignage d'une venarable sceur, qui I'a conna
a cette ipoque, il s'acquitta de ses ddlicates fonctions
avec d6vouement, r6serve et dignit6.
C'est un bel iloge!
.
Quand j'"tais au s6minaire, le nombre des seminaristes augmentant, on vouiut rioccuper la salle SaintAugustin. En 6poussetant un vieux, tres vieux pupitre,
on trouva, icrit sur le revers, ce verset de saint Paul:
Qui episcopatumn desiderat,boneum opus desiderat.

Cette &criture n'ktait certainement pas de lU main
de M. Ackaoui. Pendant deux ans,on le sollicita pour

1'6v6ch6 de Saint-Jean-d'Acre, et pendant deux ans il
s'y refusa.
/
La tentation 6tait pourtant delicate, dans un pays
de soleil, ol les dignitbs 6tal6es, les couleurs vives et
chatoyantes font sur les peuples une si douce impres-

sion ! Si douce que, pour leur 8tre agr.ýable sans doute,
plusdx'un pretre ajoute sans d6plaisir an peude rouge
A ses boutonnitres et une ceinture violette a sa son-.,
tane, insignes de pr6lature, faute d'6v6chL.
Pour le clerg6 melchite, c'itait certainement une
maniere fort 6elgante de faire rentrer cette brebis de
choix dans le bercail. -11 mit Rome de son c6t6, et les
cardinaux Rampolla et Ledochowski brent savoir au
visiteur, que le Saint-Pere agr6ait le retour de

-

309 -

M. Ackaoui au rite grec et le nommait a l'archev&ch6
de Horns. Ils priaient en consequence le visiteur d'obliger M. Ackaoui- se soumettre.
Ce dernier, prifirant toujours son humble vie de
missionnaire, repondit lui-meme aux cardinaux Rampolla et Ledochowski, et obtint gain de cause.
II ktait alors sup6rieur a Tripoli depuis un an.
M. Bouvy I'avait fait nommer a ce poste, tout ena
regrettant vivement son depart. (<M. Ackaoui part
aujourd'hui, a onze heures, pour Tripoli. Quel sacrifice ! ,6crit-il dans ses notes le 19 aoit 19od.
A Tripoli, M. Ackaoui s'adonna de tout coeur aux
travaux des missions. Missionnaire missionnant, il
devait le rester jusqu'a la fin de ses jours. Prudent,
mortifi6, plein de zele, eloquent et simple dans ses
.pr6dications, il fit un bien incalculable aux imes
aupres desquelles il exerca son apostolat.
II ne semble pas avoir 6t6 aussi heureux en tantque
supkrieur. Des confreres, qui l'ont connu a ce premier
stage, n'en garderit pas un souvenir de tous points
excellent. Ce cher confrere avait une inclination un
pen trop prononc6e a voir le petit c6t- des personnes
et des choses. II souffrait d'une certaine Atroitesse
d'esprit, qui rendait la vie avec lui parfois quelque pea
p6nble. Ceci a c6te de qualitds fort enviables et
solides.
Lorsque, en 9go5, on fonda la maison de Broumana,
M. Ackaoui en fut nommi le premier superieur.
Les sceurs, d6sireujes d'avoir les missionnaires pris
d'elles, leur cederent, a prix fort avantageux, une
petite maison situae en face de la leur.
Cette maison avait servi de demeure seigneuriale
aux ]mirs druses qui deciderent, exn 86o, le massacre des chr6tiens.
C'est meme dans l'une de ses salles, dit-on, que se
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tint ie sombre conseil oh £ut arrkete, i 1'instigatioe
du diable, cette sinistre rosolutom.
Pour I'exorciser a tout jamais, M. Ackaoui convertit
la piece en oratoire.
Mais le diable ne se tint pas pour batta. Do =m-dechaussee, il emigra an grenier. Oa entendit des
craquements, des coups retentissants assenbs as
plafond.
M. Chiniara, an homme de foi antique, comme soc
supErieur, dipista tout de suite l'invisible enemi,
et le d6signa de son vrai noam: u Le d6mon frappant.

-

M. Ackaonis'arma d'un aspersoir etaspergea copieasement toutes les pieces de la maison, petites et
grandes. Le demon affol s'enfuit. On a'entenditplas
de vacarme et la maison des imits devintan coavet.
silencieux.
Pourquoi faut-il qu'une m6chaate langue ait gliss&
a mon oreille qa'on avait pris soin, en m&me temps,
de remplacer les viejlles planches do toit par des
planches toutes neuves?
Simple coincidence sans doute, et c'est bien. I'eau
benite qui chassa le diable, un vrai diable, de soD
grenier.
La preuve en est que le dimon frapaant s'en estalli
loger 4 Nazareth, dans une d6pendance de l'h6pital
des sceurs. Notre confrere, M. Nakad, m'affrma avoir
entendu des bruits effrayants, une nuit qu'il conchait
dans ce lieu. Deux sceurs, dont je ne puis suspecter la
boune foi, out constat6 la m&me chose, et soot totalement convaincues que c'est le dmox frapfpant on son:
frre.
Revenons a M. Ackaoui. A Broumana, il continua

sa vie errante de missionnaire.
Le mois d'octobre venu, ii fermait litt6ralement sa

-

31

-

maison, en confiait la clef ses fiddles voisines, ets'en
allait de village en village, precher, catichiser, confesser les pauvres gens des champi.
Le logement, la nourriture etaient des problemes
fort ais6s a resoudre pour lui. 11 louait une maison,
n'importe laquelle, et s'y trouvait toujours bien. La
senle condition qu'il y mettait, c'est qu'll n'y eut point
de femmes.
Quant a la nourriture, ii apportait avec lui quelques
provisions, achetait ce qu'il pouvait dans les villages
et n'y pensait pas davantage. C'6iait autant de gagni.
M. Ackaoui precha 6galement un grand nombre de
retraites ecclesiastiques. Tout le temps qu'il demeura
i Broumana, il fat requis par Mgr Awad pour prcher
i ses pretres. Je ne sais ce que furent au juste ces
predications aux membres du clerg6; mais il est hors
de doute qu'il fit un bien durable par sa piitk, son
esprit de foi et sa grande experience.
Quand -elata la grande guerre, M. Ackaoui dut
suspendre ses travaux. Ses sentiments francophiles
ataient trop notoires pour n'&trepas suspects a.Kamal
pacha. II fut exule A Damas avec le docteur Mandour.
Mis d'abord en. prison, ii obtint par la suite de loger
chez nos confreres et de pouvoir circuler dans la
ville. Les Turcs se coritentaient de sa parole.
Dans ces annies de detresse, des Libanais, fuyant
la famine, s'en allaient un pen partout & la recherche
d'un morceau de pain. Bon nombre d'entre eux sediri,grent vers Damas, oh ils ne devaient pas rencontrer
un sort meilleur. Ces pauvres gens jonchaient litteralement les rues de la grande citi, criant la faim, en
attendant d'en mourir.
En digne fils de saint Vincent, notre cher confr4re
allait mendier a la porte des grands, afan de pouvoir
soulager une si grande infortune.
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Un Libanais, qui fut du nombre de ces malheureux
refugis,_me dit ceci: ( Nous l'attendions comme un
sauveur. Dbs qu'il paraissait a l'autre extr,imit6 de la
rue, une parole courait sur toutes les l1vres : le voili!
Un rayon d'espoir 6clairait nos regards. Nous sommes
beaucoup qui lui devons d'etre restis vivants. ,
La grande guerre termin6e, M. Ackaoui regagna
sa r6sidence. Partout, dans la province, les oeuvres
6taient rapidement reprises, et notre z1d missionnaire,
malgr6 son grand age et ses infirmitis, se remit vaillamment a courir a travers la Montagne.
En 1926, la mort de M. Ouanes obligea M. le Visiteur a fermer provisoirement la maison de Broumana,
et M. Ackaoui fut transf6er k Tripoli.
C'est la qu'il passa ses dernimres annMes. Une
dysenterie, qu'il n6gligea, le conduisit & l'h6pital de
Beyrouth.
Huit jours apris, il mourait, laissant, malgr6 quelques d6fauts de caractire, l'exemple d'une vie bien
remplie, grandement r6gulibre, mortifite et digne,
entibrement consacr6e &la gloire de Dieu et au salut
des Ames.
Voici, pour terminer, la lettre qu'6crivit A M. le
Visiteur Mgr Moubarak, archeveque de Beyrouth :
q CHER MONSIEUR LE VISITEUR,
c La nouvelle du d6cis de M. Ackaoui m'a vraiment
affect6, et je tiens a vous assurer que je prends ma
large part a la douleur de la chbre Congr6gation des
Missions.
I Car en M. Ackaoui j'ai perdu un bon ami. Je me
rappellerai toujours le grand zele et I'ardent d6vouement dans les diff&rentes missions et retraites qu'il a
prAchdes dans mon diocese, au debut de mon dpiscopat
surtout.
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i Je prie instamment le bon Maitre de l'en r&compenser par l'aureole des Apotres, et de vouloir, apres
sa perte, vous envoyer un grand nombre de vocations,
afin que vous puissiez toujours mieux servir la cause
du Sauveur en Orient, en sauvant un grand nombre
d'Ames. »
C'est aussi notre priere. M. Ackaoui disparu, il ne
reste plus qu'un missionnaire missionnant au Liban,
M. Aoun J&rAmie, deja plus que septuag6naire. Nous
joignons done notre humble voix ~ celle du v6n6r6
archeveque de Beyrouth, pour supplier instamment le
Maitre d'envoyer des ouvriers dans sa moisson.
Henri HEUDRE,
i. p. d. 1. m.

M. CEsAR COURY
Leitre de M. BAHRI, Pritre de la Mission
& M. LE SUPERIEUR GENERAL
Beyrouth, le dEcembre 19y31.

MONSIEUR ET

PR2S HONORE PERE,

Votre binxdiction, s'il vous plait!
On a fait dernierement la conf6rence sur les vertus
de notre regrett6 confrere, M. Coury. On a surtout
remarqu6 en lui son amour pour la Congregation. II
avait refuse les honneurs de 1'6piscopat apres avoir
recu la bulle de.Rome. II avait 1'esprit pratique et il
I'a montr6 en relevant les finances de -la maison
d'Alexandrie, qu'il a gouvern6e pendant plusieurs
ann6es. II ntait toujours d'humeur 6gale et en pleine
possession de lni-meme. II se soumettait prompte-
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mient aux decisions de ses supcrieurs, bien qu'il teit
son franc-parler dans les coaseils domestiques.
dans ses
Dans ses dernieres annAes, il fut afifgl
yeux et il se vit condamn6 i I'isolement use grande
voir encore
partie de la journie. I1 me semblele
6grenant son rosaire, ne pouvant plus rtciter le breviaire; c'itait une 6preuve tris penible pour son activitA naturelle ; il la supporta, comme tant d'autres,
avec une sereine r6signation.
La perte de ce ven6rF confrere est bien grande pour
la province de Syrie et surtout pour notre maison de
Beyrouth, a laquelle il s'intressait tant. Puisse t-ii
jouir maintenant de cette r&compense eternelle qu'il a
su conquerir au prix de tant de labeurs et de tant de
souffrances !
Votre enfant trbs soumis

Z. BAHRI,
i. p. d. 1 m.

CHINE
TIENTSIN

Lettre de M. DESRUMAUX, pritre de la Mission
h M. LE SUPERIEUR GEN~RAL
Tientsin, le 3e nowcmbre t93a.
MONSIEUR ET TRES HONORS PtRE,
Voire binidiction, s'il vous plait '

Nous avons etd plus de trois semaines sur let qivive. Sans bien connaitre qui avait raison et qui avait
tort, nows avons assist6 A des escarmouches, poer ne
"pas employer -d'autre terme, eatre les Chinois et les
Japonais. Chaque nuit, depuis le 8 novembre, -'etait
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coups de fusil, de mitrailleuses, m6me coups de
canon. Tout fat arr&t. Impossible d'aller en ville,
comme impossible a ceux de la ville de venir cher
nous Tout le monde 6tait sur les dents, les soldats
europena 6taient alerts... La semaine dernmre, ily
eut une accalmie, puis, jeudi soir, la fusillade recommenga de plus belle. Samedi, notre consul informa
Mgr de Vienne que les Japonais allaient, la nuit,
bombarder la vill et s'en rendre maities. Vite, nos
coa£rires s'empressErent d'aller prendre les Sccurs
et leurs vieillards et de les candaire • Si Kai cbez ma
smur Lebrun.
Mais les consuls s'entremirent, dit-on, et il n'y eat
absolument rica. Et depuis samedi soir tout est
calhe. Les Chinois out retir6 de la cit6 leur police
militaire, n'y laissant que des agents ordinaires. Pow-

vons-nous esperer qae tout est fini? Dies le venille
Les chemins de fer marchent comme k l'ordinaire, les.
t
P6kin et Tientsin out toajours 6et
relations entre
normales.
Daignez.croir, Monsieur et Tres Honor6 Pire,; i
mes sentiments respectueux et ob6issants- Votre tresi
humble fils en saint Vincent.
F. DESRUMAUX,
i. p. d. I. m.

M- HENRI-JEAN SERRE

1. - Le nissioinaire
M. Serse, Henri-Jean, est an le 12 jam rS8o, k
Saint-Bonnet-de-Salers (Cantat). 11 appartenait i une
ti's nombreuse famille,etant, je crois.le qumzneme oi
seizieme enfant. 11 fit ses humanit6s am petit skminaire de PIanux, oi il eat son oncle, le chanoine Rolk
land, comme prefet des .tudes; sa philosophie et une-

-

316 -

partie de sa thiologie au grand s6minaire de SaintFlour. II entra a Saint-Lazare le 9 novembre 19go, il
6tait alors acolyte. Lors de l'ouverture, en 1903, de la
maison d'etudes de Panningen (Hollande) il y fut envoy6, avec quelques autres 6tudiants, pour commencer
la maison ; deji sans doute 1'on appreciait son caractare
sbrieux, sa pi6t6 forte, son intelligence, son jugement.
II fut ordonn6 pretre le 17 juin 19o5 et vint en Chine
la mrme ann6e. On le nomma A Kia-shing comme
professeur de philosophie. En 1909, quand M. Guilloux ouvrit la maison de formation de Chala, pour
les seminaristes des rigions du nord de la Chine qui
d6siraient entrer dans la Congregation, M. Svrre fut
design6, avec le v6ndrB M. Dutilleul, pour fonder
cette maison. II y remplit les fonctions de procureur,
professeur de dogme, et, plus tard, de directeur du
s6minaire interne et des etudiants.
Mais son d6sir 6tait d'aller en mission; il en obtint
la permission en 1915 et fut place dans le vicariat de
Pekin: il fut envoye A Toun Tchoangtze (Kingtong).
Souffrant deji du mal qui le tint jusqu'a la fin de sa
vie, il demanda a rentrer en France; il partit au debut
de 1916. Aussit6t arriv6 A Marseille, c'6taitJa guerre,
il fut mobilis6 et incorpor6; son mal fit de rapides
progres.
En 1919, au moment de l'Assemblee generale, il
se trouvait & 1'infirmerie de la Maison-Mlre, A Paris,
6puis6: il s'en allait! D6sireux de revenir en Chine,
il priait, il priait, ii invoquait sainte Th6rsse de
l'Enfant-Jesus... Autoris6 par M. le Superieur g6nral, il put se joindre aux confreres qui revenaient de
1'Assembl6e g&ndrale (dicembre 919); il fut de nouveau plac6 A Chala, comme procureur. Mais il ne
put y rester longtemps et vint a Tientsin, a la procure, pour se soigner, se reposer. C'est li que lon
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admira son 6nergie, sa force de volonte, en meme
tepaps que sa patience, sa soumission a la volont6 du
bon Dieu: il portait un appareil en plitre qui le fai-.
sait beaucoup souffrir; il prenait des bains de soleil
au moment le plus chaud de la journee, son corps en
6tait devenu tout noir...; et jamais auCune plainte,
mais la plus grande resignation: ce qu'il souffrit
alors, et corporellement et surtout moralement, est

indicible.
Comme il se sentait un peu mieux, ii demanda a
retourner en mission: il fut envoy6 & Chengtingfu. 11
travailla surtout chez M. Rolland; il ouvrit la chr6tient6 du Fuping. II venait d'etre change et plac6
Siu Kia tchoang (Chu Yang Hsien) quand le bon
Dieu le rappela & lui.
Comme il se rendait, en compagnie de M. Rolland,
de Tingchow a Chiao Chai, il s'arr&ta un instant pendant que le char de M. Rolland continuait sa route:
M. Serre montait une mule. En remontant sur la
mule, celle-ci avanca trop vite. M. Serre n'ltant pas
encore bien en selle manqua sans doute de prendre
l'4trier et glissa par terre. M. Rolland eut le temps
de lui dire de faire un acte de contrition, puis de lui
donner l'absolution, et M. Serre expirait.
" II s'6tait donn6 tout entier pour sa
nouvelle
paroisse, &crit Mgr Schraven, Dieu s'est contenti de
sa bonne volont4 et a voulu le recompenser alors que
le pauvre defunt n'y pensait pas. n
Confrere de grande valeur, grande 6rudition, belle
intelligence, aimant beaucoup sa'vocation, il eut un
amour plus particulier pour les s6minaristes et 6tudiants lazaristes dont il fut charge dix ans durant; il
ne desirait qu'une chose: en faire de bons pretres, de
vrais missionnaires, de fiddles disciples de saint Vincent. On estimait, on admirait en lui sa franchise, sa
ii
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rare 6nergie, son amour de la rggle et de la Congregation; aussi sa simplicitY, son d6sir de faire plaisir,
prevenant quand il le pouvait...
II fut klu par 1'Assemblie provinciale premier substitut : tbmoignage non douteux de 1'estimre que ses
confreres avaient de son amour pour la petite Compagnie. II assista a 1'Assemblee generale en lieu et
place de M. Ferreux, ilu dlt6gu6, qui avait df renoncer a se rendre a l'Assemblie.
D'une extreme dilicatesse de conscience, il craignait toujours de faire de la peine, de goner, de mal
faire. A l'egard de ses superieurs, tres diefrent,
demandant toutes ses permissions, comme un jeune
s6minariste: fait constatc encore dans le voyage, fait
en sa compagnie, en allant en France et en revenantFrancois DESRUMAUX.
2. -

Le savant

M. Serre, v&ritable homme de science, et plus sp6cialement naturaliste, avait I'esprit prdcis et observateur.
Des son arrivee en Chine, la botanique l'int&resse.
II n'a rien publi6, mais le travail d'explorateur et de
collecteur qu'il a fait dans les montagnes de l'ouest
du Pao-ting-fou et du Tcheng-tin-fou, d'abord avec
M.'Chanet, et puis seul, est remarquable de methode
et d'application. II aimait les plantes et voulait les
connaitre.
Son berbier pour'les regions indiquees, y compris
le Ta Out'ai-chan, est certainement le plus complet
qui existe.
I1 identifait lui-m&me un bon nombre d'especes, et

la plupart des genres.
Ce fut une joie pour lui, et pour moi un bien
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grand appoint, quand M. Desrumaux, d'accord avec
Mgr Schraven, I'invita i travailler au musee Hoangho
Paiho, de Tientsin. Cette collaboration d6buta &1'occasion d'un s6jour que M. Serre fit a l'h6pital de
Tientsin. II vint au musbe visiter l'herbier. Vite, il s'y
interessa. II revint ainsi travailler A trois reprises,
durant plusieurs mois. II commenca le catalogue de
l'herbier; aUx determinations deji faites, il ajouta les
siennes.
A cet herbier general du nord de la Chine, il voulut
joindre son herbier i lui. Contribution fort importante
Adeux points de vue: la region de l'ouest de Pao-tingfou et de Tchenh-ting-fou et celle du Ta Out'ai chan
seraient ainsi fort bien reprisenties, sinon de facon
exhaustive; et, d'autre part, un certain nombre d'especes nouvelles s'ajouteraient A la documentation
genarale du nord de la Chine.
L'an dernier, 193o, la collaboration de M. Serre
s'6tendit encore davantage. Ses sup6rieurs lui permettant de rester A Tientsin pratiquement tout l'6te,
nous primes la r6solution, lui et moi, d'aller visiter
une region qu'il avait dejA reconnue depuis longtemps
et dont' i trouvait la flore assez riche: la region de
Young-ning-hien, an sud-ouest de Suan-hoa-fon.
Le butin fut considerable: plus de 700 espces de
plantes A fleurs et de fougrres furent recueillies.
M. Serre se proposait de poursuivre ses recherches
dans l'ouest deTcheng-ting-fou, pour autant que son
travail de missionnaire le lui permettrait. On aurait
aussi fait d'autres explorations, P6te, en des sites sp&<ialement riches. Oa devait, quand les specialistes
auraient.compl&te les d6terminations, 6tudier certains
problemes de r6partition des plantes...
Travail de botaniste et travail de missionnaire
cessent subitement. Moisson spirituelle et moisson
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intellcctuelle ont kt6 6galement belles, car le savant,
chez M. Serre, ne nuisait pas au missionnaire. Homme
de devoir, il entrait pleinement dans les vues de ses
supirieurs. Appliqu6 tout d'abord a I'apostolat direct,
il s'occupait aussi de botanique, non pas seulement
pour se distraire, mais pour utiliser au mieux le temps
que lui laissaient ses devoirs d'etat, et pour collaborer a une ceuvre qui lui paraissait utile. C'ktait un
homme d'initiative, d'obbissance active. Le mus&e et
son directeur perdent, en M. Serre, plus qu'un ami.
Emile LICENT, S. J.
3. -

La mort

Saint Vincent disait heureux le missionnaire mourant ( au coin d'une haie tout seul ». M. Serre n'est
pas mort au coin d'une haie (les haies n'existent pas
en Chine), mais il est mort sur la grand'route, alors
qu'il voyageait pour venir me voir ici. Lui-meme 6tait
a mule, tandis que M. Rolland, qui 6tait avec lui,
6tait en charrette chinoise. A un moment donn6,
M. Serre descendit de sa mule et dit au cocher de
M. Rolland de continuer doucement: qu'il allaif les rattraper de suite. A peine la charrette avait-elle fait une
dizaine de metres, que le cocher voit arriver la mule
de M. Serre toute seule: regardant en arriere, il voit
M. Serre 6tendu par terre. Aussit6t M. Rolland descend de charrette et accourt aupres de M. Serre, qu'il
trouve 6vanoui; il s'assit pres de lui et mit la t&te du
malade sur ses genoux. Presque a l'instant celui-ci
revient klui et demande ce qu'il y a et oi il est. M.Rolland lui r6pond et lui demande ce qu'il a, s'il souffre;
il r6pond: a Non, mais mon bras droit est mort. D
Alors, M. Rolland lui dit: a Je vais vous donner un
cordial et puis il faudra essayer de marcher. » Le
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malade prend une gorgie, mais immediatement il
vomit du sang, et en meme temps, M. Rolland, voyant
que sa figure changeait Avue d'ceil, lui dit de faire un
acte de contrition, qu'il va lui donner I'absolution.
Celle-ci a peine donn6e, M. Serre expirait.
Probablement, en voulant remonter sur sa mule, il a
gliss6 de la selle et s'est bris6 la colonne vertibrale
A l'endroit qui le faisait souffrir depuis tant d'annies.
Je ne doute pas du salut de notre cher confrdre: sa
maladie l'afait souffrir terriblement depuis des annies

et jamais ii ne se plaignait. Ii repose maintenant dans
notre cimetiere a c6t6 de M. Baroudi, mort exactement un an plus t6t.
Mgr SCHRAVEN, vic. apost.
KIANGSI
CENTENAIRE DES MISSIONS DANS LE KIANGSI
II y a, en 1932, an si&cle que les Lazaristes dirigent
sans interruption les Missions dans la province du
Kiangsi.
Quand Matthieu Ricci, en 1598, se rendit de Kwangtong A Nankin, il traversa le Kiangsi et s'arreta
quelque temps a Nanchang, capitale de la province,
oh il recut quelques cat&chumenes.
Bient6t apres l'arriv6e d'autres J6suites, il y eut des
Missions A Kanchow, Nanchang, Yushan, Kiukiang
et Kienchangfu. La Mission devint assez prospere pour
que le Saint-Siege l'6rigeit, en 1696, en vicariat apostolique, avec Alvar Benevente, des Ermites de SaintAugustin, comme premier titulaire. II a dirigi les
Missions du Kiangsi pendant treize ans. Son successeur ne vint jamais. Cette province, comme d'autres
regions de Chine, eut beaucoup A souffrir de la querelle des Rites.
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Au dix-huitieme siecle, des J6suites et des Franciscains d'autres vicariats pourvoyaient aux besoins
spirituels des chr6tiens. Mais, apres la suppression
des Jisuites et l'expulsion des Franciscains (1786), le
Kiangsi fut uni au vicariat des Dominicains do Fukien.
Le bienheureux Francois Clet, qui a travaillM surtout
dans les missions du Hou-p~et du Hon-nan (1790-182o)
a 6ti aussi quelque temps dans la region de LinKiang-fu.
1832-1838. Les Lazaristes dirigent la Mission sous
la juridiction des Dominicains du Fukien.
C'est en 1832 que M. Bernard Laribe commenca a
administrer les Missions du Kiangsi. Il ytrouva environ
six mille chr6tiens, disperses en petits groupes a travers
toute la province. Leur nombre itait bien plus grand
avant les querelles sur les rites. II Darcourut toutes
ces chretientes, aide par quatre confreres indigenes.
Dans ces bons vieux temps, les missionnaires 6trangers itaient objet de contrebande. C'est seulement
avec des difficultes inouies qu'ils pouvaient parvenir
dans leurs Missions, 6vitant les douanes, les stations
de police, etc. Mais c'est justement 1'extrime sv-6ritE
des lois qui venait en aide aux missionnaires, une fois
arriv6s dans leurs districts. Car les mandarins (gooverneurs, pr6fets, sous-pr6fets, etc.) devaient en ref6rer
a 1'autorit6 superieure quand ils apprehendaient un
6tranger, et on les consid&rait comme coupables de
negligence si un 6tranger 6tait d6couvert dans leur
circonscription. De cette sorte, les mandarins ne
pouvaient poursuivre un missionnaire sans rtre blames
eux-m&mes. Voili pourquoi, en bien des endroits, les
missionnaires pouvaient vivre, au vu et au su de tout
le monde, sans ftre inqui&t6s.
Cependant, les precautions n'6taient pas inutiles: ils
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n'arrivaient dans une chr6tient4 qu'apres le coucher
du soleil, administraient les sacrements pendant la
nuit, disaient la messe pen apres minuit; au lever du
soleil, tout le monde 6tait disperse et le missionnaire
en route vers un autre endroit.
C'est pendant une periode de missions . Lienchow
que M. Laribe cut le plaisir d'offrir I'hospitalit, au
bienheureux Perboyre, qui traversait le Kiangsi et le
Hou-pi pour se rendre au Ho-nan.
1838. -Le
Vicarial de Kiangsi-Chekiang.En 1838,
Gregoire XVI 6rigea les deux provinces, Kiangsi et
Chekiang, en un seul vicariat,confie la Congregation
de la Mission. Mgr Alexis Rameaux fut nomm6 le
premier vicaire apostolique. II itait venu en Chine
en 1832 et avait travaill6 dans le Hon-p- et le Honan Au moment oh sa nomination l'atteignit, il etait
fugitif dans le Kiangsi, plusieurs mandats d'arrestation ayant et- lances contre lui an Hou-pe. Entre
1839 et 1843, ii parcourt lui-meme toutes'-les Missions
du Chekiang et du Kiangsi, ouL les fideles n'avaient
jamais vu d'&vaque.
Son diocese 6tant aussi 6tendu que la moiti6 de la
France, il fut d&cidW par la Propagande que M. Laribe
serait son coadjuteur pour le Kiangsi. En 1845, ii
consacra Mgr Laribe dans l'antique Mission de Sankiao, district de Kao-an; ensuite, ii se mit en route
pour Canton, ou M. Theodore de Lagrenh, pltnipotentiaire de la France, concluait le premier trait6 entre
la France et la Chine. A la suite de ces negociations,
M. de Lagrene obtint quelques clauses additionnelles
en favear des Missions catholiques : libert6 de conscience, permis de bitir des 6glises dans les ports,
permis d'avoir des a Kong-souo o (salles de reunions
oratoires) dans les Missions. Les missionnaires qui
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auraient pinetrb, malgr6 les lois, a l'intirieur de la
Chine, ne seraient pas punis par les tribunaux cbinois,
inais seraient reconduits, aux.frais du gouvernement,
pour &trejug6s de ce forfait par leur propre consul.
Bien que ces clauses n'aient pas tei toujours et
partout observ6es, les Missions catholiques considerent M. Th. de Lagrene comme un de leurs plus
grands bienfaiteurs.
Durant son sejour a Canton, Mgr Rameaux, sur I'avis
des m6decins, d.1L prendre des bains de mer. C'est
pendant un bain qu'il se noya, ayant eu, sans doute,
une congestion dans 1'eau, le 14 juillet 1845.
1846. - Creation de deux vicariats : celui de
Chekiang, sous la direction de Mgr Pierre Lavaissitre;
et celui du Kiangsi, dont Mgr Laribe fut vicaire apostolique.
Malgr6 ses courses a travers le Kiangsi, Mgr Laribe
put trouver du temps libre pour une correction et une-

nouvelle 6dition des livres de prieres des chr6tiens et
pour la composition d'un grand cat6chisme, nomm6
u Siao-tze-ven-ta

)

(Cat6chisme avec explications en

petits caracteres).
C'est aussi pendant son 6piscopat que le s6minaire
fut transf6r6 de Macao a San-kiao, en 1846.
Au mois de juillet i85o, quand il 6tait a Nanchang, Mgr Laribe recut l'annonce qu'un chr6tien de
Wucheng devait etre administr6. Malgr6 la chaleur,
il se mit tout de suite en route. Pendant le trajet,
il dut subir une insolation, car, d&s son arrive &

Wucheng, des fivres terribles le minirent., Un confrere chinois, M. Ly, put accourir juste a temps pour
lui administrer les derniers sacrements. 11 rendit son
ame le 20 juillet i85o.
Avant l'ouverture du canal de Suez et l'usage des

-

325 -

bateaux & vapeur, les communications avec Paris et
avec Rope itaient extr&mement lentes; il fallait
souvent une annee avant d'avoir une r6ponse a une
lettre urgente. VoilU pourquoi il y avait de longs
intervalles entre la mort d'un vicaire apostolique et la
nomination de son successeur. Mais le Kiangsi poss6dait un homme incomparable pour faire l'intirim
en qualit6 de provicaire. C'6tait M. Antoine Anot,
Auvergnat, santi de fer, bon coeur, tres pratique dans
les affaires, dou6 d'une tres bonne plume. On a du
plaisir A relire dans les Axnales ses beaux rapports
aux directeurs de la Sainte-Enfapce. Actuellement,
nous trouvons hbroique de rester une dizaine d'ann6es
au Kiangsi. M. Anot ne 'a pas quitt6 pendant
cinquante et un ans; arriv~ en 1842, il y mourut le
21 novembre 1893. L'intirim ne l'attachait pas au commandement; quand, apres deux ou trois ans, arrivait
le nouveau vicaire apostolique, il s'effacait et donnait
a tout Ie monde P'exempl& de la soumission an nouvel
6veque.Ce fut Mgr Delaplace, missionnaire an Honan, qui
prit la succession de Mgr Laribe. Avant de partir pour
le Kiangsi, il avait -tW sacr6 dans une chapelle de
paille, avec une mitre en papier et une crosse en
bambou. Des son arriv6e au Kiangsi, il se mit a visiter
les Missions. Mais bientot un decret de la Propagande
lui enjoignit de permuter avec Mgr Danicourt, vicaire
apostolique du Chekiang.
Une grave maladie retarda d'un an environ Farriv6e
de Mgr Danicourt an Kiangsi. C'etait le temps oi
commencait la fameuse rebellion a Tai-ping Tien-kuo ,,
ou
qu'on appelle aussi rebellion des A Tchang-mao o
( Longs cheveux -. Ces rebelles, partis du Kwangtong
et du Kwangsi en 1851,ravagerent la Chine durant douze
ans, brdlant et massacrant tout ce qui leur r6sistait.
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Les missionnaires 6taient souvent en foite et toujours
sur le qui-vive. Une de ces bandes armbes passait, en
juin 1858, dans le village de Kiutu, oht Mgr Danicourt
avait cherch6 refuge. Elle omit de mettre le feu au
village. Mais bient6t survinrent des troupes du gouvernement, qui suspectaient Mgr Danicourt d'etre le
complice des rebelles. 11 fut li6, ainsi que M. PA, puis
conduit au quartier g6n6ral, a 25 kilometres de IA. En
v arrivant, des soldats verserent de l'eau sur ses liens,
pour le forcer, par ce surcroit de douleur, a leur
donner des pourboires. Aprbs avoir attendu longtemps
dans une cour, sous un soleil brdlant, sans chapeau,
les mains enflies a saigner, tons deux furent jugis,
condamn6s a mort et jetis en prison, oi ils passerent
la nuit. Le lendemain matin, I'annonce du retour des
rebelles et le devouementd'un brave paien, qui r6pondit
pour leur entiere innocence, -furent cause qu'on les
remit en libert6.
Les soldats avaient pill toute sa maison, dont ii ne
restait que les murs et le toit.
Les autres missionnaires avaient aussi des aventures
de toutes sortes. M. Anot, suivi de toute une chr6tient6,
erra trois jours et trois nuits dans les montagnes du
sud du Kiangsi, pendant que les bandits pillaient et
brilaient leurs maisons. a Pendant ces jours, 6crit-il,
nos estomacs avaient un repos complet. n M. Bernard
Peschaud, surtout, en vit de fortes. Sa grande ressemblance avec un g6neral de l'armee du gouvernement
faillit lui etre funeste.
Mgr Danicourt, parti pour la France en z859, y
mourut l'ann6e suivante. Voici M. Anot de tonveau
provicaire et superieur par interim des confreres. A
lui incombait la reorganisation des, missions apres
cette r~bellion. De gooo, le nombre des chretiens 6tait
tomb &A
6 ooo.

-

327 -

1865-1869. Enfin, apres un veuvage de cinq ans, le
vicariat de Kiangsi recut son nouveau vicaire apostolique, Mgr Baldus, v6teran des missions du Honan, oh
il avait travaille depuis 1834. C'est sous sa direction
que le bienheureux Perboyre avait fait mission.
II itablit sa residence habituelle a Kiukiang et y
installa le seminaire.
1870-1905. A Mgr Baldus succeda Mgr Bray. Ce
dernier, missionnaire en Mongolie d'abord, dans le
vicariat de Cbengtingfu ensuite, parlait admirablement
le dialecte du nord de la Chine; de l, pour les oreilles
habitukes an patois du Kiangsi, des quiproquos parfois malheureux, souvent tres hilarants.
Mgr Bray 6tait un excellent administrateur. Sous
son 6piscopat, les missionnaires augmenterent en
nombre. Le s6minaire, sous la direction de M. Rouger,
donna d'excellents pr&tres indigenes. Les conditions
devintent plus favorables sous beaucoup de rapports.
Cette prosp6rit6 meme provoqua la division du vicariat du Kiangsi.
1879- Mgr Bray garda pour lui le Kiangsi septentrional, avec Kiukiang comme residence, et passa le
Kiangsi meridional A son collaborateur Mgr Rouger,
qui s'6tait d6pensk, pendant vingt ans, la formation
des pretres indigenes et avait laiss6 partout une grande
reputation de sainteti. Ce dernier se fixa. Kian. II
mourut en 1887 pendant un voyage en France. Ses successeurs furent Mgr Coqset (1887-1907), Mgr Ciceri
(1907-1931), puis Mgr Mignani.

En x885, nouvelle division, prise sur!a partie laiss6e
A Mgr Bray. Quatre pr6fectures en furent detachies
poor former le Kiangsi oriental, dont Mgr Vie fat
nomm6 vicaire apostolique. Durant les vingt-cinq ans
de son 6piscopat, ii n'a cess6 de parcourir son vicariat

- 328 en tous seas, sur une mule quel'on appelait sa ( coadjutrice n et qui devenait de moins en moins fringante
a mesure que les saisons passaient. L'ardeur du vicaire
apostolique ne se ralentissait pas. Si quelque confrere
tombait malade ou s'absentait, il venait prendre sa
place. Vaste 6tait sa correspondance, soit avec les bienfaiteurs du vicariat, soit avec les missionnaires, qu'il

consolait, exhortait et auxquels il communiquait simplement les u on dit ,) et les nouvelles de la Compagnie.
Son successeur fut Mgr Clerc-Renaud (1912-1924),
qui, aprls un ipiscopat de dix-sept ans et un sbjour
en Chine detrente-six, a demand6 etobtenu un repos
bien m&rite et tres honorable.
Mgr Edward Sheehan succ6da,en 1929, i Mgr ClercRenaud.
Jusqu'en 1920, la Maison-Mere avait toujours fourni
les missionnaires du Kiangsi. Quand, cette ann-e-la,
le vicariat de Kanchow fut d6tach6 du vicariat de
Kian, ce fut pour le confier i la province orientale des
Etats-Unis. Mgr Dumond en fut nomm6 administrateur, puis vicaire apostolique. Transf6r ia Kiukiang
en 193I, illaissa Kanchow A son coadjuteur Monsei-

gneur O'Shea, qui devint vicaire apostolique.
Depuis 1923, la province occidentale des EtatsUnis envoie des missionnaires au Kiangsi oriental
(Yukiang), et, depuis 1928, la Sociiti de Saint-Colombanprend soin du district deKienchangfu, sous la
juridiction de Mgr Sheehan.
Persicutions.- Durant ce siccle, les persicutions
locales furent trbs fr6quentes. Endehors du Se-chwan,
dans nulle autre province de Chine, les missionnaires
et les chr6tiens n'eurent autantde troubles A subir que
ceux du Kiangsi. La cause en est surtout que les gou-
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verneurs de la province et les vieilles families mandarinales de Nanchang sont particulierement xenophobes
et antichritiennes.
L'oratoire et l'orphelinat de Nanchang furent
maintes fois construits et renvers6s.
A Wucheng, la chapelle a 6t6 d6truite en 1844, 1856,
1870, 1900.

Les 6difices de Fuchow et de Kiutu furent plusieurs fois brfl6s ou compl6tement pill6s.
On ne saurait dire combien de fois des chretiens
furent attaques par une 6meute paienne, on injustement accuses et jetes en prison.
II y eat surtout trois persecutions gne6rales :
Entre 1856 et 1863, toutes les maisons, 6coles ou
oratoires furent successivement d6truits, on pilles de
fond en comble, a l'occasion de la rebellion a taiping w.

En 19oo, tous les edifices de la Mission du Kiangsi
furent briles, except6 i Kiukiang et a Fuchow, pendant le mouvement des a Boxeurs ».

Depuis lors, des residences plus confortables, des
6coles plus grandes, et un grand nombre d'6glises,
dont quelques-unes tres belles, ont 6te bities. Tout
alla bien jusqu'en 1926, debut de la revolution dite
i nationaliste ». Depuis lors, ces eglises, residences,
ecoles n'ont presque pas cess6 d'etre occupees par des
soldats. II est devenu impossible d'ouvrir des ecoles
et de c6Clbrer publiquement la messe. Voili cinq ans
que cette oppression continue.
De pair avec cette revolution nationaliste, un mouvement communiste s'est d6velopp6, surtout depuis
trois ans. Depuis 1929, un bon tiers de la province est
sous le joug des bandits communistes. Le bilan est
triste: dans le seul vicariat de Kian, seize eglises ou
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oratoires brules, toutes les residences pillies. L'an
dernier, tout le personnel de la Mission, kv6que, missionnaires, pretres indigenes, Filles de la Charit6,
religieuses indigines, est tomb6 entre les mains des
bandits et c'est grace a une providence sp6ciale de
Dieu qu'ils ont recouvre leur liberte.
Seules, trois ou quatre residences du Kiangsi n'ont
pas 6t6 soumises a un pillage complet.
L'oppression de la soldatesque, par sa longue durie,
est beaucoup plus nifaste a la Mission catholique que
le mouvement violent des Boxeurs, qui a cess6 aprs.
quelques mois. Et rien n'en fait privoir la fin.
La mission de Kiangsi a son martyrologe. M. Montels, tu6 en 1857, avec deux chr6tiens, par les soldats
tai-ping u.
du gouvernement, pendant la ribellion W
M. Lacruche, C. M., massacr6e Nanchang, pendant
une 6meute, en 1906, avec cinq Freres Maristes.
M. Canduglia, tu &aTa-wo-ly (vicariat de Kanchow), en 1907, avec de nombreux chrttiens.
M. Hou Joseph, pr&tre seculier, de Kian, ex&cate

avec son domestique a Wanan, par le comiit rivolutionnaire, en 1927.
M. Leonard, de la Sociiti de Saint-Colomban, massacr6 par des bandits communistes, en 1929, pres de
Nanfeng.
MM. Kin Mathiaset Tcheng Paul, pretres s6cuiiers,
exicutes a Kian, en i930, par les communistes.
M. Tierney, de la Soci6te de Saint-Colomban, mort
d'epuisement dans un camp de bandits, pros de Nan-

feng, en j931.
M. Von Arx, C. M., pris par des bandits en octobr
1930, retenu dans lear camp pres de I-yang, et dont
on n'a plus de nouvelles depuis plasieurs mois, complete sans doute la liste.
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Parmi les fidhles, il faut signaler:
Sik Kin-to (Quintinus), de Wucheng, mis A mort
par un chef militaire en 1856. Mgr Fatiguet a commenc6 son procks de b&atification.
Lo Anna, de la sous-pr6fecture de Tsongjen, tube
A coups de biton par ses beaux-parents, pour refus
de renoncer A la foi, en 1873.
Ily a lieu d'admirer la constance des anciens missionnaires, qui, malgr6 leur nombre tres reduit et les
troubles sans cesse renaissants, ont pu entreprendre
et continuer une ceuvre d'aussi longue. haleine que la
formation du clerge indigene. Comme il n'y avait pas
d'6coles primaires et secondaires, il fallait prendre les
enfants vers dix on douze ans et se charger de leur
iducation depuis les premiers 6lements jusqu'a l'ordination sacerdotale, c'est-a-dire pendant quatorze ou
-quinze ans en moyenne.
Ily eut d'abord un seminaire pour toutes les Missions de la Congregation i P6kin. Apres I'expulsion
-de 1828, une partie fut dirig6e vers la Mongolie, 'autre
vers Macao.
1828-1846. Seminaire A Macao. Tous ceux qui deviennent pretres entrent dans la Congr6gation.
1846-1855. S6minaire a San-kiao, pris de Koan
(Kiangsi). Depuis ce temps, il y eut des pr&tres
seculiers.
1855-1862. Seminaire A Kiutu (Kienchangfu).
1862-1870. Seminaire A Kiukiang.
1870-1880. Seminaire a Tsitu (Kienchangfu).
188o-19oo. S6minaire Fuchow.
La division des vicariats entraina, pour chacun, la
londation d'un grand et d'un petit seminaire. En 1929
flit r6solue la creation t Kian d'un grand s6minaire
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provincial pour les quatre vicariats. Les troubles amenerent sa fermeture un an apris; les thiologiens se

rafugierent au s6minaire de Kinkiang et les philosophes 5aLikiatu.
A tout prendre, il ne semble pas que les fruits
recueillis pendant ce siecle repondent au travail
accompli.
Si 1'on considere la valeur administrative des vicaires
apostoliques et le dovouement a toute 6preuve des
missionnaires, si l'on compte les efforts accumules et

les sommes dipensies, le resultat parait pen important.
1832. Mgr Laribe comptait 6ooo chretiens baptises.
1836. Le nombre itait de 9ooo.
i863. II retombe a 6ooo.
1879. On enregistre 1200ooo chretiens, d'apres les
statistiques de Mgr Bray.
Depuis ce temps, le nombre monte graduellement
(sauf un 16ger recul en Igoo) jusqu'en 1926, oi les statistiques donnent un pen plus de iooooo chr6tiens.
Les cinq dernieres anntes, A cause des massacres,
des apostasies, des progris du communisme,ce nombre
a du diminuer consid&rablement. C'est seulement apris
1'oppression actuelle qu'on pourra en faire le bilan.
D'autre part, le personnel missionnant a augmentS.
II y a maintenant an Kiangsi 7o missionnaires 6trangers, 76 pr6tres indigines; de sorte qu'on pourrait
fournir du travail si la liberti d'action revenait.
Souhaitons que, an cours du deuxieme sitcle des
Missions lazaristes au Kiangsi, c le peuple fiddle
augmente en nombre et en m&rites ,.

J. G. MEIJER.
9 dicembre 1931.
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MONSEIGNEUR PAUL-MARIE REYNAUD
CHAPITRE III. -

LA PREPARATION A L'APOSTOLAT (Suite)

Cependant, a cette joie se melait la pensbe de la
peine qu'infligerait aux siens son d6part pour ces pays
lointains. Pour leur annoncer cet 6evnement, si attendu
de lui, si redouti d'eux, il sut trouver dans sa foi et
dans son affection des mots bien capables d'adoucir
leur chagrin. Mais que peuvent, en face de certaines
d6tresses, les.plus belles consid6rations? Au moins,
pour temperer leur affliction, put-il leur apprendre
que, dans peu de jours, ils auraient le bonheur r6ciproque de se retrouver a Sainte-Croix. En effet, tout
a la fin de ce m&me mois de juillet, M. Reynaud revoyait
le village natal et la maison paternelle. On concevra
sans effort ce que fut I'accueil de sa famille, ce que
furent les sujets de conversation entre les parents et
leur ils durant les quelques jours qu'il passa parmi
eux. Ce retour avait excit6 aussi au plus haut point
l'intkret des habitants de l'ancienne Chartreuse, qui
I'avaient vu grandir, qui s'ktaient assis sur les bancs
de la mnme 6cole, qui avaient partag4 ses jeux, qui,
tous, 6taient les amis de celui qui revenait pretre et
qui allait partir pour la Chine; qu'on se figure ce que
devait repr6senter, il ya cinquante ans, ce nom a des
gens d'une campagne isol6e! Le dimanche suivant,
l'enfant de Sainte-Croix c6l6bra la grand'messe devant
toute la paroisse assembl6e, 6mue et recueillie; et
quand, en chaire, M. David parla de la grandeur du
sacerdoce et de l'apostolat en terre infidele, des
larmes perlkrent dans bien des yeux. Ce furent,
ensuite, des visites aux membres de la parenti, aux
personnes connues, dispers6esde-ci de-la, leur laissant
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comme souvenir quelque modeste objet-de piet6. A
Rive-de-Gier, ii n'oublia pas son ancienne pension ni,
surtout, 1'&cole Saint-Jean. L'abb6 Martin fit fete i
son ancien 616ve et, quand il fallut prendre cong6, il
lui dit:: Tu nous reviendras bientbt, mais 6veque.,
Croyait-il etre si bon prophete ?
Dans cette atmosphere de douce affection et de
chaude sympathie, dans ces allies et venues, les jours
avaient fui rapidement et 1'heure des adieux avait
sonn6; a la joie du revoir succedait la tristesse du
dCpart; le 7 aoit, M. Reynaud quittait Sainte-Croix;
le sacrifice etait consomme! Combien il fut dur pour
son pare et sa mere, qui, maintenant, avaient dkpassi
la soixantaine! Si, par une providentielle disposition de
notre nature et sans elle, le temps ne parvenait a gubrir
les pires blessures du coeur, quel tourment deviendrait
parfois la vie! Encore fallut-il de longs et de longs
mois pour que ses parents se fussent resignis a l'inevitable. La s6paration ne lui cofta pas moins; bcoutons-le en parler lui-m&me : u ... Je ne vous pardonnerai jamais d'avoir pu me croire triste un seul petit
moment. Peut-tre mes lettres ont-elles pu le faire
supposer en parlant des amertumes et des regrets
dont la separation a rempli mon coeur. Quitter la
Maison-Mere, ou j'ai coulk des jours si beureux, vous
le savez mieux que tout autre; dire adieu i ces nombreux confreres qui m'avaient toujours t6moigni une
affection toute fraternelle, avec qui j'avais contracte
l'habitude de tout partager dans ma vie, vous ne
1'ignorez pas non plus; enfn, laisser dans les larmes
des parents qu'on vondrait voir heureux aux d6pens de
son propre bonheur, vous l'avouerez sans peine, c'est
plus qu'il n'en faut pour emp&cher de rire on enfant
comme mi, pour lui causer des brisements biea douloureux. Arrachez, si vous le pouvez, sans froissement,
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un arbre de la terre oh il s'est developpi, oi il a
pouss6 de profondes racines. II est bien dificile
d'6viter quelques dechirures. Ainsi en est-il de
l'6preuve qu'ammne le d6part, si ardemment qu'on
puisse le dksircr. Mais ces impressions p6nibles, pourquoi les decorer du vilain nom de tristesse? Dans le
missionnaire,-elles ne peuvent que faire supposer an
pea de sensibiliti, d'affection et de reconnaissance.
Pourquoi serait-il triste ? Les sacrifices ne sont pas
pour lui un cortege de deuil, mais un encouragement,
un gage d'espirance pour ravenir. II les embrasse
volontiers comme ses meilleurs amis, il les vent comme
autant de moyens 6tablis pour r6aliser l'unique ambition de son coeur ici-bas. n Cette souffrance, ii la ressentait tout aussi aigue et 'exprimait en termes plus
penotrants
I1'instant oi le bateau qoittait le quai :
,;... Soudain retentit un dernier coup de cloche. Nous
embrassons a la hate les confreres qui sont venus nous
accompagner. C'est le moment supreme, celmi qui
ruinit en lui seul toutes les douleurs, toutes les amertumes de la separation, celui qu brise dans le coeur
le dernier lien d'affection terrestre, v6ritable mort
qui ne laisse vivre que pour souffrir darantage. - Plus
d'un missionnaire sous les yeux de qui tomberoat ces
lignes y troavera, sans doute, les impressions qa'il
eprouva lui-mEme en de semblables circonstances.
De Sainte-Croix, M. Reynaud ne se rendit pas directement an port d'embarquement; il voulait, une dernitre fois, aller ven6rer Notre-Dame, lui recommander
ceux qu'il laissait dans Is larmes, mettre sous sa protection son fitur apostolat dans son sanctuaire de
Fourvikre, oi ii cibbraala messe ie lendemain; sa
seur l'avait accompagna dans ce pelerinage. Le mnme
jour, il gagna Marseille, ou il fat rejoint par trois de
ses confrires, qai allaient entreprendre le mime
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voyage; I'un d'entre eux 6tait un ancien condisciple de
Saint-Jodard, M. L. Perras, destin6, lui aussi, au
Tche-Kiang. Enfin, le Io de ce mois d'aofit, apres
etre mont;e Notre-Dame-de-la-Garde, ( aux pieds de
laquelle il eut le bonheur.de c6l6brcr la sainte messe
et de deposer un beau cierge pour mettre sous Ia protection de cette bonne Mere celui qui partait et tous
ceux qui restaient au pays ,, a dix heures du matin,
le navire quittait la France, portant le jeune missionnaire et ses compagnons vers leur seconde patrie.
Quoique, au temps oh se place notre r6cit, la traversee de Marseille & Shanghai fit r6duite aux huitdixibmes de ce qu'elle demandait il n'y avait guere
plus de quarante ans, que le percement de I'isthme de
Suez et l'ouverture du canal, qui datait de dix ans, I'eit
abr6g6e considerablement encore, il n'en reste pas
moins que les paquebots d'alors n'avaient ni les proportions, ni le confort, ni la rapidit6 de ceux qui
relient aujourd'hui ces deux ports. Le Tigre, sur lequel
s'6taient embarqu6s nos missionnaires, etait un bon
vieux bateau de 120 metres de long, de 5oo chevaux,
le meilleur des plus mauvais de la Compagnie des
Messageries Maritimes et qui faisait son derniervoyage
au moins pour la quatrieme fois. Mais la vie A bord
etait bien telle qu'elle 1'est encore actuellement.
< Comme on ne peut toujours causer, toujours se
promener, ii faut bien chercher un moyen de distraction : voyons! une partie de dames on d'6checs! Les
missionnaires? Ils tachent de ne pas faire de bruit et
d'6difier tout le monde; ne se genent pas pour reciter
le br6viaire et le chapelet en se promenant. Le jour,
is 6tudient, causent, lisent et jouent aussi; le soir,
ils se r6unissent, parlent du pays qu'ils quittent,
du
pays on ils vont. Le matin, ils font leur possible pour
avoir la consolation de dire la sainte messe. En
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Le Tche-kiang comprend actuellement 3 vicariats apostoliques : Ningpo-(z838),
Hangtcheou (g190), Taitcheou (a92), et x prefecture : Tchoutcheou. Ouentcheou
vicnt d'etre confie i la province polonaise.
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semaine, ils la c6elbrent dans la cabine; le dimanche,
en public, et plusieurs officiers et un bon nombre de
passagers y assistent. En pleine mer, les voyages de
longue haleine deviennent toujours plus on moins
monotones. On trouve bientOt que le deuxieme jour
ressemble deja au premier, le troisieme au deuxieme
et ainsi de suite. Nos relations avec les officiers out
et libres, agr6ables. il faut meme ajouter excellentes. ,
II faut croire qu'il y avait alors moins de laisser
aller qu'a present parmi les passagers, puisque, arrives
a Naples, raconte-t-il, ( nous avons achete des bonnets
de velours, ils nous serviront pour aller sur le pont,
oi l'etiquette d6fend de paraitre nu-tete! ,
Tant pour satisfaire la curiosit6 toute naturelle des
siens que pour rompre la monotonie de ces longues
journbes, M. Reynaud 6crivit une relation assez
d6taill6e de son voyage; outre les menus incidents de
la vie du bord, il y donnait la description des-differents ports oh le Tigre fit relche : Naples, Port-Said,
oi, ( pour 6prouver la science linguistique d'un des
interpretes qui s'offrait a nous faire visiter la ville,
je lui langai quelques-uns des mots les plus inintelligibles du patois de Sainte-Croix; il me r6pondait
quand meme de l'air le plus sirieux du monde : ( Oni,
Monsieur; non, Monsieur; moi toujours comprendre. o
L'entrie dans la mer Rouge lui sugg6rait ces
r6flexions : ( Que de souvenirs ch6ris se prbsentent
a l'ime du chretien! A droite s'etend l'Pgypte,oih, si
longtemps, les Juifs languirent dans un dur esclavage,
ou J6sus enfant entre les bras de Marie et de Joseph,.
alia chercher un abri contre la barbarie d'H6rode. A
gauche est la Terre sainte, foulhe trente-trois ans par
les pieds du Sauveur. C'est le the6tre des merveilles
du Tout-Puissant, la patrie des patriarches et des.
prophetes, le berceau de la foi, c'est Ie sol de la.
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Bible et de l'Evangile. C'est done li qu'a voulu
descendre le R6dempteur des hommes ! C'est done lU
qu'est nhe, qu'a v6cu la donce et ineffable Marie.
L'6motion envahit mon coeur, mes yeux se remplissent
de larmes, et de loin, en esprit, je m'agenouille sur
cette terre b6nie pour y baiser les traces du Sauveur,
de sa sainte Mere et de tant de saints personnages. n
Apres Aden, il y eut grosse mer. ( Les flots sou16vent le vaisseau comme un brin de paille. Que les
hommes sont petits en face de la mer! et qu'il doit
etre grand celui qui la contient dans ses limites! )
Jusqu'ici notre voyagcur n'avait pas ressenti les
atteintes de ce malaise 6trange qui fait des plus
solides et des plus vaillants de v6ritables loques
humaines et qui, supreme humiliation pour ses
victimes, non seulement n'excite pas la piti6, mais
encore provoque les sourires de ceux qui en sont les
t6moins; a son tour, il allait en 6prouver les effets.
A Je suis heureux de ce tumulte, que je desirais voir
depuis longtemps. Je ris de bon ccenr avec mes
confreres. Enfin, le moment de l'expiation est venu. II
a fallu rendre les armes apres seize jours de luttes et
de victoires. Quelle cruelle invention que ce mal de
mer! Je suis allk me coucher a l'arriere du pont,
aupres d'un confrere atteint de la meme misere. Au
moins nous pourrons nous absoudre, me disais-je, en
essayant d'etre joyeux. Mon agonie ne dura que trois
heures. Ah ! qu'il m'en souviendra d'avoir eu le mal de
mer ! » Pais, ce furent successivement Galle, Singapour, Saigon, Hong-Kong. Entre ces deux derniers
ports, la houle fut forte pendant trois jours; les 20 et
21, cc fut la temp6te; nos passagers pouvaient s'encourager a la pensbe qu'ils approchaient du terme du
voyage; quatre jours plus tard, le Tigre jetait Iancre
en face de Wou-Song, a l'embouchure du Hoang-Pou.

- 340 Une chaloupe recueillait les voyageurs et, remontant
la riviere, les menait en quelques heures an port.
a Enfin, apres cette longue travers6e de quarante-six
jours, le 25 septembre, a neuf heures du soir, nous
6tions chez nos confreres k Shanghai, en Chine, notre
nouvelle patrie. Deo gratias! a
Shanghai d6pend du vicariat apostolique de Nankin, confiU a la Compagnie de Jesus, mais, depuis
1857, les Lazaristes y possedaient une maison qui
servait de procure pour leurs Missions de Chine. Ce
fut li que les jeunes missionnaires purent se remettre
des fatigues du voyage. Durant le mois qu'ils y
sejournerent, ils ne connurent pas l'ennui, chaque
jour leur faisant decouvrir quelque nouveau sujet de
curiosit6 dans ce pays oii celui qui d4barque pour la
premi&re fois trouve tout, gens et choses, si 6trange.
Pour franchir la derniere &tape qui le menerait sur
le champ de sa future activite, M. Reynaud n'avait pas
besoin de s'engager sur une jonque, qui Ie conduirait
par mer au premier port du Tch6-kiang, ou de gagner
cette province par les canaux qui la font communiquer avec celle du Kiang-sou, car dbja en 1879 une
Compagnie chinoise de bateaux a vapeur avait reli6
Shanghai a Ningpo par une unite de sa flotte, le
Tiang-Tien, qui effectuait le passage en une quinzaine d'heures.
tcoutons-le nous faire connaltre lui-mame son premier contact avec le vicariat oit il allait se depenser
pendant plus d'un demi-siecle: c Nous sommes arrives
a Ningpo le 26 octobre, a huit heures et demie, apres
nous etre embarquis la veille, a Shanghai, a quatre
heures du soir, sur un joli petit vapeur a roues.
M. Dauverchain etaitavec nous, M. Lagarde n'est venu
que deux jours apres (l'un et I'autre avaient 6t6 ses
compagnons de voyage depuis Marseille et allaient,
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apres quelques jours, le quitter pour se rendre dans
le vicariat du Kiang-si). Nous avons pass6 en famille
quelques jours qui eussent 6te bien plus joyeux sans
la maladie de Monseigneur. M. Procacci est venu
nous attendre avec M. Bret. A la maison se trouvaient
MM. Guillot, Rizzi, Fou, Chu, de sorte que nous formions une petite communauti de onze personnes. Les
chr6tiens venaient se prosterner devant nous & deux
genoux et inclinaient le front jusqu'A terre pour nous
saluer et nous souhaiter la bienvenue. »
Desormais, notre missionnaire se trouve sur le terrain qu'il aura, aid6 du secours d'en haut et dans la
mesure de ses forces et de ses moyens, a conqu6rir an
Christ. Mais, avant que d'assister A ses premiers
labeurs, essayons de donner un aperqu gen&ral des
lieux oi allait se d6ployer son zale.
CHAPITRE IV.

-

LE CHAMP DE L'APOSTOLAT

Le Tchb-Kiang, d'une superficie de 95 ooo kilomttres carris, un peu moins du cinquieme de celle de la
France, est la plus petite des dix-huit provinces que
comprenait alors la Chine proprement dite. Situ6 dans
la r6gion c6tiere du sud, ses limites sont le Ngan-Hoei
et une bande du Kiang-si a l'ouest; au nord et au
midi, il a pour frontieres le Kiang-Sou et le Fou-Kien
et tient, dans son ensemble, des caracteristiques de
ces deux provinces. Tout son littoral est baigni par
la mer de Chine orientale. II doit son nom au fleuve
principal qui l'arrose, le Ts'ien T'ang, qui s'appelait
jadis Tch6.
Une chaine de montagnes, le Nan-Chan, qui se termine dans la province par deux branches paralleles se
prolongeant dans la direction du sud-ouest et du
nord-est, lui donne deux aspects fort diff6rents-:
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tandis que, dans sa partie miridionale, elle est montagneuse, au nord s'itend une vaste plaine; i'ouest
cependant, dans le cours moyen et haut da Ts'ien
T'ang, la rigion redevient accident6e. Les sommets
les plus eleves, le pic de Tien-Tai, an sud-ouest de
Ningpo, et celui de Tien-Mon-Chan, a l'ouest de
Hang-tch6ou, atteigneit respectivement 12oo et
I 5oo metres.

Les c6tes sont basses et unies, depuis ia pointe
septentrionale jusqu'a 1'embouchure de la riviere
Yong, et n'offrent, sauf celui de Tso-Pou, aucun port
tant soit pen considerable. La bale de Hang-tcheou,
qui, A son entree, est large comme I'estuaire da
Yang-tse, une centaine de, kilometres, reooit le Ts'ien
T'ang. Ce fleuve, par suite de la rapidite de son courant et de son mascaret, qui forment des bancs de
sable mouvants, de son pen de profondeur aussi, ne
permet pas son acces aux grosses jonques; celles-ci
doivent s'arr&ter A Tso-Pou, d'oii des embarcations a
faible tirant d'eau peuvent transporter les marchandises jusqu'a la capitale du Tche-Kiang.
Nous avons nomm6 le mascaret; on sait en quoi
consiste ce ph6nomine. Celui du Ts'ien T'ang est un
des plus remarquables qui soient. Encore qu'il se produise chaque jour a l'heure du flux, c'est & 1'rpoque
des grandes marees des 6quinoxes du printemps et de
1'automne qu'il se montre dans toute sa force. Le flot,
qui peut s'etendre dans la vaste baie en s'avancant a
la vitesse de trente milles a l'heure, ds qu'il est arriv6
A 1'embouchure de la rivibre, se trouve resserr6 entre
les rives, distantes de 20 kilometres l'une de 1'autre et
prot6gees par de puissantes digues; il s'y engouffre
avec un grondement que l'on percoit distinctement une
demi-heure avant qu'on ait sons les yeux la muraille
liquide qu'il 6leve et qui atteint jusqu'a 2 mitres
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de hauteur. Chaque annbe, le 15 du buitiime mois
lunaire, des milliers de curieux se rendent & KiangT'eou pour etre t6moins de ce spectacle. Du temps de
I'empire, ce n'est pas de l'histoire ancienne, a ladite
date, les fonctionnaires de la cite, tant civils que militaires, v6tus de leur costume officiel, se portaient dans
ce mýme faubourg, oh ils se r6unissaient dans une
petite pagode sise sur le bord du fleuve. De gros
cierges 6taient allumis et les bitonnets d'encens
fumaient dans leurs brule-parfums. Des que la vague
approchait, ces personnages se prosternaient, tandis
que la foule, tenant les mains jointes, les tendait en
les 6levant et en les abaissant vers les eaux, mandarins
et peuple voulant par cet hommage apaiser les manes
d'un hiros injustement condamn6 et execut6, qui se
vengeait ainsi de ce forfait.
Si, sur cette partie de la c6te, il n'y a que la rade
de Tso-Pou oii les jonques de mer puissent p6nitrer,
il n'en fut pas de meme dans les si&cles passes. II
existait alors, & l'extrimit& de la rive septentrionale
du Ts'ien Tang, un port qui 6tait frequent6 deja, sons
la dynastic des Tang (618-9o7), par des vaisseaux
venant du golfe Persique et que les historiens arabes
nomment Kan-fou. Le premier qui en fasse mention
est on historien qui visita plusieurs fois la Chine,
Soleyman (8r5). II rapporte qu'a Kan-fou, qui est le
rendez-vous des marchands, un musulman est charg•
par le souverain du pays des differends qui s'|61vent
entre les hommes de la meme religion arrives dans la
contr6e. On pent se faire une idWe de l'importance de
cet. entrep6t commercial quand on sait, par le recit
d'un autre auteur arabe, Aboud-Zeid, que le rebelle
Hoang Tchao, I'ayant assi6ge et s'en 6tant empark, fit
passer ses habitants au fi de I'-phe et qu'il pkrit en
cette occasion cent vingt mille musalmans, juifs, chr6-
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exerqaient le n6goce, sans compter les personnes qui
furent tuees d'entre les indigenes. Kan-fou se releva
pourtant de ce disastre et reprit sous les Song sa premiere activit6, qu'il conserva sous la dynastie mongole
des Yuen.
C'est a cette 6poque (12Co) que le Vinitien Marco
Polo vint a Hang-Tchbou. Dans la relation de ses
p&ergrinations, d6crivant les splendeurs de l'ancienne
capitale des Song, il ajoute : a Et la mer arrive, a
vingt-cinq milles de la cite, a une place nommee Ganfu,
of ii y a une ville et un excellent port, avec un nombre
considerable de vaisseaux engages dans le trafic de
et vers l'Inde et d'autres ports 6trangers, important
et exportant maintes vari6t6s de marchandises dont
beneficie la cite. n Mais depuis, les sables charries
par les marees ont reduit sa communication avec
l'oc6an i un chenal tres 6troit, que seules peuvent
remonter de 16geres embarcations; il ne reste du
celibre Kanfou des Arabes qu'une miserable bourgade
de quatorze cents habitants.
De l'embouchure du Yong a la frontiere du FouKien, les c6tes, basses encore, sont fortement d6coup6es; elles possedent d'excellentes baies : Sian-chan,
San-men, Tai-tcheou, Wen-Tchoou, et de bons ports:
Ningpo, Che-pou, Haimen, Wen-Tcheou. Plusieurs
fleuves, dont les principaux sont le Yong, le Tsiao,
le Ngeou, arrosent ces territoires; tons ces cours
d'eau et leurs affluents prennent leur source dans la
province.
Les plaines du Tche-Kiang sont sillonn&es.de
canaux, qui mettent en communication les villes et les
marches et sur lesquels circule une multitude de
bateaux vehiculant voyageurs et marchandises.
Toute la c6te est parsemee d'iles et d'ilots rocheux.
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Le plus connu de ces groupes est l'archipel TchiouChan, du nom de Pile la plus importante qui le compose. Rien de plus varie, de plus agreable aux yeux
de celui qui passe dans ce dedale que l'aspect de ces
iles. Ici, ce sont de sombres rochers aux contours
tourmentes qui 6mergent a quelques centaines de
pieds; lI, c'est une succession de collines boisees, de
sapins tordus par les rafales, ou dont les pentes, tailladees et dispos6es en terrasses, sont cultivees comme
des jardins; ce sont des vallons dans lesquels sont
blotties les habitations d'un hameau, egayees par la
verdure perpttuelle des bambous; ce sont des anses
qui abritent des huttes de p&cheurs; ce sont des baies
au fond desquelles sont bities de grosses bourgades,
oui les gens de mer viennent vendre leur peche et s'approvisionner. Partout ce sont des voiles qui suivent les
caprices de la brise et semblent de gigantesques
mouettes s'abattant sur les eaux.
Si Tcheou-Chan est la plus grande des iles de I'archipel, Pou-Tou est, sans contredit, la plus c6ltbre;
elle est, en effet, connue dans toute F'tendue de l'empire comme une des montagnes sacries du bouddhisme
chinois. Avec ses larges avenues pav6es de belies
dalles de pierre, ses bosquets d'arbres s6culaires, ses

plages de sable fin, ses multiples pagodes, ici hardiment pos6es comme un nid d'aigle sur un sommet a
pic, 11 juch6es sur un rocher oii vient se briser la
vague, ailleurs paisiblement assises dans le creux que
laissent des collines qui se rejoignent, Pou-Tou est
un lieu enchanteur. II est habite presque exclusivement par des moines bouddhistes, vivant, les uns dans
de modestes ermitages, la piupart dans les monasthres, dont-certains, par leurs proportions, leurs toits
aux tuiles brillantes, la profusion de leur ornementation, sont imposants. Des pelerins, venus des provinces
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il n'est pas exagerh d'affirmer que c'est par milliers
que i'on pent compter ceux qui debarquent, principalement dans les mois de fivrier et de mars, de jullet
et d'aofit; a cette derniere periode, c'est autant le
disir de prendre quelques jours de dilassement que
celui de satisfaire leur devotion qui les y amine.
Si nous avons essaye de donner une image, bien
imparfaite, des beaut6s naturelles de I'archipel, ce
n'est nuiiement pour depricier celle du continent, car,
dans toute la province, du nord au midi et de I'est i
l'ouest, I'on rencontre des sites qui peuvent rivaliser,
par la variteb, le pittoresque et le grandiose, avec ceux
des rigions les puis favorisies sons ce rapport; seulement, it fandrait des moyens de communication plus
rapides que ceux que I'on possede encore actaellement,
pour qu'ils fussent plus commodiment accessibles. Si
le r6seau des grandes routes s'etend sur tout le territoire, ii faut bien reconnaitre que celles-ci sont si
6troites qu'on y passe a peine a deux de front; et ce
n'est pas dans la chaise a porteurs, quelles que soient
d'ailleurs l'endurance et la c6ilriti de ceux-ci, qu'on
fera du soixante a l'heure!
Si le touriste se contente de jouir des paysages de
la region qu'il traverse, l'homme qui y est fixi a
demeure et doit en.irer sa subsistance de chaque jour
est preoccup6 des avantages, plus materiels sans
doute, mais plus indispensables aussi qu'elle lui procure. Or, le Tch6-Kiang nourrit ses habitants. Non
pas qu'il soit un Eldorado, car ce qu'il possede en
mineraux est assez insignifiant; quelqoes carribres de
pierre a bitir, de pierre a chaux, de gypse, d'alun, des
gisements de houille dans les districts de Hou-Tchbeo
et de Tchou-Tchiou; ajoutons la pierre i savon de
Tsin-Tien, qui, durcie, imite le marbre uni et vein6;
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on en fabrique dea objets de fantaisie, vases, statuettes, etc., qui sont exportes. Sur les c6tes, la production du sel marin est importante. Ces diverses
industries occupent quelques milliers d'ouvriers.
Mais, si le sous-sol est pauvre, remarquons qu'il est
loin d'avoir it6 sirieusement et m6thodiquement explor6; il n'en va plus de meme de la terre arable qui
est d'une itonnante fertilit6. La culture la plus intensive est tout naturellement celle du riz, celui-ci constituant la base de l'alimentation de la population. On ne
ntglige pas pour cela celle du bl1, de 1'orge, du mais
et du sorgho. Les legumes y sont varies. On y cultive
les plantes oleagineuses, textiles et tinctoriales : ssame, colza, chanvre, ramie, indigo; et toute une r6gion
est livr6e A la plantation du cotonnier. Ailleurs, c'est
le tabac qui prime. Si les vastes forets n'y existent pas,
les arbres n'y manquent pas : pin, cyprus, camphrier,
arbre a vernis, arbre & suif, 6loeococca, dont la noix
fournit une huile dont on use en peinture, toutes
essences dont le bois oules produits alimentent nombre
d'industries. Ici, ce sont des hectares et des hectares
couverts de muriers; lh, ce sont les bambous g6ants
aux usages multiples qui balancent dans le ciel leur
panache l66gant. II n'est pas de colline sur les flancs
de laquelle I'oeil ne d6couvre l'arbrisseau dont les
feuilles donnent la boisson fraiche et saine : le the.
Les fruits ne sont pas moins abondants. Si l'orange,
dont ii existe plusieurs esp&ces, tient le premier rang
dans la serie, cela ne veut pas dire que les peches,
abricots, nefles du Japon, prunes y soient quantit&
negligeable.
Nous pourrions ais6ment ajoutera cette nomenclature
des produits agricoles; ce que nous en avons ditsuffit
pour periettre de constater que le Tch6-Kiang doit
compterparmi les provinces les plus fertiles de la Chine.
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Une autre source de revenus pour les gens de la
campagne est l'elevage. Peu de paysans qui ne possedent un ou deux porcs,soit quelques chhvres,et aussi,
mais moins, quelques moutons. Tous ont leur bassecour.

Encore que la grande majorit6 des habitants tirent
leurs moyens d'existence de la culture, la pache en
fait vivre aussi une notable proportion. Les differentes
industries : tissage de la soie, du coton, fabrication
des meubles, des nattes, du papier, bijouterie, etc.,
pour n'6tre pas concentries dans de grosses manufactures, ne laissent pas pour cela d'etre tres developp6es.
Donc, le Tche-Kiang, grace a sa situation, A son

climat salubre, a la fertilit6 de son sol, Lla varieti de ses industries et a l'importance de son commerce,
fournit ce qui est necessaire a l'entretien de sa population.
Mais cette population, elle-meme, a combien se
chiffre-t-elle? Un recensement fait en 1879, annie ou
M. Reynaud abordait en Chine, portait a II millions
le nombre des habitants. C'est 1l un nombre relativement faible par rapport

a l'etendue et a ce que nous

avons dit de la richesse de la province. Mais qu'on
veuille bien remarquer qu'a cette 6poque il n'y avait
que treize ans que les Tai-Ping en avaient 6t6 compltement chassks; or, pendant les deux ann6es et demie
que ces rebelles en avaient eti les maitres, ils y avaient
accumulM les ruines et pros de la moitib des habitants
avait p&ri. Dans un petit travail sur cette question,
Mgr Reynaud, se basant sur des donnees puisies i
diverses sources, les comparant entre elles, en faisant
la critique, estimait qu'en 1912 la population du TcheKiang s'elevait
17 570000 habitants. Le dernier
recensement, qui date de 1928, donne re chiffre de
20700000.
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Si, d'une facon g6n6rale, les usages et les coutumes
se ressemblent sur tout le territoire, il en est autrement du langage. On y parle plusieurs dialectes, qui
se rattachent plus ou moins aux deux pnncipaux :
celui de Ningpo et celui de Wen-Tch6ou. Ceux-ci
different tellement que la plupart de ceux qui usent
du premier sont incapables d'entendre le second, et
vice versa.
Comme dans tout I'empire, d'ailleurs, l'e6ude y 6tait
estimbe et honoree, et le Tchb-Kiang au point de
vue du nombre de ses lettrds pouvait rivaliser avec les
provinces les mieux r6put6es; l'instruction 6tait loin,
cependant, d'avoir le developpement qu'elle a acquis
durant ces vingt dernieres ann6es. Si beaucdup de villages possbdaient une dcole, ouaun vieux magister faisait apprendre de memoire a ses 6leves les sentences
des Quatre Livres et les exercait a manier le pinceau,
fort minime etait la quantite de ceux qui venaient profiter de ses doctes lecons.
Tel est, present6 sommairement, le caractere physique et 6conomique de la province qui allait &tre le
terrain d'action du nouveau missionnaire. Peu i peu,
il allait la connaitre a fond en ]a parcourant dans tous
les sens, suivant ses longues routes, voyageant sur ses
canaux et ses rivieres, passant ses montagnes, naviguant sur ses c6tes.
Administrativement, le Tch6-Kiangcomprenaitalors,
car, depuis, des modifications ont 6t6 apport6es a ces
.divisions, onze prefectures et soixante-douze sousprefectures, group6es en quatre circuits. Hang-Tchiou,
sa capitale et residence du gouverneur de la province,
etait encore une des grandes villes de l'empire, quoiqu'elle ne poss6dit plus les treize cent mille habitants
qu'elle comptait moins de vingt ans auparavant : les
T'ai-P'ing avaient passe par Ia. A leur approche, en
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i86I, une notable partie de la population avait pris la
fuite. La famine amenie par le siege en fit pirir no
grand nombre. Enfin, quand, en decembre de l'annie
suivante, la ville dut capituler, si les rebelles evittrent
un massacre general, les victimes furent neanmoins
nombreuses encore et le pillage et les incendies ruinerent la cit6.
Hang-Tcheou'itait cependant sorti de ces malheurs.
Des quartiers neufs avaient surgi des decombres; la
viey etait redevenue intense; saprincipale industrie, le
tissage de la sole, dont la reputation n'est plus a faire,
avait repris son activite; autant que jamais on y
fabriquait les eligants et riches eventails; la ville
tartare etait rioccupke par les Mandchoux; son lac
celibre, le Si-Hou, deployant sa nappe argentee jusqu'a la base des collines qui lui font une ceinture
d'emeraude, seme d'ilots portant palais et villas, avait
revu ses bateaux de plaisance; cependant, dans sa
vaste enceinte, de larges espaces 6taient encore abandonnes aux cultures maraichbres et aux plantations
de mCriers.
Nous avons vu, en parlant de Kanfou, que, des le
neuvieme siccle, des marchands de 1'Asie occidentale venaient & Hang-Tcheou, dont Kanfou 6tait le
port; aussi bien, dans leurs r6cits, citent-ils indiff6remment l'un pour l'autre. Ce qu'itait alors la capitale actuelle du Tch6-Kiang, ces passages du livre
des Merveilles de l'Inde permettent de se I'imaginer :
a Baghbour, roi de la Chine, m'introduisit dans un
jardin a Kanfou. J'y vis des narcisses, des giroflies,
des anemones, des roses et mille esp&ces de fleurs. Je
fus 6merveill de trouver reunies en un seul jardin,
en un m0me moment, toutes les fleurs de l'&te et de
l'hiver. ( Comment trouves-tu cela? me dit-il. - Je
n'ai jamais rien vu d'aussi joli, repondis-je. - Tout ce
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que to vois, reprit-il, arbres et fleurs, est tn ouvrage
de soie. " Et je reconnus, en effet, que toutes ces
roses et ces fleurs 6taient faites en soic de Chine,
tissCe, tress6e, brod6e, travaill•c de toute fagon; mais
si bien qu'i simple vue on ne peut douter que ce ne
soient des arbres et des fleurs. J'6tais on jour
k Kanfo6, capitale de la grande Chine, forsqu'on
annonca que, le lendemain, un des chambellans du
Baghboar, revenant d'one expedition, ferait son entree
dans la ville. An jour dit, l'entr&e de l'escorte par
groupes commenca an lever du soleil et ne finit qu'a
trois heures de I'aprss-midi. Enfin, le chambellan
entra lui-mkme. II avait avec lui cent mille cavaliers. a
Mais ce fut lorsque I'empereur Kao-Tsong en I129
etses successeurs yeurent fix leur risidence que HangTchion vit I'apog6e de sa grandeur et de sa magnificence, splendeur qu'elle conserva meme quand lesSong meridionaux tomb&ent sous les coups des Mongols. Ce fut sous le premier empereur chinois de la
dynastie des Yuen, Koubilai, que, vers la fin du quatorzibme siecle, le premier voyageur europken, Marco
Polo, vint & Hang-Tchbou, dont il a laissi une description dans le r6cit de ses voyages &travers I'Asie.
, La cit6 de Kinsay, 6crit-il, est, sans conteste, la plus
belle.et la plus noble de l'univers. Elle est si grande
qu'elle a cent milles d'6tendue. II y a douze mille
ponts de pierre, la plupart si hauts que de grands
bateaux peuvent passer dessous. II y a dans- la cite douze corporations et chacune d'elles comprend
douze mille habitations occupkes par des artisans,
chacune d'elles ayant an moins douze ouvriers et certaines jusqu'i vingt et quarante. A I'int6rieur de la
ville est un lac qui a quelque trente milles de superficie et tout autour duquel sont des palais et des h6tels
dont la construction est d'une richesse et d'une per-
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fection que l'on ne peut irpaginer. Hommes et femmes
sont beaux et avenants et la plupart s'habillent de soie,
tant est abondante cette matiire, provenant de tout le
district du Kinsay ou importee d'autres provinces...
La foule de gens que vous y rencontrez a toute heure
est si dense qu'on ne saurait croire qu'il puisse y avoir
assez de vivres pour les nourrir, a moins d'avoir vu,
aux jours de march6, toutes ces places encombr&es
d'acheteurs et de marchands qui ont apport6, par terre
et par eau, des quantitis de provisions qui, toutes,
sont ecoul6es.
Ces villes, et combien d'autres encore, M. Reynaud*
les visiteraet y stjournera quand, devenu vicaire apostolique, il fera ses tournees pastorales.
(A suivre.)
(Le Petit Messager de Ning-Po, septembre-octobre, novembre-d6cembre 1931.)

LES TROUBLES DE KuAN

Kian, 17 septembre 1931. - Depuis longtemps nous
passons des journies qui out des heures de joie et de
tristesse, se succidant les unes aux autres.
Celle d'aujourd'hui a commence par la nouvelle de
la lib6ration de deux cocaptifs, qui furent pris avec
nous le 5 octobre 1930. ls se sont enfuis de chez les
communistes et, apres treize jours de marche, ont pu
regagner Kian. Ce sont Lucas Hou, de la Croix-Rouge
de Kian (le fils de Hou Joseph), et I'autre, m6decia
de la mnme Croix-Rouge, nomm6 Ou. Ils sont restes
au service des malades rouges pendant une ann6e et
s'en sont enfuis parce qu'on tue facilement, meme les
midecins qui tant soit peu ne font pas parfaitement
leur devoir, ou bien sont accuses, par des mecontents,
comme appartenant a la A-B toan (parti antibolchevique). Depuis notre fuite, ils en ont tue vingt mille;
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et des m6decins qui restent, il n'y a que le Tai et le

Tseng. Les autres, avec les membres de l'h6pital
rouge oi nous 6tions prisonniers, ont tous 6tC passes
au fi de l'ep6e comme A B-toan.
Le pere de ce rescape avait donn6 pour faire cl16brer des messes pour la liberation de son cher fils, et,
ce matin, il est venu en donner pour remercier le
Sacre-Cceur de I'avoir d6livr6. Aujourd'hui aussi, un
oficier de la 52* division a portelui-meme descierges
A la paroisse Saint-Joseph pour iremercier le Sacr6Coeur de l'avoir 6chapp6 belle ces derniers jours, ou
une brigade de sa division a 6t6 encercle et vaincue
par les Rouges, non loin de Tong-Kou. Le-gen&ral de
brigade, en combattant, y a laiss6 la vie.
En dix jours, les communistes ont donc gagne les
fusils de deux brigades; 1'autre appartenait ~ la ge division et cut le meme sort, pas loin de Shing-kow, le
9 ou Io septembre.
Un chef de Pao-an-toei, de Kian, un bon catholique,
m'a dit que les Rouges ont gagne, dans cette annee
de guerre, quarante mille fusils. Les Blancs sont d6courages de. ne pouvoir reussir dans cette campagne. La
maladie aussi en a abattu beaucoup : filvre et dysenterie.
Les pauvres malades arrivent par centaines, chaque
jour, de tout le front. Ordiuairement, ils dolvent se
trainer pendant plusieurs jours avant de pouvoir arriver A Kian, oi il faut encore attendre quelques jours
pour etre soigne. Malbeur a ceux qui n'ont pas, ou
ont perdu, le certificat de leur chef! Ils ne sont pas
recus et restent dans les rues, en attendant-.. la mort!
J'en ai vu de mes yeux. Une fois, je me suis hasardi
& en faire entrer deux dans la Mission, car on pouvait
me taxer de donner lemon aux chefs de I'ambulance
militaire qui loge chez nous. Une autre fois, j'en ai
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donnai une ligature a ce malheureux, pour qu'il pnisse
acheter des m6decines; et it me remerciait : " Que le
Ciel te donne deux cents ans ! D Les gens qui me
remarquaient n'en revenaient pas de leur etonnement.
Comment! un stranger aime tant ces pauvres soldats
abandonnbs!
22 septembre. - D'apres les nouvelles qui nous sont
.arrivees de Wanan, les Blancs ont remportd, le 13 septembre, une victoire i Shing-kow, of ils ont tu on
fait prisonniers plus d'un millierd'ennemis. Un soldat

n-alade, bon catholique, qui vient de ces regions, me
dit que cette fois les Rouges ont perdu dix mille
hommes. Cela parait croyable, car on a porte a Kian,
du front rouge, quatre-vngts charges de fusils pris
aux Rouges et plusieurs prisonniers, entre lesquels
des dames de consideration, qui appartiennent a de
gros chefs rouges. On dit aussi que le gros chef
t PantEhoaij, aurait &t6 bless6.
Cela remonte un peu le moral des Blancs, qui, dans
-ce mois seulement, ont perdu trois brigades .
Les Rouges recourent a des stratagemes curieux.
Ils font semer les routes par ou doivent passer les
Blancs de clous de bambou, et les Blancs, qui presque
tous ont perdn leurs souliers, ne savent pas ou metire
les pieds. ccPre, nous a racont6 un capitaine catholique, depuis un mois nous n'avions pasd'bhile, pas
de sel, pas de tabac; tous les paysans ont suivi les
Rouges; nous mourions de faim; on ne pouvait pas
m&me porter le fusil et il fallait escalader des sentiers
pleins de clous de bambou... Ce n'est pas itonnant

que nous ayons 6t6 pris par lesRouges... qui nous oat
donn6 de I'argent et un laisser-passer. Ce qui m'indignait, c'6taient les gardes de route : des petites filles,
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armies de lances, nous demandaient, A nous vieux
soldats, le laisser-passer! !
Parmi les aventures, il y en a une qui m6rite d'etre
connue. Elle nous a 0tC racont6e hier par le personnage meme, un bon catholique, qui fut deux ans au
service, comme cuisinier, de mon ex-condisciple, le
Pere Lankano, missionnaire dans le Honan. a J'tais
transporte, comme malade, A l'arriere. En route, je
perdis connaissance et on me d6posa sur la montagne.
Me croyant deja mort, ils me d6pouillrent de tout et
s'en allerent. Dans le d~lire, je pensai qu'un pretre
6tait venu pour me donner l'extreme-onction. J'ouvre
les yeux, et me voila sur la montagne, seul, en costume d'Adam; ne pouvant pas marcher, je m'aidai de
mes deux mains et me dirigeai vers l'ambulance, A un
ly de distance. Fant6me, fant6me, criait tout ce mondela, qui me croyait deja mort; a fortiori,me voyant marcher comme une b&te et sans habits. II ne s'agit pasde cela, leur dis je, si, vous ne me rendez pas meshabits, je vous accuse au ge'nral. Et on me remit.
mes habits, oA il y avait un crucifix et un chapelet. 9Ce brave chr6tien, en passant par Yukiang, ramassa
dans la residence un paquet de crucifix et de m&dailles.
et les porta aux nissionnaires de Kien-Chang.
Apres lui, vinrent d'autres soldats catholiques,
quelques officiers aussi, pour se preparer A la commanion d'actions de graces, pour I'avoir 6chappk belle
cette fois encore.
Ces chr6tiens sont tons des nordistes, qui, d'ordinaire, sont plus simples et n'out pas de respect humain.
Des leur arriv6e, its cherchent okt se trouve le missionnaire. II leur est arrive d'aller au quaftier general,
install au grand siminaire, pensant y pouvoir assister &la messe. Onles encourage, on donne la m&daille,
miraculeuse, et on ajoute de bons conseils.

-

356 -

Kian, 25 septembre 1931. - Aujourd'hui, anniversaire du massacre de notre confrere M. Antoine Canduglia.
La journbe commence mal a Kian; la jument tombe
dans le puits cache do jardin potager; apres mille
efforts, on rdussit a la mettre hors du puits; elle etait
demi-morte et tous la disaient morte dans quelques
heures. Naturellement, j'avais le coeur gros, car c'tait
elle qui, depuis quatre mois, 6tait ma compagne de
toutes les sorties en ville. Je vais la voir; elle ne respirait qu'avec peine. Dans mon coeur, je priai le SacrCoeur et la Vierge des Sept Douleurs de vouloir bien
me la sauver. Et, ho si leao (dommage), dis-je. Et la
chere jument, entendant la voix de son maitre, ouvre
les yeux, commence a manger de l'herbe, se releve
sur ses pattes. Elle est sauvee. Deo et Mariae gratias!
Si Ca vous fait rire, riez; mais j'en suis content, plus
que je ne saurais dire, car ici impossible de trouver
une bete de somme, et souvent il faut aller en extremeonction et loin. Alors, vous comprenez la necessiti
de ma chire bte.
Hier soir, des officiers de la 5' division tent&rent
d'occuper la paroisse du Lao-Tang; mais M. Capozzi
put l'empecher. Quelle patience il faut avec ces rgguliers! La meme chose arrive a nos confreres de Chang.shu, a chaque nouveile arriv6e de soldats. Ici, comme
nous avons djih la Croix-Rouge militaire, on ne vient
pas nous ennuyer.
Un des officiers malades nous a dit qu'il venait de
Sinfong, oii toute la Mission catholique avait td6 incendide par les Rouges. 11 dit aussi qu'. present vingthuit divisions sont rangeesen ordre de bataille, depuis
Sinfong, Yutu, Ninntu, Kwang-chang, Shing-kow,
Tong-ku, attendant l'ordre d'une attaque g6n6rale.
Esperons que ce sera decisif.
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A Kian, a cause de l'affaire Japon-Chine, on atenu
une confirence monstre. Le conf&rencier, devant des
milliers d'auditeurs, dit: t Les Rouges sont encerclks,
les rebelles de Twang-tong out renonc6 a leur revolte
pour s'unir au gouvernement et battre le Japon; et
m4ee les communistes iront combattre; autrement,
pas moyen d'installer le gouvernement soviet en Chine.
Levons-nous contre les Japonais, qui ont envahi le
sol chinois et out tui trois mille Chinois ,, termina
le conf6rencier.
Vers dix heures quinze, voili une surprise. Le portier nous annonce la visite du chef d'tat-major du
mar&hal Tcheng-min-kiu et du general deJa78* division. Ce sont des amis de la Mission; ils causent
avec nous familiirement. Is venaient se distraire un
peu de leurs travaux, et nous assurer qu'ici, A Kian,
il n'y a rien &craindre. Puis ils me disent d'aller chez
eux, pour me distraire A mon tour. Ces deux grands
personnages, dont le chef d'6tat-major est un catholique. nous ont rendu tous les services qu'lls ont pu,
surtout en emp&chant I'occupation du Lao-tang. Ils
nous ont donn6 des mandats de non-occupation des
autres maisons, mais les occupants ne veulent pas en
sortir... et ils n'y peuvent rien. En tout cas, mieux
vaut ces occupants, qui sont gentils, que d'autres qui
ressemblent trop aux communistes.,
Kian, 4 octobre 1931. -

Avant tout, remercions tous

le bon Dieu de ce que nous sommes encore en vie, car
aujourd'hui c'est le premier anniversaire de l'entrbe
de I'armee communiste a Kian, et demain celui de la

prise et du commencement de la captivit6 de Mgr Mignaai, des missionnaires et des Filles de la Charit6.
Si nous sommes encore de ce monde en.ce jour,
c'est par pure bonti du Sacr6 Coeur de Notre-Seigneur,
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bas; il ne nous reste qu'a mieux servir et aimer NotreSeigneur, et nous, nous en serons toujours contents,
malgre les Rouges et les Blancs, qui, eux aussi, nous
font des miseres en occupant les Missions catholiques.
11 faut encore beaucoup prier pour que la campagne
anticommuniste rkussisse; car voila une ann6e qu'elle
a commence, et les communistes sont devenus plus
forts en armes et en hommes! La paix arrivee, il se
prepare une abondante moisson, qui semble d6ja blondissante, car bon nombre de lettres et de gens influents
-qui ont souffert avec les missionnaires et les chr6tiens ont appr6ci6 la religion catholique. Quele Sacre
Cceur nous fasse ce cadeau pour Noel, jour de paix et
-de sanctification!
A Wanan, M. Russo a en la consolation de passer
une belle fete de saint Michel, patron de I'eglise.
Comme l'image de l'archange avait ete d6truite par

les communistes, il en a mis une plus petite qui, providentiellement, venait d'arriver d'Italie, et saint
Michel a repris son poste au maitre-autel. Plus de
-cent chrtiens se sont approch6sde lasainte Table, dont
quelques-uns ne remplissaient pas le devoir pascal.
La benediction du Tres Saint Sacrement et I'agape
fraternelle terminerent la fete de saint Michel. Rares
consolations qui font oublier que nous sommes encore
-en temps de persecution, de la plus terrible et la plus
-diabolique.
M. Lo, A Tai-ho, a eu la peine de voir occupee, par
line centaine de soldats de la 11* division, la maison
des Filles de Sainte-Anne. C'est une vraie misre que
ces occupations militaires, surtout des maisons des
vierges.
Ici, a Kian, les prtr.es chinois vont commencer leur
retraite annuelle. Pour y venir, les Pares Ly Thomas et
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Hiu J.-B. ont di faire plusieurs jours de voyage ca
barque. Grice a Dieu, ils n'ont pas eu d'accident enr

route, et cependant c'est par li que les petits communistes foot leurs proies et pillent les passants.
Nous continuons d'avoir les soldats dans toutes nos
maisons, excepte k. la paroisse Saint-Joseph. Oa a
quand meme des 61ives qui itudient : voulez-vous.
faire leur connaissance? C'est un boiteux, puis un qui

marche a quatre pieds, puis un autre boiteux, maisplus age, puis quatre vieux qui, apres mille efforts,
ont appris quelques prieres, puis des valides. Chez les.
Filles de Sainte-Anne il y a aussi quelques catechumenes et quelques autres.
VoilA que cette journee est passe aussi; en pensant
a toute I'annie icoulee, il me semble que vraiment le
bon Dieu nous a conduits par la main et que, sans une .
providence sp6ciale, aujourd'hui aucun de nous ne
serait de ce monde.Nous ne savons pas ce que nous reserve l'avenir
mais nous savons que nous sommes entre les mains du
bon Dieu, qui nous aime. Prions lesuns pour les autres,
et toujours confiance et courage.
E. BARBATO,
i. p. d. I. m.
Kian, 17 novembre. -

La fameuse offensive contre-

les d6mons communistes a fait, ou semble avoir fait,
un fiasco complet, malgr6 les vingt-huit divisions
envoyees par le gouvernement de Nankin. Ici, notsn'entendons plus absolumeat rien au sujet des operations militaires, s'il y en a ici on l.. Les Rouges sent
certainement grandement reconnaissants a4aPierre Ie
Grand n, Tsiang Ki-sa, de leur avoir procure gratis
des armes de toute sorte: fusils, mitrailleuses,canons
de montagne, pistolets a rp-6tition, des munitions
assorties en quantit6 fort appreciable, sans parler des,
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milliers de dollars, des postes de T. S. F., etc. Aussi
les officiers rouges disaient aux soldats de a Pierre le
Grand , en les renvoyant bredouilles: < Merci au ginbralissime pour le ravitaillement en munitions, priez-le
de nous en envoyer encore d'autres! i, Hilas! ce ne
sont pas ces croquants qui detruiront le communisme
et sauveront la pauvre Chine d'une catastrophe! Officiers et soldats, tout cela se vaut et Ca ne vaut pas
grand'chose.
18 novembre. -

11 y a quatre jours, des soldats bles-

ses, descendant du march6 de Tche-Hia en barque,
et aussi des paysans de cette localitb, raconterent
ceci. Une brigade avait 6t6 envoy6e a Tche-Hia, marchb a 40 lys de Kian, pour defendre ce marche et les
villages environnants. Le Lutchang avait dispose ses
effectifs dans differents villages et en une ligne continue en forme de fer a cheval, ayant sans doute
l'id6e d'envelopper les assaillants, s'dls osaient se
fourrer dans une souriciere. C'6tait bien pens6, mais
ii avait calcul6 sans la veulerie de ses sous-ordre. Un
parti de petits Rouges locaux, comptant seulement
trois cents fusils, s'engagea dans la souricilre jusqu'au march6, ouvrit le feu et tirailla pendant environ
une heure, tandis que les officiers s'amusaient et festoyaient au marchb. Les soldats subirent I'attaque sans
meme tirer un coup de fusil. Apres cette d6monstration belliqueuse, les brigands se retirerent en bon
ordre, apres avoir chip6 une bonne dizaine de fusils
a leurs adversaires. Ceux ci alors firent marcher,
quelques instants, un de leurs moulins a cafe (mitrailleuse), afin qu'il ne fat pas dit qu'ils n'ont pas combattu.
Cela a produit sur la malheureuse population une
impression de d6go^t et de m6pris pour leurs a d6fen-
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seurs n; ces pauvres gens disent que les troupes les
trahissent au lieu de les defendre. On soupconne les
pioupious d'avoir touche de la galette pour ceder ainsi
leurs armes sans combat... Le g6n&ral de brigade fera
son rapport en disant: a' Le 14 courant, combat
acharne contre un fort parti de Rouges, les avons mis
en deroute, avons t regretter la perte de dix fusils,
abandonnes par des soldats bless6s pendant la poursuite active contre ces bandits communistes. , Et cette
brigade a et6 rappelee A Kian, sans doute pour feliciter et r6compenser les chefs de leur brillante victoire. Ces soldats appartiennent a la Io" division, qui
a une reputation de grande bravoure... Avec ces vaillants pour d6fenseurs, nous pouvons dormir sur nos
deux oreilles, avec la certitude de tomber encore, un
o
jour ou I'autre, entre les griffes des diables de Porc£pic n, generaux rouges Thou, Mao.
Et voili, nous ne nous en faisons pas trop malgri
cela; nous prions beaucoup le Sacre Coeur, qui nous
a si magnifiquement sauves le 23 decembre dernier
et nous preservera encore al'avenir. Nous avons cepenF. THIEFFRY.
dant I'ceil et l'oreille attentifs.
Kiax, 25 dicembre ig3i. - Comme vous savez, la
situation generale du vicariat apostolique de Kian
est redevenue celle de l'annee dernibre A pareille date.
Les Rouges sont de I'autre c6t6 du fleuve, A I'est, et
ils continuent l'ceuvre sanguinaire et diabol:que contre
toute autoritb et toute religion. De IA, vous pouvez
comprendre dans quel 6tat doivent se trouver ceux de
nos chr6tiens qui sont sous le joug dles communistes.
Du c6t6 est, les reguliers ont bien occup6 les trois
villes de Yongsin, Leanghoating, Anfu, mais leur
sphere d'influence s'6tend seulement dans les endroits
qu'ils occupent, et ils ne feront pas un pas de plus
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pour aller battre les petits Rouges qui ne sont eloign6s que de quelques lys.
Ainsi, dans la prefecture de Kian, si nous pouvons
rester sur place, c'est d6ja beaucoup; et si les soldals

venaient a partir, nous devrions les suivre, si nous ne
voulions retomber entre les mains des communistes.
Nous sommes ici trois confreres : MM. Thieffry,
Capozzi et moi; se trouvent dans les m6mes conditions les confreres de Wanan, M. Russo; de Tai ho,
M. Lo P.; et de Yongfong, M. Tcheng.
Des dix-huit sous-pr6fectures du vicariat de Kian;
seule celle de Lingkiang jouit d'une paix relative et
M. Anselmo est heureux de continuer ses oeuvres,
presque comme en temps ordinaire. Les autres missionnaires sont contraints de faire du bien dans lear
propre residence.
Et quand les Rouges nous donnent an pen de paix,
voila que les r6guliers nous I'enl&vent en occupant
nos r6sidences; ainsi, a pr6sent, ils occupent an moins
neuf batiments, y compris les deux maisons des
Filles de Sainte-Anne.
Malgre cela, on a ouvert, a la barbe des r6guliers,
des cat6chum6nats, et on tache de faire tout le bien
qu'on peut.
Cette situation menace de devenir stable; si le bon
Dieu n'y met pas la main, non seulement le vicariat
de Kian deviendra communiste, mais aussi toute la
Chine. Notre unique espoir est en Dieu seul.
Quelle difference avec la Noel de l'anane derniere,
que nous passames, cinq sceurs et quatre missionnaires,
d6livres depuis deux jours, dans la montagne de
Tongkou, sans messe, sinon celle du disir! Cette
ann6e, on a pu quand m6me faire un peu de fete.
Faute de mieux, un tiroir de bureau convert de paille,
un Enfant-Jesus Pt cinq brebis d'occasion oat fait
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une petite creche. Plus de 5oo chritiens, la plupart
des r6fugi6s des communistes, out participi aux fonctions sacr6es, et 3oo se sont approch6s de la sainte
Table.
On se serait cru en temps de paix. Mais la presence
des Rouges en face de la ville de Kian nous rappelle
que nous sommes toujours menac6s.
MalgrA tout, les sant6s sont bonnes, et la joie aussi.
E. BARBATO.
Lettre de Swur HENRY, Fille de la Chariti
a M. LE SUPERIEUR GENERAL

Shanghai, Maison Centrale, 7 novembre 1931.
MON TRkS HONORE PERE,
Votre binidiction, s'il vous plait!

Saint Francois-Xavier, a qui je confrais habituellement mes vaeux pour vous, me trouvera sans doute
en voyage cette ann6e, car ma sceur Visitatrice a 'intention de m'envoyer, en d6cembre, dans le Nord
pour regler en son nom diffirentes affaires. Je prends
done mes avarces et charge aujourd'hui le bienheureux Jean-Gabriel de mes souhaits bien filialement
respectueux pour vous, mon Trbs Honor6-Pere, il'approche de l'ann6e 1932. Que ce bienheureux Frkre
vous obtienne les meilleures graces du bon Dieu, et
a la double famille tout entiere un renouveau de
l'esprit apostolique que vous d6sirez pour chacun de
ses membres, nous le savons bien, mon Pere.
Ce matin, certainement, vous aurez eu un souvenir
particulier au saint autel pour vos fils et vos filles de
Chine, et vous aurez demand6 la paix pour nos chores
Missions. Sans doute, la paix est bien pr&cieuse pour
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faciliter l'apostolat des missionnaires; mais la persecution et l'epreuve portent des fruits non moins pr6
cieux. Nous le constatons tous les jours et sommessi
bien habitudes a continuer notre petit travail, a voir
prosperer nos ceuvres an milieu des bouleversements,
fleaux et obstacles de toute sorte, que nous ne nous
en effrayons pas, et vivons tranquilles, a l'enseigne
de la Providence, tandis qu'au loin on nous croit
dans des transes et alarmes continuelles! Meme an
Kiangsi, la region la plus expos6e pourtant, les
oeuvres s'etendent d'une manidre bien consolante. A
Nanchang, oi je n'6tais pas all6 depuis la fin de 1924,
j'ai constat6 une saisissante progression, en mnme
temps que la bonne influence exerc6e par la charite
de nos sceurs, et la confiance g6nirale A leur 6gard.
Partout aussi en Chine, se d6veloppe l'oeuvre de la
visite aux prisonniers: a Pekin, Paotingfu, Tientsin,
Nanchang, Kashing, Chusan, Sungkiang, etc. Dans
ces antres de la misere et du desespoir, nos Sceurs
sont reques comme des anges consolateurs et exercent
largement la misiricorde corporelle et spirituelle,
selon l'esprit de notre bienheureux Pere saint Vincent.
Bien loin done de d6sesp6rer de I'avenir de nos
Missions de Chine, j'ai la ferme confiance que le boa
Dieu et les pauvres nous y garderont, et que les sacrifices, de quelque nature, qui nous sont demandis, serviront i 6tendre le regne de Notre-Seigneur dans ces
immenses regions infiddles! C'est ainsi que nous envisageons le sacrifice de notre bonne soeur Charles en
faveur de l'Indochine, oa elle se rendra les premiers
jours de janvier, et oh nous I'accompagnerons de nos
fraternelles prieres pour l'aider dans la mission assez
delicate qui lui incombe.
Dansquelques semaines, nous aurons la joie de voir
revenir, en meme temps que notre respectable Pere
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Directeur, M. Legris, notre chere seur Barby, nous
amenant une petite colonie de nouvelles ouvrieres. La
prise de possession de Shuntehfu par nos Sceurs Polonaises ne se fera pas sans quelques difficultis, et la
premiere de toutes sera celle de se comprendre, puisqu'elles ne savent pas le frangais, parait-il. Cette intention, avec beaucoup d'autres, sera confi&e a notre
Mere Immaculie durant les belles fetes de la M6daille,
qui approchent et nous ambneront, cette ann6e encore,
une succession de pieux pelerinages, du 19 an 27 no-

vembre, dans notre petite chapelle de la Maison Centrale. Quelle joie de pouvoir envisager dans un avenir
prochain la glorification de 1'humble voyante de 183o!
Veuillez agreer, mon Tres Honor6 Pere, avec le
renouvellement de mes humbles et meilleurs souhaits
de bonne et sainte ann6e, l'expression des sentiments
de profond respect dans lesquels j'ai l'honneur d'etre
votre tris humble et tres obeissante fille,
Sceur HENRY,
1. f. d. 1. c. s. d. p. m.

Lettre de M. BOUILLET, pritre de la Mission
a M.

le SUPfRIEUR

GENERAL

Hangchow, le r8 novembre 1931.
MON TRaS HONORE PERE,
Votre bnildiction, s'il vous plait!

L'incertitude qui coptinue de r6gner au Kiangsi n'a
point perm.is de recevoir de nos chers et vaillants confreres, qui s'y d6vouent jusqu'a I'h&roisme, les renseignements qui, en temps normal, arrivaient en juillet.
Cette ann6e, il fallut attendre beaucoup plus tard, et
forc6ment ces renseignements sont partiellement in-
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complets. Tels qu'ils sont, ils nous montrent cependant
avec quel coeur et quelle abnigation nos chers confreres,
se sont efforc6s d'atteindre le plus grand nombre
possible d'Ames. II y a n6anmoins des limites que la
prudence chretienne ne permet pas d'outrepasser.
Daigne le divin Maitre rendre bient6t a ces cheres
Missions la paix et latranquillit6 tapt disiries, et nous
verrons alors, nous en avons tous, ici, la conviction,
one magnifique resurrection! Mais il y a tant et tant
de ruines, non seulement mat6rielles, mais spirituelles
et morales, qu'il faudra une phalange de saints pour
cette restauration: des hommes crdinaires n'y feraient
pas grand'chose. Le bon Dieu, dans ses desseins providentiels, ne permet-il pas cette longue 6preuve pour
s'attacher davantage les chers missionnaires qui,
depuis des ann6es, avec un abandon admirable et une
confiance toute filiale, resteni sous le pressoir, espbrant toujours des jours meilleurs et ne se laissant pas
d6primer en ne voyant jamais poindre cette aurore
salutaire?
Nous savons, mon Tres Honore PNre, avec quelle

sollicitude paternelle et quel coeur angoiss6, vous suivez les 6venements de Chine. Fasse le divin Maitre
que vous puissiez, dans un avenir qui ne saurait &tre

6loign6, envoyer aux Missions de Chine une v6ritable
arm6e de jeunes et vaillants missionnaires, qui viendront combler les vides, soutenir les anciens et se

pr6parer a prendre leur place !
Deja, j'ai eu l'honneur de vous dire le grave souci
de vos enfants de Chine, qui souffrent, qui attendent
avec une impatience bien comprihensible, mais sans
pour cela d6sespirer, l'arriv6e regulihre et annuelle
de nouveaux confreres. Ce sera, pour eux, un'e grande
joie, comme aussi une indicible consolation, de constater que, d'une part, leurs si chbres Missions ne
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seront pas abandonnees, mais que. d'autre part, la
petite Compagnie se repeuple et revient aux beaux
jours, pas tres lointains, ou des groupes assez nombreux prenaient, chaque annie, le chemin des diverses
Missions confides A la Congr6gation.
Le tableau gineral des fruits spirituels obtenus par
nos confreres et nos sceurs, dans les Missions de la
province neridionale de Chine, nous moatre bien la
situation actuelle; d'un c6t-, c'est le travail dans la
paix, au Chikiang; aussi les r6sultats semblent etre
une continuation de la marche en avant, marche trop
lente, certes, parce qu'elle se ressent aussi, mais de
faCon incomparablement moindre qu'ailleurs, des soubresauts par lesquels passe cc cher grand pays. D'autre
part, au Kiangsi, c'est, en la plupart des vicariats, la
pers6cution des Rouges, I'occupation des Missions,
sinon toujours par ces memes Rouges, parfois et,
h6las! trop frequemment, parles soldats, quisont loin
de se toujours bien conduire. Plus d'un confrere poorrait nous dire que, dans sa rsidence, d'abord occup-e
par les Rouges, qui y firent bien des d6gkts, mais
cependant respect rent certaines choses, il fallut I'occupation par les soldats pour voir odieusement d6truit
ce que les autres avaient respect4. Monsieur X pourrait
nous dire A ce sujet ce que ces pr6tendus sauveurs ou
protecteurs oat fait de sa bibliotheque. L'occupation

des rvsidences et 1'extension dans les campagnes da
mouvement rouge qui s'infiltre de plus en plus, au
dire de ceux qui peavent en juger, nonobstant les
t6elgrammes, soi-disant officiels, iien faits pour dicevoir, rendent bien difficile la visite et le soin des
chr6tientis. Nos pauvres confreres, en plusieurs endroits, soot oblig6s de demeurer dans une tres dure
et fatigante inaction, on ne peuvent donner que des

"soins tris rapides et souvent dans des circonstances
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trcs perilleuses. Cela nous explique comment les resultats obtenus, tout en paraissant de beaucoup inf6rieurs a ceux du pass6, reprisentent une somme
d'hiroisme et de charit6 vraiment extraordinaire.
Une chose qui m6rite mention spiciale, c'est l'arrivie en Chine, fin octobre, de trois jeunes confrtres
ambricains destin6s au vicariat apostolique de S. Exc.
Mgr Sheehan. C'est bien la preuve la plus peremptoire de la confiance des missionnaires dans l'avenir.
Nous avons sn, lors de l'arrivee de ces nouveaux
ouvriers apostoliques, que la province occidentale des
Etats-Unis va pouvoir envoyer chaque annie au meme
vicariat de Yukiang un renfort de trois confreres.
Quelles actions de graces seraient les n6tres si nous

pouvions, chaque ann6e, constater la venue d'un seul
confrere par vicariat! Comment ne point toujours
penser A cela, surtout quand nous constatons que
partout ailleurs les arriv6es sont tres nombreuses! En
septembre, j'ai vu debarquer a Shanghai un groupe
d'une bonne dizaine de missionnaires italiens des
Missions ktrangeres de Milan, destines aux vicariats
de Kaifengfu et de Nanyangfu. Les journaux ont
aussi annonc6 l'arriv6e de vingt et un missionnaires
franciscains italiens. La semaine dernibre, Mgr Calza,
des Missions 6trangeres rd Parme, rentrait d'ltalie
avec un groupe de plusieurs nouveaux missionnaires,
et Mgr Bassi, de la meme Congregation de Parme,
attend depuis un mois, a notre procure de Shanghai,
la venue de trois nouveaux missionnaires pour son
vicariat apostolique de Loyang.
Nous sommes heureux pour les Missions plus fortunies, et nous ne devons pas nous laisser aller A des
sentiments de basse jalousie. Comment, cependant,
connaissant 1'6tat actuel de nos Missions, le nombre,
si restreint, comme aussi 1'age des missionnaires,
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comment ne point soupirer et appeler de tous nos
voeux la venue de jeunes confreres, qui nous permettraient de voir la r6alisation de ce que nous disons
chaque jour : Multiplica gentem et magnifica laetitiam
ut aedificentur muri Jerusalem!
M. le»Visiteur se trouve en ce moment a Saigon, oa
il preche la retraite des Soeurs; nous l'attendons i.
Shanghai le 28 courant. Avec votre sainte benediction,
il nous apportera vos consignes et nous donnera les
decisions de la derniere Assembl6e g6n6rale. Son
retour est attendu de tous, mais surtout de votre
pauvre serviteur, avec un grand et ardent d6sir.
En octobre, j'ai dl de nouveau remplacer Ie bon
M. Asinelli pour la deuxieme retraite des Filles de la
Charit6. En septembre, il y eut quarante-six retraitantes; en octobre, elles 6taient quarante seulement.
Mon Tres Honor6 Pere, veuillez, s'il vous plait, me
binir, ainsi que la maison de Hangchow. Notre v6nere
Mgr Faveau, malgr6 son age, fait une longue tourn6e
de confirmations. La sant6 se maintient, grices a
Dien.
Dans les Sacr6s Cceurs de Jesus et de Marie Immacul6e, je demeure, mon Trbs Honore Pere, votre
enfant tres humble et tres ob6issant,
Michel BOUILLET,
i. p. d. 1. m.

" Letre de M. THEUNISSEN, friire de la Mission,
a M. HERTAULT
Perryville, ii dicembre zg31.
BIEN CHER MONSIEUR HERTAULT,

La grdce de Notre-Seigneur soil avec nous pour jamaisI
Comme de juste, j'ai fait le pilerinage au tombeau
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de M. de Andreis, a Perryville, et j'habite la maison
bitie en i8i3.ýMa penske va naturellement Ters le
berceau de la Congr6gation entikre, et vous voyez, je
fais plus que penser, j'execute une promesse d'6crire.
Notre voyage sur le Paris fat un voyage superbe,
6tant donne l'hiver. Nous etions quatre prtres bbord,
au milieu de pas mal de Juifs; rapidement, nous 6tions
tous amis. Au port de New-York, le brouillard nons
retint douze heures et, au lieu de pouvoir descendre
a midi, je n'6tais a terre qu'~ une heure de la nait.
Pas mal de formalit6s! Mais comme et passe-port et
bagages 6taient en ordre, je pus facilement aborder
la terre am&ricaine.
11 serait bon de conseiller aux non-ambricains (les
Americains le savent) de demander, dis I'arrivfe, aux
confreres de Brooklyn, an a Clergy booth 9 que
donnent les Compagnies de chemin de fer. Car alors
on peut voyager pour demi-tarif; ce qui est un avantage appriciable.
L'hospitaliti des confreres am6ricains est vraiameat
exquise. Sur tout mon trajet, je n'ai trouv6 que pr6venance et amitie. Une des choses qui m'a frappe le
plus dans les deux provinces des 9ltats-Unis est la
grande devotion qu'ont confreres et ecurs pour la
Medaille Miraculeuse. A Germantown, le 27 novembre
est une fete prcddee' d'une neuvaine, A laquelle
assistent des milliers de fiddles. Le jour meme, messe
solennelle avec assistaice du cardinal. Plus de cinq
mille communions et huit sermons avec benidiction
du Saint Sacrement pendant la journae. A toutes les
heures, 6glise pleine.
Ici, 1 Perryville, meme devotion a la Mbdaille. Plus
qu'ailleurs, j'ai vu aux ltats-Unis la d6votion & la
Sainte-Agonie et a nos bienheureux et bienheureuses.
Agr6ez, Monsieur et bien cher Confrere, avec mes
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sentiments de reconnaissance pour tout ce que vous
avez fait pour moi, I'assurance de mon profond
<dvouement.
Votre tres humble serviteur et confrere,

J.

THEUNISSEN,
i. s. c. m.

Letire de Mgr DUMOND, vicaire aostoliqae
& M. LEGRIS, visiteur
Kiukiang, 12 decembre 1931.

M. Yeou, missionnaire a Hukow, venu ces jours-ci,
raconte avoir entendu de la bouche d'un chretien
digne de foi, petit marchand ambulant, de retour de
la r6gion d'Y Yang, que, conversant avec certaines
gens, on lui aurait dit que, dans cette region, un
6tranger, captif des communistes, serait mort il y a
environ un mois. Ce chr6tien n'a pas os6 demander
des details sur cet etranger, car la region d'Y Yang
est toute rouge et les habitants ne laissent pas p6n&trer les gens qu'ils soupqonnent leur &tre contraires.
Au commencemement d'octobre, le gouverneur.
pacificateur du Kiangsi, Ho Yushing, aurait inform6
le gouvernement central, sur la demande du gouvernement suisse, que M. Von Arx vivait encore, mais
qu'on n'avait pas de nouvelles de sa sant6. Au mois
d'octobre, M. Baudez, consul francais de Hankow,
sur ma demande, fit interroger le gouvcrnement central par son collegue de Nankin au sujet de notre
confrbre; la r6ponse fut identique, mais M. Baudez
n'avait pas grande foi dans la sincerit6 du gouvernement.
ttant donn6 les bruits plusieurs fois repandus de
la mort de M. Von Arx; itant donn6 que, depuis
quinze mois qu'il serait prisonnier, il est etonnant
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qu'il n'ait pas reussi a nous faire parvenir un mot
pour donner signe de vie, n'y a-t-il pas lieu de conjecturer que M. Von Arx est reellement mort et qu'il
ne doit pas etre plus longtemps priv6 des suffrages
auxquels il a droit? Ne croyez-vous pas convenable de
proposer le cas a M. Notre Tres Honor& Pere? S'il
ne juge pas la certitude de la mort assez serieuse
pour demander les suffrages de la Congregation en
faveur de M. Von Arx, il pourrait peut-etre, par la
voix de nos Annales, recommander ce cher disparu i
la charite des confreres.
Que le bon Dieu fasse un miracle en faveur de la
Chine en lui rendant la paix! Elle en a besoin. Ici,
c'est assez tranquille, car nous avons peu d'6tudiants;
quelle piti6 de voir un si grand pays a la merci de
gamins!
Les inond6s du Kiangp6 retournent chez eux pour
reconstruire leurs maisons. Les comitis de secours,
soit chinois, soit americains, sont toujours dans la
periode de pr6paration; le bl arrive, il sera distribu6
aux travailleurs; nous nous tenons discretement a
'6cart de ces organisations, a part M. Morel, qui
assiste quelquefois aux s6ances des comit6s.
Mgr DUMOND.

AFRIQUE
MADAGASCAR

Lettre de la sxeur PETIT, Fille de la Chariti
h M. le SUPERIEUR GENERAL
A bord du Bernadin-de-Saint-Pierre.
21

octobre 1931.

MON TRES HONORE PtRE,

Votre binhdiction, s'il vous plait I
La longueur des deplacements et la multitude des
choses a voir B Madagascar ne m'ont guere ]aiss6 le
loisir de vous scrire. Mais cela ne m'a pas emp&ch6e,
mon Tres Honor6 Phre, de m'unir aux prieres de la
Communaut6 durant l'Assembl&e, afin qu'elle soit une
consolation pour vous et afin que le bon Dieu soutienne vos forces. Notre Tris Honor6e M&re a eu la
bont6 de me faire savoir que nos vceux ont ite exaucis
et j'espere que la saison de Bourbon vous aura et6
un repos efficace.
C'est en voguant vers Djibouti que je vous ecris,
pensant qu'il vous sera agr6able d'avoir quelques nouvelles de vos fils et filles de Madagascar, car je crois
avoir vu A peu prbs tous les postes.
De Fort-Dauphin, d'of je vous ai envoy6 une premiere impression, confirm6e par l'ensemble de la
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visite, je me suis rendue a Tulear, en passant par
Tsiomb6 ; chemin faisant, nous avons salu6 la croix
elev1e par le reconnaissant souvenir des chr6tiens a la

memoire de M. Lerouge, sur le lien de l'accident. I1
est touchant de voir quelle place ce fils de saint
Vincent tient dans le c-ur des Malgaches, qu'il a
compris et aimis. A Tsiomb6, j'ai rencontr6 le bon
M. Fabia, qui a lh un poste plut6t pinible A la nature,
dans ce pays aride de 1'Androy, oiu la population est
bien la plus arri6rie de 'ile; il voudrait bien des
soeurs, comme tons ces messieurs, mais la vie serait
rude pour elles, vn le manque d'eau et 1'excessive
chaleur.
De 1l, en trois journ6es d'auto, arrivee a Tulear, oi
l'eglise devient de nouveau trop petite pour le nombre
des fideles et ou M. Engelvin desire bien augmenter
ses locaux scolaires pour recevoir tous les enfants qui
se prisentent. Nous sommes allees rendre visite a
M. Brunel & Manombo; c'est un vrai pere an milieu
de ses Sakalaves. Chemin faisant de Tulear a Farafangana, une nouvelle randonn6e de trois jours d'auto,
nous nous arretames a Ankazoabo ; la vraiment, je souhaite ardemment que des sceurs viennent seconder
M. Hennebelle, d'abord vu I'abondance de la moisson
qu'il y aurait a faire, puis pour sortir nos cheres sceurs
de Tulear de l'isolement dans lequel elles sont sur
cette c6te ouest.
A l'est, elles sont mieux partagtes : Farafangana,
Vohip6no, Vangaindrano peuvent avoir des rapports.
ensemble, se preter concours, se reunir pour les
retraites. Quel bel ensemble de postes! Vraiment j'en
ai &t6 ravie et ma sceur Lagleize m'est apparue comme
la sceur missionnaire par excellence. II me semblel
qu'elle serait tout Afait apte a crier l'atmosphere familiale necessaire Ala province. Maintenant surtout que
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les communications sont plus faciles, il me semble bien
que la maison centrale pourrait r6unir de temps a

autre les seurs servantes pour une retraite. Toutes nos
-seurs sont heureuses de penser que la province aura
disormais un Conseil, qu'elles pourront trouver un
appui dans leurs dif&cults et esperent des visites r6gulibres trimestrielles. Je vous assure, mon Tres Honor6
Pere, que je reviens tres 6difi6e de leur ferveur, de
leur g6enrosit6 et de leur esprit de sacrifice. Mais j'ai

encore plus d'admiration pour les missionnaires qui
sont seuls dans la brousse et je fais des vceux pour
que nos seurs puissent aller les seconder. Que le
Maitre de Ia moisson multiplie ouvriers et ressources !
La bonne smur Bertrou fait mon edification par la
serinit6 avec laquelle elle accomplit son sacrifice. Nos
soeurs sont unanimes dans leur estime pour elle. Je
pense que M. Gracia vous aura, mieux que moi, mis au
courant des besoins, qu'il vous aura aussi parl6 des
vocations indigenes. La, me semble-il, il y a une
s&rieuse mise au point a faire, si on ne veut marcher
vers bien des dbboires.
Veuillez m'excuser, mon Tres Honor6 Pere, de vous
avoir 6crit aussi longuement. C'est tout le papier que je
posside et je trace ces lignes sur le pont, oit on cherche
vainement an brin d'air (nous sommes a l'6quateur 1)

et oh 'on est assez mal install pour la correspon
dance. Je veux esperer que vous y lirez cependant
les sentiments respectueux avec lesquels je demeure
en I'amour de Jesus et Marie Immaculte, mon Tres
Honore Pere, votre trbs humble et obhissante fille.
Sceur PETIT,
i. f. d. 1.c.s. d. p. m.

AMERIQUE
HONDURAS

Lettre de seur GALLOTTI, Fille de la Ckariti,
a la TRts HONOREE MERE
27 octobre 193x.
MA TRES HONOREE MERE,
La grdce de Notre-Seigneursoit avec nous pour jamais'

Vous savez deja, par notre respectable seur Visitatrice, que la fondation de l'h6pitai de Tegucigalpa
est chose faite. J'ai eu le grand privilige d'etre
design~e pour accompagner et installer ici ma soeur
Lannes et ses cinq compagnes, toutes pleines d'entrain,
heureuses de faire la volont, du divin Maitre dans

cette nouvelle fondation.
Notre voyage s'est tres bien effectue, d'abord en
chemin de fer jusqu'A San. Salvador, puisjusqu'a la
Union; ensuite en gazoline, specialement envoyee par
M. le Pr6sident du Honduras, jusqu'a San Lorenzo,
situ6 au fond de l'immense golfe de Fonseca; quatre
heures de navigation sur une mer d'huile, entre une
s6rie d'iles verdoyantes ou rocheuses et un lointain
panorama de volcans magnifiques. Enfin, pour terminer, cinq heures de course vertigineuse en auto pour

monter les nombreux lacets qui conduisent a Tegucigalpa, situ6 A I 4oo metres d'altitude, avec des tour-
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nants et des pentes telles que notre oraison jaculatoire
du mois ne cessait de monter a nos 1~vres : c Envoyeznous vos anges, 6 Marie! , Enfin, les bons anges ont bien
fait leur office, car, a 7 heures 1/2 du soir, nous 6tions
reques, a quelque distance de la ville, par le Ministre
de l'Interieur, reprisentant le President, le directeur
de I'h6pital, les membres du ComitC, et, avant tout,
Monseigneur Hombach, rayonnant de voir enfin son
dstir r6alise. Partout oi nous avions dd passer, il avait
6crit pour que nous ayons toutes les facilit6s possibles
et avait envoye un P.re lazariste du s6minaire jusqu'a.
San-Lorenzo, pour nous recevoir et accompagner en
auto.

Comme vous le pensez, nous sommes, depuis notre
arrivee, en arrangements et am6nagements; on nous
avait pr6par6 le nicessaire, mais nous nous trouvons
tout de meme en (c fondation 3 et il faut.s'ing6nier
pour bien des choses. Les armoires n'itant pas encore
faites, nous avons dl manier marteaux, clous et ciseaux
pour ouvrir d'abord les caisses et les transformer en
armoires, a la grande stupeur de,l'administrateur, qui
pensait, sans doute, que nous venions ici pour faire
les dames.
Entre temps, nous passions de bonnes r6creations,
grice aux petites misaventures obliges.
Notre bonne seeur Lannes se propose de vous ecrire
d'ici quelques jours, quand elle sera un peu plus tranquille et verra plus clair. Elle me charge de vous
assurer de son entiere et filiale soumission. Elle et
toutes nos seurs se disent heureuses d'avoir 6t6 choisies pour cette Mission et comptent sur le secours
d'une de vos priires poor fournir le travail, qui sera
grand, mais, je 1'espere, fructueux pour le bien des
corps et des ames surtout.
Pour moi, ma Trbs Honorie Mere, jeremercie le bon
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Dieu d'avoireu un tout petit r6le dans cette fondation,
et demeure toujours & votre entiere disposition, vous
renouvelant 'expression de ma respectueuse et filiale
soumission, en Jesus et Marie Immaculie.
Sceur GALLOTTI,
i. f. d. I. c. s. d. p. m-

BRESIL
LES FETES DU CHRIST REDEMPTEUR

En dressant au-dessus de sa capitale, incomparablement belle, la statue gigantesque du Christ
Redempteur, le Bresil a pose pour toujours a la face
de l'univers un acte de foi qui m6rite d'&tre souligne,
a cette 6poque plus qu'a toute autre.
Le Br6sil est, avec ses quarante millions de catholiques, l'un des pays les plus chritiens du monde. II
est fier de sa foi, qui fait la noblesse de ses mceurs et
constitue la garantie de ses destinees. II est heureux
de s'en faire le porte-drapeau en tate des nations
ambricaines, en attendant qu'il le devienne bient8t en
tete de tous les peuples.
Le Pr.curseur
La premiere id6e de ce monument revient i uU
FranIais, M. Pierre Bos, missionnaire lazariste, qui,
venu de France en 1859, est mort &Rio de Janeiro le
3 janvier 1916, apres avoir pass6 cinquante-cinq ans
au Br6sil, sauf deux en Portugal. Le piton du Corcovado (la Perdrix), qui domine de 709 metres la baie
circulaire, parsemte d'iles verdoyantes, de Rio de
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Janeiro, lui avait paru un pi6destal tout pr6pare par le
Cr6ateur pour y dresser la statue du Christ-Roi. Cette
pensbe, d'ailleurs, se prisentait si bien d'elle-meme &
une ame ardemmaentchr6tienne, queles premiers navigateurs portugais qui aborderent en ces parages pour y
porter la foi en meme temps que pour y trafiquer,
avaientsurnomm6 cette aiguille de pierre le Pinaclede
la Tentation, en souvenir du pinacle du temple et de la
haute montagne sur lesquels le Seigneur s'6tait laiss6
porter par Satan. De ce sommet altier, sur un arc de cercle qui atteint 276 degris, on d6couvre un immense et
superbe panorama qui comprend la capitale du Br6sil,
sa voisine Nicteroy, la baie de Jurujuba avec ses iles
ravissantes, l'oc6an et ses plages clatantes de blancheur, jusqu'A l'embouchure de la Tijuca, jusqu'aux
pics encore plus hardis, mais trop eleves, de la chaine
c6tiere des Orgues. De la ville, du port, de la mer,
de la montagne, de partout, on pourrait y voir et
saluer la statue du R6dempteur, veritable souverain
de la terre de Santa Cruz (Sainte Croix).
Tout le monde, au Bresil, est unanime a reconnaitre que I'id6e premiere du monument revient i M. Bos.
Dans le discours prononc6 le 12 octobre, au pied de la
statue, avant la c6r6monie de la b6endiction, une des
premieres paroles de l'orateur, I'archeveque de Rio
Grande do Sul, fut celle-ci: « Le voili r6alise, le songe
du pieux Lazariste. n
De bonne heure, I'idee en serait venue a notre
confrere, et dks le jour de son arriv6e au Bresil, a en
croire l'auteur d'un article paru pendant les fetes de
l'inauguration, sons le titre a Le Pr6curseur ,. Ravi

par le spectacle fMeriqueque la ville de Rio et son cadre
opulent de splendeurs naturelles pr6sentent Acelui qui
penetre dans la baie, le regard de M. Bos se serait
arr&ti, fascink, sur le Corcovado, et une exclamation
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aurait jailli de ses l1vres : ( Quel beau pikdestal pour
une statue de Notre-Seigneur! i
Cette parole, ou autre semblable, qui ne l'a entendu
r6p6ter a satikti parmi ceux qui ont eu occasion
d'approcher M. Bos pendant les trente-sept ann6es
qu'il fut chapelain du college de Botafogo? La place,
d'ailleurs, 6tait bien faite pour entretenir en M. Bos
l'id6e qui s'6tait empar6e de lui, et la d6velopper, si
on nous permet 1'expression, jusqu'a la manie : le
college de Botafogo est, en effet, situ, an pied du
Corcovado, et a 1'endroit oh, vue d'en bas, la cime de
la montagne 6voque le plus naturellement I'id6e d'un
pi6destal.
L'idie devint done chez M. Bos une veritable obsession, qui ne manquait aucune occasion de se manifester; quel que fit le visiteur, j'allais dire la victime,
il lui fallait subir la these favorite, presentbe toujours
avec conviction et souvent avec 6loquence, mais qui,
en tout cas, n'admettait point de r6plique. Notre.
confrere avait eu comme collegue, sur les bancs du
coli~ge, le c6elbre tribun Gambetta; M. Bos avait
aussi quelque chose du tribun, et il ne mettait pas
moins de fougue a precher, a pr6ner ( le Christ au
Corcovado n que son ancien condisciple a lancer son
fameux cri: ' Le cl6ricalisme, voila 1'ennemi! » Singulibre ressemblance de caractere, qui preluda a des
destinees si diverses!
Le temps passait cependant, et le Corcovado restait
toujours d6couronn6. La tristesse, sinon le dicouragement, envahissait 1'Ame de M. Bos. On rapporte
que souvent il lui arrivait, en prenant le tramway qui,
du college, le ramenait a la maison, de regarder le
sommet du Corcovado; voyant la place vide, il
baissait la tAte et restait les yeux obstin6ment fermbs
jusqu'k destination. Rien sans doute ne valait pour lui
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la peine d'etre vu, puisque le Christ n'6tait pas visible
la-haut! H61as! il devait mourir six ans avant que le
premier centenaire de l'ind6pendance du Br6sil (1922)
vint inspirer, entre tant d'autres projets destines a
c6Clbrer la glorieuse date, celui du (( Christ au
Corcovado ) !
De l'obsession qui dominait M. Bos, de ses objur-

gations contrel'injustice faite au Christ du Corcovado,
de sa tristesse en voyant le temps passer sans que se
r6alisit le rove tant caress6, il nous reste un monument, petit, certes, par les dimensions, mais auquel on
ne peut refuser une certaine grandeur, celle d'une
belle inspiration revetue d'une belle forme litt6raire;

c'est une note, une simple note, placde par M. Bos
dans la preface d'une traduction br6silienne qu'il
donna de I'lmilation de Jisus-Christ.
Ayant eu l'occasion, dans cette preface, de faire
mention du Corcovado, mention tres naturelle, mais
qu'il est permis de considerer comme amenee a dessein,
ainsi que tant d'autres occasions de parler du ( Christ
au Corcovado ), M. Bos donne la parole au g6ant
de pierre et luii fait exprimer ses propres sentiments :
« Le Corcovado !... La se dresse le g6ant de pierre,
escarp6, altier, triste, interrogeant I'horizon immense...
Quand viendra-t-il?... II y a tant de siecles que je
l'attends!...
( Oui, voili le pi6destal unique au monde ! Quand
viendra la statue, comme moi colossale, image de
Celui qui m'a fait!...

« Ah! Br6sil tant aimn,

qui as laiss6 passer la date

magique du grand Jubil, deux fois jubil6 pour toi,
19oo ! (et I 5oo, date de la decouverte du Brdsil).
« Vite, r6veille-toi! Dresse sur ce faite sublime
I'image du Sauveur Jesus!
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Que ta main, tremblante de repentir, d'espirance
et d'amour, 6crive sur le granit 6ternel :
i

AU CHRIST-ROI LE BRESIL PENITENT

i Servir ce Roi sera regner. Et les autres nations,
tes sceurs en Evangile, t'enviant ce monument sans
6gal, sans rival, s'6crieront : u Dans la terre de Santa
a Cruz, tout est grand, la nature, les montagnes et le
i peuple aussi!... ,
i La va mon humble clameur. Que Dieu lui donne
un 6cho par tout le Bresil, jusqu'a la rialisation de ce
souhait que, triste, je porterai jusqu'a la tombc.
, Bien juste, me semble-t-il, ce soubait : tous ne
pourront, pour des causes diverses, lire ce livre
(l'Imitation); au lieu que, en toute langue et en tout
dialecte, la statue dira au grand et au petit, au savant
et a l'ignorant, A tous : Ego sunm Via, Veritas et Vita.
Je suis le chemin, la v6rite et la vie. Vemnie ad me
omnes !
Aujourd'hui, la plainte .loquente du Corcovado a.
cess6 ; elle a fait place en lui a une sorte de muet
ravissement sous le faix glorieux qu'il porte, ce
Christ-R6dempteur venu enfin a son appel seculaire!
Et plus heureux encore que le Corcovado doit 6tre
M. Bos. Peut-etre meme reconnalt-il la-haut que son
rave a &ted6pass6 par la rialitL. Dans ses songes les
plus demesures, avait-il jamais pu imaginer ce branlemagnifque imprim6 h tout le Brisil? II est vrai qu'iP
ne connaissait pas alors l'animateur hors de pair que
devait &tre le cardinal Dom Leme et qui a abouti t
faire du Corcovado unThabor br6silien favorisi d'une
Transfiguration sans fin : transfiguration de jour et de
auit, saisissante surtout aux heures oh le Corcovado,
disparaissant dans les tenabres, lastatue illuminie par

--

333 -

-de puissants riflecteurs donne intensement la sensation de l'apparition r6elle du Christ.
Veuille le Christ du Corcovado, se souvenant qu'a
la base de ce grand oeuvre il y a I'idbe d'un fils de
saint Vincent, I'idee, petite pierre qui, partie d'en bas,
a l'inverse de la pierre prophitique de Daniel, a cte
roul6e jusqu'au sommet pour s'y transformer en effigie
divine, veuille le Christ du Corcovado inaugurer sa
nouvelle royaut. sur le Br6sil en ouvxant une ere de
prosp6rit6 pour ceux qui travaillent ad salutem pauperum et cleri disciplirnam, a 6tablir et 6tendre son
xrgne sur cette terre de Santa Cruz !
La traduction de I'Imitation faite par M. Bos porte
1'empreintea la fois de I'originalit, de son gofit et de
son culte pour la langue du Br6sil. L'edition, sous sa
forme mat&rielle, est une v6ritable nouveaut : le latin
sert, en effet, d'enckdrement a la traduction, oý les
*critiques ont trouv6 les uns a louer, les autres a censurer, mais qui denote un effort sincere pour reproduire dans la langue de Camoens toute la proprint6,
la force, la concision de I'original. Inutile d'ajouter
que, par la particularit6 de son style et de sa presentation materielle, cet ouvrage ne pouvait pas avoir un
succes populaire, le succis de son aine, le Gotfiw.
Le Goffini (Manuel du Ckireien), traduit et idit6 par
M. Bos pour la premiere fois en. 1895, a 6tC son
ouvrage de predilection; ii en pensait et en parlait
comme du ic Christ au Corcovado -; c'est tout dire.
Re6dit6 onze fois en trente-ciaq ans, le Goffixi en est
aujourd'hui, grice an z~le de M. Bos et de son successeur et continuateur M.Germe, &son 182 mille. Chiffre
remarquabie quand on consid&re qu'il ne s'agit pas

d'un formulaire quelconque de devotion (une des phobies de M. Bos), mais d'un volume compact d'un mil-

-

384 -

lier de pages, formant un corps de doctrine, de liturgie et de spiritualiti, et donnant un recueil abondant
de formules de pi&te.
M. Bos a encore public une edition illustr6e des
Evangiles; elle s'&coula rapidement, eu 6gard a son
prix ilev6. L'auteur en pr6parait une seconde 6dition
lorsque la mort le surprit. Le travail fut alors arrtC,
mais ii miriterait peut-etre d'etre repris.
La derniire oeuvre de M. Bos fut la traduction de
Don Quichotte pkilosophe. Nous n'en dirons rien; l'auteur reconnaissait lui-meme qu'il s'6tait tromp6 en
r66ditant cette apologie d'un autre age... de 1'age des
moulins i vent.
M. Bos &tait un grand amateur et un propagateur
infatigable des bons livres. II enar6pandu par milliers
dans le Bresil, ceux des autres et les.siens propres;
de ces derniers, deux suffiraient A sa gloire : l•I
Goffini et... le Christ du Corcova'do.
L'artiste et son cuvre
Un ingenieur bresilien de grand talent, qui est double d'un artiste, M. Hector da Silva Costa, r&vait,
depuis 1912, de donner dans son pays une r6plique
la statue monumentale de saint Charles Borrom6e, qui
domine le lac Majeur A Arona. I1 se presenta parmi
les concurrents et son projet fut retenu.
II vint alors A Paris prendre conseil de l'6minent
statuaire francais Paul Landowski, et de l'ing6nieur
Caquot, et s'entendre avec eux pour l'execution du
modele au quart de ses dimensions; sauf pour la t&te
et les mains qui, en raison de la d6licatesse de ce travail, furent modeldes par le maitre Landowski luimeme. La t&te a 4 metres de haut, et les mains pesent
chacune neuf tonnes.

Aujourd'hui, I'ceuvre est termin6e. L'armature de la
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ciment arm6, que relient de distance en distance douze
paliers horizontaux et des escaliers de m6me nature.
Les bras, dont les contours sont soutenus par deux
poutres horizontales et parallle3 en ciment arm6,
forment, a la hauteur du joint de l'6paule, un v6ritable
tunnel. L'ensemble a 6t6 revetu d'une mosaique de
st6atite, dicoup6e en petits triangles, et pr6par6e par
les femmes de toutes classes de Rio de Janeiro. Que
de noms et de prieres inscrits sur leurs revers! Cette
pierre a 6et choisie en raison de ses qualites peu ordinaires, et parce qu'on la trouvait au Bresil meme,
dans l'itat de Minas Geraes. Elle est d'un blanc gris5tre, avec des reflets verts quand elle est humect6e,
tendre au toucher autant qu' 1l'ceil, facile A polir,
impermeable a I'eau, mauvaise conductrice de la chaleur et de I'6lectricite, capable, en un mot, de r6sister
a toutes les intemperies.
Le Christ est debout, les bras 6tendus et un peu
recourb6s en avant, dans un geste d'appel et d'6treinte
qui dit clairement : , Venez a moi, vous tous qui
souffrez, et je vous soulagerai. , Attitude qui riunit,
dans une heureuse synthise, le R6dempteur et 'instrument de Ia redemption, la croix. Cette croix qui,
dans le projet primitif, devait &tre un attribut s6par6,
form6e a pr6sent par le corps de la personne du
Christ, se confond avec elle et pourtant en reste d'une
certaine faqon bien distincte. Vue de loin, ce qui est
le cas le plus frequent a une pareille hauteur, la
statue montre la croix avant de laisser voir la personne; et c'est la croix seale que le voyageur, arrivant & Rio par la voie de mer, apercoit pendant les
20 ou 3o kilombtres que parcourt le navire avant
d'entrer dans le port.

-- 386 -La base de la statue est constitute par une chapelle octogonale de 8 metres de hauteur, placee
sur le sommet 6quarri du Corcovado, et pouvant abriter une centaine de phlerins. L'ext6rieur en sera revetu
par le maitre Landow>ki d'une frise en relief, repr6sentant les principaux 6pisodes de la vie de NotreSeigneur Jesus-Christ.
Un tramway electrique, sur cr6maillere, qui existe
depuis 1885, permet de se rendre sans fatigue, a travers la for&t tropicale d abord, en plein ciel ensuite,
jusqu'au pied du monument meme, d'oi I'on d6couvre
un des plus splendides et des plus varies panoramas
de 1'univers.
Les travaux, commences vers le milieu de 1926,
furent menes avec un tel elan que cinq ans suffirent
pour les terminer, alors que la statue de la Libert6
de New-York, la seule qui puisse lui 6tre compar~e
pour les dimensions, en a exig, treize, quoiqu'elle ait
et6 ex6cut6e en m6tal et dans les ateliers parisiens, et
non sur un pic escarp6 et en plein air. En ou're, la
statue du Corcovado, qui domine sa rivale de toute la
hauteur de son pi6destal et de toute la splendeur de
son ciel, a coiti vingt fois moins cher. Tous les frais
en ont 6t6 couverts par des souscriptions populaires,
auxquelles le Br6sil tout entier s'est fait un devoir de
contribuer.
Avant I'inauguration
La Providence avait pr6par6 les hommes A cet ev,nement, en permettant I'avenement d'un gouvernement provisoire issu d'une r6volte de 1'Ame chretienne
du Bresil, contre l'oligarchie positivistc qui 1'exploitait
et la tyrannisait depuis l'avenement de la R6publique.
L'inauguration fut pr6c6d6e d'une Semaine nalio-
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nale d'Atudes religieuses, dont le programme, tres
fourni, avait et6 soigneusement pr6pare. Le matin, il
y avait messe et communion g6n6rale dans une des
6glises de la capitale. Dans I'apres-midi, tant6t au
Cercle catholique pour les hommes, tant 6 t an College
de l'Immacul6e pour les dames, des conf6renciers
6minents, dames de la soci&te, hommes politiques,
savants, professears, universitaires, juges, avocats,
acadimiciens, hommes et femmes de lettres, lisaient
des rapports tres soignes et tres approfondis sur les
moyens d'*tendre et d'affermir le regne de JesusChrist an Br6sil, dans les individus, dans la famille
et dans l'"tat, par l'Action catholique, par 1'enseignement religieux dans toutes les 6coles, par la lutte
contre la bruyante campagne positiviste et protestante en faveur de la loi du divorce. Le soir, les s6ances
plenieres da Congris avaient lieu dans I'eglise SaintFranqois-de-Paule. L'6lite de la soci6te s'y pressait
pour entendre des orateurs 6minents, sacr6s et profanes (ils sont nombreux au Brisil), et des poetes
remarquables celebrer A l'envi 1'6minente dignit6 du
Christ-Roi et developper, sous une autre forme plus
6clatante, les problmes &tudids dans P'apres-midi
sous une forme plus positive. Le principal orateur
sacr6 fut F'abbe Jean Gualberto do Amaral, qui ouvrait
chaque jour cette seance de gala, en montrant les tr6sors infnis de la personnalit6 de Notre-Seigneur, tel
qu'il nous apparait dans les ]vangiles, dans les 6crits
de saint Paul et des autres Ap6tres, dans I'histoire de
l'Eghse et dans l'hymne chant6 par les anges i
Bethl6em.
Le Radio-Club organisait, lui aussi, d'autres conf6rences, dont l'une fut donn6e par le ministre de
l'Instruction publique et de 'Hygiýnc. II d6clara a sa
joie de voir veiller sur la capitale le regard de Celui
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qui sonde le secret des coeurs aussi bien des gouvernants que du peuple ,.
La presse fit & ces manifestations la plus grande et
la plus sympathique des publicit6s. Le Jornal do Commercio, I'un des premiers journaux de la capitale, rapportait tout au long, non seulement le d6tail des ceremonies, mais le texte meme des conferences, des discours, des po6sies, permettant ainsi au Bresil tout
entier de profiter de ces lumineux enseignements, et
de s'associer a ces g&nIreux l6ans. Le journal contribuait, en outre, an succes de ces manifestations par
des articles de premiere qualit6, tels que ceux parus,
le dimanche i octobre, du P. Natuzzi, d'Ag6nor de
Roure et de Berilo Neves, qui sont de vrais joyaux
dans cette langue incomparablement riche et, chatoyante qu'est le parler portugais des litterateurs:
<<La doctrine chr6tienne, 6crit Agenor de Roure,
qui me parait plus accessible a la traduction que le
style vertigineux du P. Natuzzi, peut se resumer en
quelques mots qui la definissent et suffisent a la faire
connaitre : bumilit6, charit6, sacrifice, humanit6, desinteressement, abnegation, altruisme, simplicitY, modestie, justice, temp6rance, d6tachement, d6licatesse,
pudeur... Je ne sais meme pas si ces mots se retrouvent encore dans les vocabulaires modernes; mais ii
est certain qu'on y trouvera: vanit6, ambition, 6goisme,
jouissance, luxe, pedantisme, jalousie, m6chancete,
injustice, intrigue, opulence, grandeur... ,
Et la-dessus, apres avoir brod6 un d6veloppement
splendide sur la richesse des vertus chretiennes et la
misere des vices paiens, il conclut :
i I1 faudrait que Jesus revienne pour nous enseigner
l'a b c de la morale chretienne... II ne reviendra pas!
Consolons-nous A la pensie que nous 1'aurons toujours
sous les yeux,' au sommet du Corcovado, les bras en
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croix, comme pour nous rappele: le sacrifice offert
par lui il y a mille neuf cent trente et un ans. D
Et Berillo Neves, lui faisant echo, ajoutez
o Hier encore cette montagne n'etait qu'un bloc de
granit. Aujourd'hui et pour toujours d6sormais, ce
sera un temple. Le Corcovado 6tait une 6glise vide,
un temple sans Dieu. Aujourd'hui c'est une basilique;
et sa nef contient plus qu'une foule, elle abrite la
Patrie... Le Bresil, baptis6 (Santa Cruz) il y a quatre
cents ans par le P. Henri de Coimbre, recoit aujourd'hui, en face du monde civilis6, le sacrement de Confirmation... Le Corcovado n'6tait jusqu'A ce jour qu'une
station de tourisme... il formera d6sormais un trait
d'union entre le Br6sil et Dieu... un trait d'union fait
de granit, pour resister aux contingences des siecles,
aux oscillations des peuples, aux m6chancet6s des
hommes... )
Certes, on n'est guere habitue en Europe, a lire de
pareilles pages dans les journaux.
On aimerait de meme citer certains passages de tous
les discours prononc6s pendant ces jours d'enthousiasme ardent et raisonn6. Mais l'espace nous est par
trop mesur6. Essayons toutefois de glisser quelques
citations. DMs le premier jour, apris que le docteur
Paulo Sa, professeur i l'cole polytechnique, eut
expos6 I'importance et la necessit6 de 1'Action catholique, l'avocatJoio Peixoto Fortuna, chef national des
Scouts, parlant des dispositions qui devaient animer
les membres actifs de cette Association, leur demanda
( une vie int6rieure intense, aliment6e par la prire,
la lecture spirituelle, la meditation et la communion
quotidiennes ).C'est dans le m6me esprit qu'ont parl6
tous les orateurs.
Dona Stella de Faro s'l6eve contre 1'6goisme individualiste qui s'installe dans la famille, d6truisant
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l'usage antique de la vie chr6tienne en commun. Elle
dinonce le complot qui a r6solu de dissoudre la
famille chr6tienne par la loi du divorce, la mode, le
livre, les spectacles, et elle .engage tous les m6nages
chr6tiens a fermer leurs portes aux personnes qui ne
se soumettent pas aux regles du mariage catholique.
Dona Lauritia Lacerda Dias montre qu'en dehors du
mariage indissoluble, il n'y a ni bonheur pour les
contractants, ni formation morale possible pour les
enfants. Elle nous invite, dans une po6sie dblicieuse,
a nous approcher de la statue du Christ R6dempteur :
...C'est humblement au pied de ce tr6ne gigantesque
Ou regne Jesus,
Sentinelle avanc6e, vigilante
De cette heureuse terre de Sainte-Croir,
Que dans I'dmotion la plus vibrante
Vit I genoux l'ame du Br6sil
En constante et fervente adoration;

Debarque, voyageur, sur notre terre hospitatiere,
Viens avec nous apprendre k aimer Jesus
Et jamais plus tu n'oublieras
La terre de Santa-Cruz, la terre du Redempteur i

Dona Amelia de Rezende 6numbre avec une knergie
virile, quatorze raisons p&remptoires qui condamnent
le divorce. Et elle ajoute :
, Du haut du Corcovado, devenu aujourd'hui un
autel..., que le Christ Rtdempteur, avec ses bras largement ouverts... et son visage pench6 comme pour
mendier l'amour, ne voie jamais la Constitution du
Bresil souillee de la tache infamante de la loi du
divorce, loi de lese-patrie qui s;.pe les fondements de
la grandeur du pays, loi inique qui fonde le bonheur
de l'un sur le malheur des autres, loi maudite concue
dans le sein de la m&chancetL. n
Ce bel enthousiasme, bien ant6rieur aux f&tes pour
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le Christ. du Corcovado, 6tait de nature a d-lier les
bourses. U a d6ja 6tk d6pensi pros de 3ooo contos,
c'est-a-dire, au taux moyenda change, depuis le commencement des travaux, environ 6 millions de francs.
Tout cet argent, a part une assez ligere subvention
officielle, a etC fourni par la lib6ralit6 des fideles.
La vroix des veiques
Le samedi xo, il y eat, dans I'6glise de la Candelaria, le plus beau temple de la capitale, une messe
pontificale solennelle. Les eveques bresiliens, au
nombre de quarante-huit, dont un de nationalit6 frangaise, Mgr Malan, s'y rendirent en cortege solennel
pr6cidant le nonce du pape et I'archev6que de Rio de
Janeiro. Une foule considerable, massie sur le pas.sage, acclamait les prilats avec enthousiasme. L'archeveque de Bahia, primat du Br6sil, pronona le discours
et fut magnifique de patriotisme et de foi : t Les deux
pouvoirs qui dirigent la nation ne peuvent pas etre
des antagonistes. Soyons ind6pendants, mais restons.
rinis!... Le peuple voulait une R6publique du Christ
ou le Christ sans Republique. Malgre tous les efforts

des premiers r6publicains, le Christ est rest6 dans
notre Republique. )
On avait pr6vu, pour le dimanche, une messe en
plein air, dans la plaine de Saint-Christophe, ouf
soixante pretres auraient distribui la communion aux
hommes. Le mauvais temps ne permit pas de r6aliser
cette partie dtt programme.
On .prit sa. revanche 1'apris-midi, -l'heure- sainte
solennelle, prech&e par 1'&veque d'Espirito Santo,
devant.tout 1'6piscopat assemble.
.Lesoir, apres les discours d'usage, le congres pr6pa-

ratoire fut cl6tari par le -lgat du Pape, 'archeveque
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de Rio, le cardinal S6bastien Leme. C'etait lui qui,
alors qu'il n'6tait encore que coadjuteur da cardinal
Arcoverde, et que le projet 6tait violemment combattu
dans la presse positiv.ste, avait donn6 l'ordre de marcher de 1'avant : a II faut que le monument se fasse!
Apres tout ce qui a &t6 dit et 6crit A son sujet, nous
ne pouvons pas laisser Notre-Seigneur sur un kchec! ,
C'6tait a bon droit qu'apres avoir tA ia la peine, ii
fit a l'honneur.
Son discours fut d'une 6nergie et d'une franchise
qui devaient avoir un long et profond retentissement
dans toute la nation. Montrant a son auditoire la foule
accourue a Rio de tons les points du Brisil pour cette
fete incomparable, il s'6cria :
< Sera-t-il done encore permis a la R6publique de
feindre qu'elle ignore les croyances de ce peuple ?Non,
Messieurs! on 1l'tat reconnaitra le Dieu du peuple,
on le peuple refusera de reconnaitre l']tat... 0 Br6sil,
ne au pied de la Croix, tu as grandi immens6ment.
Continue a t'agenoiiller au pied de cette Croix, car
ce n'est qu'a ce prix que tu pourras te dresser devant
les autres peuples, n'ayant qu'une religion, n'adorant
qu'un m&me Christ, ne d6ployant qu'un seul drapeau! ,
L'inauguradion
Enfin, nous voici arrives au grand jour de I'inauguration du monument, le lundi 12 octobre, jour de la
fete nationale au Bresil, parce que c'est l'anniversaire
de la decouverte du nouveau monde par Christophe
Colomb. Le matin, il y cut une messe en plein air au
Stade flumineuse, qui se trouva trop petit pour contenir toute la foule accourue. Elle fut suivie, sur un
autre theatre, de la b6endiction de la statue du
R6dempteur. Un autel avait 6t6 dress6 au pied du
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monument. Le nonce apostolique y c6Clbra la messe
en presence du cardinal 16gat, de l'ipiscopat bresilien, du president de la R6publique, accompagne de
son ipouse, et de tous les membres du gouvernement.
A l'issue de la messe, le cardinal b6nit 1'image colossale, et lut une formule de consecration du Br6sil au

Sacr6-Coeur de Jesus.
L'exiguit6 du local ne permit pas d'y admettre la
foule. Une autre ciremonie devait, l'apres-midi, satisfaire son legitime d6sir d'acclamer le Christ R6dempteur dans sa nouvelle effigie. On se reunit sur la plage
de Botafogo, autour d'un pavilion dress6 pour abriter
les autorit6s, et 1'on assista, iblouis, A l'illumination
de la statue par Marconi lui-m6me, de son poste radiographique de Rome. Pendant ce temps, les avions
militaires tressaient des couronnes autour de la tete du
Christ, et les grands cuirasses, 6voluant dans la rade,
vaste et tranquille, inondaient la statue du feu de
leurs projecteurs.
II y eut encore d'eloquents discours. Le plus caracteristique, sans aucun doute, fut celui d'un ouvrier
forgeron, d6legue par la classe ouvriere. II voulut
fermer la serie des fetes, " non avec une clef d'or,
suivant son expression, mais avec une clef de fer, sans
eclat, imparfaite, mais tenace, coh6rente et resistante,
comme sait l'etre un catholique sincere... comme cette
foule humaine compacte et press.e, 6trangere a sa
situation incommode, brilant seulement du d6sir d'ovationner le Christ-Roi ,. II adjura ses compagnons
de rester toujours fidles A la foi de leurs pires,
et il finit en priant le cardinal 16gat de porter
an Saint-Pire le vceu de la classe ouvriere bt6silienne,
de voir instituer le plus t6t possible one fete en
l'honneur de J6sus-Ouvrier.
Le cardinal legat mit fin a cette c&6rmonie, qui fut
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peuple pour les mosts, pour le Bresil, pour les catholiques et pour les protestants, et pour le monde emier.
Les jours suivants, Notre Saint-Pere le Pape, I'kpiscopat et le president de la Republique, 6changerent
des teligrammes ou des visites de remerciement et de
congratulation; et I'on vit, ce qui montre combien
I'ime br6silienne fut remu6e pendant ces journaes
saintes, on vit I'Association des employes de commerce 6mettre, l'unanimitM, le veu qu'une Semaine
de la foi bresilienne comm6morit cet 6vknemeat chaque
ann6e, du 6 au 12 octobre.
No.us ne pouvons que nous rejouir d'un pareil voeu
dont la raalisation serait, pour le Bresil catholique, un
moyen trbs pratique de difendre sa foi, ses mweurs, sa
liberti et son independance.
C. TASTEVIN.
(Les Amitiis caiholiques franfaises, i5 dUcembxe r934.)
FONDATION DE L'HOPITAL D'ASSIS

C'est le matin du jeudi 24 septembre 193i que les
premieres Serurs destinies a la petite fondation
d'Assis quitterent Rio de Janeiro, le coeur rempli
d'eathousiasme et de z.le, pour arriver &Saint-Paul le'meme so:i, aprs. douze. beures d'express le long du
Parahyba au au bord des pr6cipices que forme la
Serra Do Mar, coup6e en sa largeur par la voie ferte..
La, nos Smeurs du Dispensaire Notre-Dame-de-Con.
solation, plus peOs de la gae;, voulurent bien leur
donner uxe frakernelle hospitalit4, car ii fallait attendre juqui'au leademmain le train qui devaitles conduirea Assis (ttat de Saint-Paul), apris plus. de dix-huit
heures de voyage a travers, les riches plantations dcaf~ 6,cid1es, ýi et 14,par les deranixes gelies de juin-
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Apres avoir pas mal souffl6 et lanc6 dans la nuit
,des milliers d'6tincelles, qui venaient s'6teindre sur
les voyageurs, le train finit par s'arrkter & Assis, oii
de loin on distinguait sur le quai une foule compacte
et bruyante.
Les Sceurs n'6taient pas encore descendues du
wagon que la fanfare muricipale frappait les airs
de ses accents tonnant et vibrant du plus extreme
enthousiasme, tandis que des fusies et p6tards 6clataient de tous c6t6s en signe d'all6gresse. C'est done
au son de la musique et an milieu des detonations que
Mgr Santos, eveque lazariste d'Assis, s'approcha des
Sceurs pour leur souhaiter la bienvenue, se frayant
avec peine un passage a travers la foule curieuse et
ibahie.
Porties en dehors de la gare, pour ainsi dire, par

cette m6me foule qui leur baisait les mains, nos chores
Sceurs durent se placer en haut de l'escalier, bien en
vue de ce bon peuple et entendre 1I le premier discours
du premies orateur de la ville, auquel Monseigneur
voulut bien r6pondre, remerciant, au nom des Filles
de la Charit6, la sympathique population d'Assis de

cette belle manifestation.
Le-ortige ensuite se mit lentement en branle pour
la cath6drale. A la tete marchaient les- Enfants de
Marie en blanc et les confr6ries d'hommes et de
femmes avec, les uns, la chasuble rouge et, les autres,
le large ruban de meme coalear. Puis venait Monseigneur avec le cur6 et quelques pr6tres et, a leur suite,
les pauvres cornettes, s'inclinat profoodiment sous
tant d'hoOneurs.
Derriere suivaient quatre ou ciniq mille personnes,
presque l'entiere population. Pour la circonstance, les
magasins 6taieat fermws, coumme aux joura de fetes,

et dans les rues on n'entendait que- la fanfare et les

vivats du peuple, qui, tete nue, escortait les Soeurs
comme le Saint Sacrement.
Quelle foi et quelle bont6 simple chez ces braves
gens d'Assis, bien pr6pares et iduqu6s par leur 6v&que, qui leur fit voir grande et sublime la Fille de la
la Charit ! Quelles raisons, aprbs un tel accueil, de
remercier Dieu de son choix, en s'humiliant de ses
miseres!
Quand nos Soeurs arrivirent devant la cathbdrale
de briques neuves et inachevie, les Enfants de Marie,
d6ja groupies devant le portique, les attendaient, et
I'une d'elles lut un pieux discours, auquel Monseigneur
encore r6pondit paternellement.
Puis, ce fut l'entr6e dans le saint lieu, lave, bross6
par des mains charitables pour la circonstance, et nos
Soeurs durent monter les degr6s du chceur pour atteindre les stalles qui leur 6taient riservies pros du tr6ne
pontifical, tandis que, de l'autre c6te, prenaient place
les Confreres du Saint-Sacrement, un cierge & la main.
La chorale des Enfants de Marie chanta un solennel
Te Deum, tandis que, d'un seul coeur et d'une seule
ame, I'assemblee remerciait le Tout-Puissant.
Processionnellement, on conduisit les Sceurs a la
Santa Casa, oi un discours les attendait encore sur le
pas de la porte. PNnetrant dans la cour intirieure, et
toujours debout sous un soleil de feu, un docteur, mu,
leur souhaita la bienvenue, puis un pauvre vieillard
voulut aussi parler a son tour, et en termes touchants
exprima sa joie. Les applaudissements et les acclamations retentissaient encore dans la coar que les
Sceurs 6taient deji dans les salles, apportant aux
malades, avec leur sourire, quelques r&confortantes"
paroles.
II 6tait tar4 et peu peu la foule s'6coula. Seul avec
quelques personnes, Monseigneur demeura pour-
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montrer aux Soeurs les appartements qui leur etaient
r6serv6s et qui furent construits et amenag6s par la
charit6 d6sintiress6e de Sa Grandeur.
Ils sont plus que suffisants, clairs, a6r6s et fort bien
disposes, simplement meubl6s et fraternellement
prepares.
Une jolie petite chapelle attend l'H6te divin qui,
d&s demain, s'enfermera au tabernacle pour la consolation de ses d6voudes servantes. L'autel, tous les
objets du culte et ornements ont 6te offerts, eux aussi,
par Monseigneur, qui a bien fait les choses. Le
27 septembre, jour anniversaire de la mort de saint
Vincent, Sa Grandeur arrive, des six heures, pour
c6l6brer la sainte messe et nos Sceurs ont disormais
la joie de poss6der Notre-Seigneur sous leur.toit.
Le Conseil d'administration, qui avait voulu assister
A cette premiere messe A l'h6pital, se r6unit ensuite
pour remettre a la Sup6rieure les cl6s de la Maison,
et ce furent encore des discours bienveillants et
reconnaissants. Ensuite eut lieu la grand'messe A la
cath6drale et les Sceurs durent reprendre leurs stalles
dans le sanctuaire, s'entendre pr6ner en chaire et se
laisser encenser A l'offertoire avant les fidles.
Apr&s la sainte messe et la benediction du Saint

Sacrement, eutlieu, A la sacristie, l'inauguration d'un
portrait A I'huile de saint Vincent de Paul, offert a

Mgr Santos par ses dioc6sains, c6remonie accompagn6e d'un panegyrique du grand saint, de ses fits et
de ses filles.

La journme ne pouvait se terminer sit6t et, dans la
soiree, une troupe de jeunes filles venait convier les
Sceurs a une repr6sentation de Sainte Alisabeth de

Hongrie, pr6par6e en leur honneur. Elles ne pouvaient
manquer-de s'y rendre, car tout eit 6t6 rate, et on
avait fait tant de surhumains efforts pour rendre
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splendide la representation t Le diable donna bien
quelques coups de queue, car la lumiere ilectrique
improvis6e disparaissait aux moments path6tiques, ce
qui ne d6routa nullement les actrices. Elles 6taient si
heureuses d'avoir enfin les Seurs qu'on attendait et
que le digne 6veque leur promettait depuis bient6t
trois ans!
Aussi nous esperons que dans ces jeunes ames
Notre-Seigneur fera entendre son divin appel et que
la charit6 de saint Vincent, s'6panouissant dans ces
cceurs ardents, simples et bons, fera naitre de vraies
et solides vocations pour la grande province du
Br6sil, toujours plus attach6e aux pr6cieuses traditions
de la chore Communaut6 et &ceux qui tiennent ici-bas
la place de saint Vincent et celle de notre Bienheureuse Mhre.

ACTES DU SAINT-SIEGE
r.

-

LEqONS DU PREMIER NOCTURNE DE L'OFFICE
DE LA TRANSLATION DES RELIQUES

ET DU PATRONAGE DE SAINT VINCENT DE PAUL
Precibus Revmi Domini Superioris Generalis Congregationis Missionis circa Lectiones I Nocturni in festo Translationis et Patrocinii sancti Vincentii a Paulo, Sacra Rituum
Congregatio, ex Congressa diei 12 Iunii ig3i, respondit:
a ServenturRubricae, et Lectiones sumantur ex Scriptura
occurrente cum suis Responsoriis. ,
S. R.

2.-

A. CARINCI,
C. Secretarius.

PERMISSION DE DIRE LA MESSE SUR MER
BEATISSIME PATER

Procurator Generalis Congregationis Missionis, ad pedes
S. Vi provohrtus, humiliter implorat prorogationem indulti,
quo, ad quinquennium, omnibus dictae Congregationis.
presbyteris, qui ad exteras Missiones mittuntur vel ab eis,
rite obtenta licentia, recedunt, facultas facta est SS. Missae
Sacrificium celebrandi in mari, iisdem perdurantibus rerum
adjunctis.
. ..
s....
Et
TIi CON6RESSU DIE* I9 DBCECMBRIS 1931
Vigore specialium facultatum a SSmo Domino Nostro
concessarum, Sacra Congregatio Negoziis Religiosorum Sodalium praeposita, attentis expositis, Rermo Superiori
Generali benigne commisit ut pro suo arbitrio et conscientia
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petitam concedat gratiam prorogationis, ad aliud quinquennium; servata forma et tenore praecedentis concessionis.
Contrariis quibuscumque non obstantibus.
Datum Romae, die 3o decembris 1931.

Fr. Al. H. M. Card. LUPICIER, O. S.
Praetectus.
VIrc. LA PUMA Secretarius.

3. -

FETE DE MARIE MEDIATRICE

Revmus Dnus Franciscus Verdier, Superior Generalis
Congregationis Missionis et Instituti Puellarum Caritatis,
Sanctissimum Dominum Nostrum Pium Papa XI humillime
rogavit, ut, ad fovendam in utraque familia sibi concredita
devotionem erga Beatissimam Virginem Mariam, in omnibus
Ecclesiis et Oratoriis tam Congregationis Missionis quam
Instituti Puellarum Caritatis, quotannis recoli valeat festum
B. M. V., Omnium Gratiarum Mediatricis.
Sacra porro Rituum Congregatio, vigore facultatum sibi
specialiter ab Ipso Sanctissimo Domino Nostro tributarum,
benigne annuit pro gratia juxta preces, adsignata ad idem
festum recolendum die trigesima prima mensis Mail, sub
ritu duplici majori et cum Officio ac Missa propriis et approbatis, servatis de caetero servandis, quibuscumque contrariis
non obstantibus. Die 2x novembris 1931.

-C.

Card. LAURENTI,
S. R. C. Praefectus.
A. CAmaII,
S. R. C. Secretarius.

4- - Notre confrere M. Jean Odendahl vient d'etre nomm6
par la Propagande pr6sident de 1'(Euvre pontificale de la
Propagation de la Foi pour le Honduras. (Acta ApostolicsM
Sedis, r932, p. 53.)

BIIBLIOGRAPHIE
REVUE DES REVtfES

La Semaine religieuse du diocese de Nice. - 15 novembre 1931. -

Comment s'appelaitur

renigat de Nice

en Savoie, par Th. Giaume.
Ligue missionnaire. Bulletin des 9tudiantsdeFrance.
-

D6cembre 1931. -

n fouillant les archives (Ie livre

des pensionnaires de Saint-Firmin a Paris).
Le Recrutement Sacerdotal. - Octobre-novembredecembre I931. - L'dge et le recrutement du clergi
sous Napolion I", par F. Combaluzier.
Ephemerides liturgicae. - Juillet-aoft 1931. - De
lectionibusprimi Nocturni in festo Translationiset Patrocinii S. Vincentii a Paulo (Decretum S. C. Rituum et
Commentarium). - De utroque Memento in Missa, par
P. Battistii. - De imperfecta consecratione reparanda,
par A. Paladini.
Folleville. - N* 3, 27 novembre 1931.CU memorable pelerinage. - Ackos de la vie de Folleville.

Revue d'Histoire des Missions. - D6cembre 1931. Le college d'Antoura, doyen des collkges de Syrie, par
E. Joppin.
L'tcho de la Maison-Mere des Filles de la Charit6 de
Saint Vincent de Paul. - D&cembre 1931. - Saint
Vincent et la confiance en Dieu. - La retraitedu mois,
par E. Cazot.
Janvier 1932. - Saint Vincent et la prisence de Dieu.
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- La preparationat! centenaire de 1933, par H. T. N.
Pere.
Fevrier. - Saint Vincent et l'oraison mentale. Dames de la Chariti, par N. T. H. Mere.

Les

Les Rayons. - Novembre-decembre 1g3i. - La
Royauti de Marie : II. Marie, reine des anges, par N. T.
H. Pere.
Janvier-fivrier 1932. - Marie, reine des saints, par
N. T. H. Pere. - Scur Ricamier, par Ch. Mantelet.
Les Missions des Lazaristes et des Filles de la Charite des provinces de France. - D&cembre 1931. - Le
plus grand cataclysme que la terre ait jamais connu (les
inondations de Chine). - Notre-Dame de la Mouise en
Chine, par F. Saint-Martin. - Les ody ou amulettes &
Madagascar (suite), par A. Engelvin. - Nouvelles de
Perse.
Janvier 1932. - Une ordination& Kiukiang. - JeanPierre(deMadagascar), parH. Fromentin. -Le fameux
-brzgand ithiopien, par E. Gruson. - Histoire d'ur catichiste (au Congo), par G. Linclau. - Joies lointaines
(Shemoun Joseph Tariverdi, ancien curt doyen en
Perse), par M. Lobry.
F6vrier. - L'Vathiose du Christ Ridempteur auCorcovado. - -La Vierge sur la colline (a Fort-Dauphin),
par J. E. Recany..- L'icole de la Mission de Tular,.
par A. Engelvin. - Unappelpressant,par Mgr Sival.
- Tartarin en Colombie, par J. Calas.
Annali jlella Missiona. - Novebhre 19&1. - Les
feles du ceten.aire de la Mtdaille Miraculeuse en Italc.
Janvier 1932. - Les fetes du centenaire de *I
Midaitle Miraculeuse en Italie. - L'cole apastoliquede
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Rome ex file 4. I'occasion du cinquantieme anniversaire
de sa fondation et du vingi-cinquieme anniversaire de
sa reouverture. - La midaille d'or de soeur T. Bogkiero.
- Les missions de la Maison de Turin en g931.- Deux
jubills de diamant t Gines. - L'ouverlure d'une Mission en Albanie.
Le Iissioni Estere Vincenziane. - io novembre 1931.
- La Mission de Wanan, du 18 juillet 1930 au z8 juillet 1931, par S. Russo. - Les cuvres des Filles de la
Charidi
Bethldem, par une Fille de la Charit6.
I" janvier 1932. - Un village chinois converti par
dix dnes, par J. Giacone. - Le champ d'apostolat config la Congrigation de la Mission.
I Ven. Giustino de Jacobis. - io d6cembre 1931.La nouvelle icole apostolique de Lecce.
lo jaovier 1932. -

Mgr de Jacobis. En prison (1854).

Anales de la Congregaci6n de la Misidn y de las Hijas
de la Caridad. - I" d&cembre 1931. - La Fille de la
Charitd, par J. Balmes. - Superieures et Visitatricesdu
noviciat des Filles de la Charitd espagnoles (suite), par
P. Vargas. - Swcur Polycarpe Barberia. - Le clerc itudiant Antoine Tobar, par C. Pampliega. - Nouvelles
de la maison de Cuenca. - La bibliographie de saint
Vincent de Paulen Espagne, par B. Paradela.
Philippe-Manuelde Bette, comet frlre de la ConSaint-Jacques
de
de
lOrdre
mandeur
grigationde la Mission (suite). - Nouvelles de Cuenca.
- Mission de Cuttack. - Les Filles de la Charitidans
les prisons de femmes. - Le collige de Limpias, parB. Diez

,r' janvier 1932. -

Cuba, par H.
I" f6vrier 1932. - M. Louis Vega
Chaurrondo. - Vie de Philippe-Manuel de Bette (suite).

-404- Supirieures et Visitatricesdu noviciat des Filles de
la Chariti espagnoles (suite), par P. Vargas. - Quelques lettres de confrires espagnols. - La croisade missionnaire au siminaire Saint-Paulde Cuenca, par E.
Albiol. - Villairanca del Bierso. Pour notre Mission
des Indes, par un 4tudiant. - Swur Vincente Ibaiez.
Germanor. - Octobre-novembre-dicembre 1931. Le frire Garcias. - Nouvelles de Brooklyn, Tarma et
San Pedro Sula.
Vincenz Stimmen. coeur de saint Vincent.

i931, n" 12. -

Marie dans le

1932, n"° . - Vincent de Paul, notre guide dans lAction catholique (suite), par Wolfgang Eisner. - Construction du siminaire Vincentinum, k Graz. - Statistique des Missions des Lazaristes en Chine, juillet 193ojuillet z931.
Sankt Vinsean. - Novembre 1931. - L'evangelisation i Costa Rica. - Une couronne sur la tombe d'un
veritable enfant de saint Vincent.
Decembre - De quelle manikre saint Vincent voulait
passer l'Avent. - Nouvelles de Chine. - Une couronne
sur la tombe d'un viritable enfant de saint Vincent (suite).
Janvier 1932. - Pourquoi saint Vincent s'est chargi
des enfants. - Notre Mission t Old Harbour n.
Fkvrier. -

La statue de saint Vincent.

S. Vincentius a Paulo. - 15 novembre i93I. Dipartdes premikres Filles de la Charitipour Java. 'Lettre de L. Gussenkoven, misssonnaire4 Belem (Bresil).
- Comment nous voyageons, par C. de Witt, missionnaire a Alitiena. - Mort dans le disert (Mgr de Jacobis). - Voyage en Chine par le Transsibirien,par A. van.
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Musch et P. Mewis. - La famine en Chine, par
N. Roozen. - Avec la flottille vers 1'Australie, par
G. Litjens. - Saint Vincent de Paul, par Mgr Schaepman.
15 janvier. - Lettre de Dillibir,par C. de Witt. Un voyage de vacances, par G. van Rutten. - Blitar a
son iglise. - Voyage en Chine par le Transsiberien(fin),
par A. van Musch et P. Mewis. - Les icoles t Java,
par J. Bruno. - En mission an Brdsil, par P. Vermeulen.
Roczniki. - ig3o, n" 1-4. - Impressions de sijour
parmi les Indiens, par F. X. Fr. Komander. - La
maison d'Horodynka, par St. Kalla. - Saint Vincent
de Paul dans I'kistoire d'aujourd'kui, par W. Szymbor.
- La maison de l'Enfant-Jisus t Vilna, par Sceur Jos6phine Znanska.
1931, n" I. - Impressions d'un voyage en Chine, par
frere St. Fedzin. - Nos missions au Brisil, par W.
Szymbor. - Ricit du voyage en Chine de L Szuniewicz
et de ses compagnons en 193o. Nos missions aux
Atats-Unis.
N * 2. - Nos missions aux Atats-Unis, par P. Kurtyka. - Impressions d'un voyage en Chine, par frere
St. Fedzin. - Nos missions au Brisdl.
N* 3 et 4. - Les impressions de voyage en Chine du
premier groupe de missionnaires en 1929, par frere St.
Fedzin. - Soeur Marie Znanska. - Saint Vincent de
Paul. - Les tites du centenaire.
1932, n0 i.- Espri te fn de la Congrigation de la
Mission. - Le dipart des premieres saurs polonaises
pour la Chine. - Lettre de L. Ssuniewicz. - Lettre de
F. Stawarski. - Lettre de I. Krause. - Nos missions
au Brisil, par W. Szymbor. - Nos missions aux Atats-
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Unis, par Fr. Wojciak. - Les premiers vingt axs de la
maison de Chelmno, par St Kalla.

Le Bulletin Catholique de P6kin. 1931. -

3o d6cembre

Mort de M. Serre.

Janvier 1932. - Les pilerinagesde Tong-lu. troubles de Kianfu.

Le Petit Messager de Ning-po. -

Les

Septembre-octobre

i931 - Mgr Paul-Marie Reynaud. - Les typhos. LUne mort de pridestini.- Les loups. - Les Poo Too.
Novembre-decembre. - Mgr Paul-Marie Reynaud
(suite). - Pklerinage des missionnaires h Sinkomen, par
L. Engels. - Les typhons, par E. B. Dontan. - Ordination gindrale a Ning-po. - Une dicoration i l'hdpital
Sainte-Marie de Shanghai (Sour Marie Capdebosc). Les brigands. - La situation en Chine. - Les Poo Too
(suite).
LIVRES
Missions-Manualefir die Priesterd. Kongreg. d. Mission von heiligen Vinzens v. Paul. Graz, 1930. In-8,
XvI-464 pages.
En publiant pour son propre compte un manuel des Missions, la
province d'Autriche donne un excellent exemple. II serait & souhaiter
que chaque province eit le sien, compose d'apr:s 1'fsprit de saint Vincent de Paul. Un manuel gineral pour toute la Congi6gation est possible, mais & condition de rtel dans les genralites; scul un manuel
provincial peut 6tablir une manibre uniforme dans les details. Chaque
people a sa menlalit6 et ses usages; si Pon ne salt pas s'adapter, on
court a l'insucces.

Konference Svetega Vincencija Pavelskega sa hcere
Krscanske Ljubezni. T. 1. Trad. en slovene par
L. Nastran de 1'edition franraise de M. Coste. Ljubljana, impr. des Filles de la Charit6, 1931. In-8,
xxiL-502 pages.
Cc premier tome contient 40 conferences de saint Vincent de Paul aux
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Files de la Charit6 (1634.648). M Nastran s'est efforce de Iraduire
aussi naiurellement que possible, de crainte d'att4rer la parole de saint
Vincent a si chaude et si vivante, si simple et si familiere, si convaincue et si pendtrante a. Ses observations personnelles sont consignees en
tste des conferences et quelqlefois en note. II merite d'etre feliciti et
remercie pour le service qu'd rend a la belle province slovene. Un
mot de felicitation egalement k l'imprimerie des sceurs de Ljubljana,
<'oi sortent de si beaux ouvrages.

KalendarzS. W. Wincentego NaRok Panski. Cracovie,
1930. In-4. 144 pages.

Kalendars cudownego Medalika.Cracovie, 1932. In-4,
127 pages.

Blogoslawiona Ludwika de Marillac. Cracovie, i93I.
In-8, 149 pages.
Blogoslawiony Jan GabrjelPerboyre. Cracovie, I93I.
In-8, 64 pages.
Wielebny Justyn de Jacobis. Cracovie, i93r, In-8,
;8- pages.
Wielebny

Jan Le Vacher. Cracovie,

1931.

In-8,

32 pages.

Sskaplers Meki Panskiej. Cracovie,
37 pages.

1931.

In-I2.

Leon VERANE et le lieutenant de vaisseau CHASSIN.

La Graxde ligende dela Mer. Le ChevalierPaul. Paris,
la Renaissance du Livre, 1931. In-8, 252 pages.
Saint Viacent de Paul 6crivait ua jour an superieur de a maison
de Marseille : a Je rends grAces k Dieu de la proposition qu'a faite
M. le chevalier Paml d'aller en Alger pour tirer justice des Turs. Je
vou prie de Ie voir de ma part, de le congratuler de ce dessein, quit
n'ippartieat qu% lui de faire de tels exploits, qu'i en a dejA fait de
beanx, queson courage, avecsa bonae coaduiteet es boanes itentions,
doeae aojet d'esperer an beureux succs de cette etreprise, que je
mn'esime heureux de porter son nom et de lui avaiv failt atteois la
rev6rence chea M. le cardinal et que je lui fais a&reaouvrelkment des
ofres de man obeissace. a
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Nous avions jusqu'ici deux biographies du chevalier Paul; en voici
une troisi6me, plus developpee et plus interessante. Le grand capitaine
meritait que ses exploits Jussent racontes. a Dana le courant de decembre
de I'annet 1598, une barque quittait le port de Marseille, transportant
au chateau d'If une lavandiere, qui allait rendre le linge & M. Paul de
Fortia, seigneur de Pies, gouveroeur dudit chateau, et aux officiers de
la garnison; le temps 6tait incertain, de lourds nuages couleur de plomb
se poursuivaient, fouett6s par le vent; les rameurs redoublaient d'efforts
pour atterrir avant F'orage; vains efforts; le tonnerre 1Pzarda la fresque
grise du ciel de son Z flamboyant et la tempite Cclata. Au fracas des
ilements dichaines se melaient les cris des matelotset ceux plus dichirants de la pausre lavandiere, qui, se trouvant en mal d'enfant, mettait
au monde, sous le coup de la terrear, un beau garcon... Le marquis
de Fortia de Piles, qui s'iatdressait particulierement i la blanchisseuse,
voulut servir de parrain & son nouveau-n6 et lui donna le pr6nom de
Paul. a
Paul s'eprit de la mer. Une belle nuit, k la faveur des teinbres, il
enjamba le bastingage d'une tartane, trouva un coin propice entre deux
tonneaux et s'endormit. Decouvext au loin en mer par le patron, il fut
adopte comme mousse par 1'6quipage. Le navire se livrait au commerce des fruits et des poissons sur les c6tes m6diterrandennes. A seize
ans, le mousse zrva mieux; il lui fallait des canonnades, des abordages,
du sang et de la poudre. II quitte sa tartane pour mooter str une
galere de 1'Ordre de Malte. La fortune lui sourit; mais voilk qu'un
jour un sergent des garnisaires des forts de La Valette lui dispute les
caresses d'une fille publique; une querelle s'ensuit et le sergent est tue.
Le crime exposait le meurtrier ala pendaison; i n'y echappa que par
l'intervention de Paul de Fortia, sea parrain.
Chass& du navire, il passe sur un brigantin. Ce sont des courses
incessantes sur la Mediterran&e la recheyche de quelque embarcation
tnrque ou espagnole. Ses prouesses le signalent i' Pattention de ses
chefs. II devient capitaine, puis chevalier servant de I'Ordre de Malte,
enfin chef d'escadre.
Nous ne pouvons le soivre dans toutes ses campagnes, comme le
font ses biographes. Contentons-nous de dire que la vie du chevalier
Paul etait assez int6ressante par elle-meme pour qu'il ne Aft pas necessaire de 'orner par des d6tails fautaisistes. Leon V6rane et Chassin
n'ont pas su risister & la tentation du jour en les lisant, on se demande
oh finit I'histoire et oh commence le roman. Ce qu'ils disent de saint
Vincent de Paul, dont ils ne parlent qu'une fois, appartient certainement & la partie romancie de leur ouvrage. C'itait en a66o, par consequent l'ann6e de sa mort. * Paul fait voile vers la Barbaric... Hilas!...
les corsaires sont sur leurs gardes. Devant les cubes de couleur et les
mosquies de Tripoli, l'escadre fleurdelysee s'arrete en vain. L'entrxe
du port est bouch6e; les vaisseaux turcs dem&tes, sans agrrs, narguent
les brflots de France. Dans la lumire eclatante oih a blancheur cruelle
des minarets s'avive du vert doux des palmiers, une chaloupe se
ditache du male. Elle porte le pavilion blanc. Et bientbt sur la-Reie,
oh l'amiral Paul attend, entoure de ses officiers, monte Monsieur Vincent,
aumonier des galeres de France : saint Vincent de Paul ! II confirme a
I'amiral les precautions des Barbaresques, pr6venus depuis longtemps.
Une attaque est inutile et dangereuse, mais la venue du commandeur
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Paul peut ne pas Etre inutile. Au nom du Roy de France, qu'il rzclame
les pris~nniers chretiens !
Vincent de Paul h Tripoli l'ann6e de sa mort, voilk qui depasse la
mesure! Quelle confiance peut-on avoir en des ecrivains qui se laissent
ainsi alter aux caprices de teui imagination! Its appartiennent k la
lignee des romanciers plus qu'icelle des historiens.

Joseph P. DONOVAN. The World State. Washington,
193o. In-8, 14 pages.
Briand, le grand ministre frangais, a plaidC k Genive pour la constitution des Etats-Unis d'Europe. Notre confrtre M. Joseph Donovan
voudrait mieux : les etats-Unis du monde ou un Etat mondial. La religion catholique est une religion mondiale; pourquoi n'aurions-nous
pas un jour la meme universaliti dansl'ordre politique ? Souhaitons que le
vceu de M. Donovan devienne rialit6; nous ne serons certainement plus
de ce monde quand les nations seont arrivies i ce degri d'evolution.

Paul LESOURD. L'(Euvre civilisatrice et scientifique
des Missionnairescatholiquesdans les coloniesfrancaises.

Paris, Desclee, de Brouwer et C', i93. In-4, 263 pages.
Cet ouvrage, publi6 sous le patronage du Commissariat general de
PExposition coloniale internationale de Paris, preface par Mgr Chaptal
et M. Hanotaux, ricompens4 par 1'institutcatholique de Paris, merite
& tout point de vue, et par 1'tendue de sa documentation et par la
richesse de ses illustrasions, l'accueil qu'il a regu dans Ie monde
savant et dana le public catholique. Aux nations qu'ilsont evangilistes
les missionnaires out apport6 non sculement la bonne nouvelle de
1'Evangile, mais aussi la culture des pays civilises, en d6veloppant les
oeuvres d'assistance et d'enseignement, en itablissant des imprimeries
et publiant des journaux, des revues et des livres, en transformant la vie
sociale des indigenes et facilitant les rapports entre la metropole et les
colonies. Aux peuples civilis6s eux-memes, ils out beaucoup profit6,
par ies progres qu'ont realises, grace & leurs travaux, la me6torologic
et l'astronomie, la linguistique et 'archeologie, I'histoire et l'ethnographie, la medecine et les sciences naturelles. M. Lesourd fait parfaitemeat ressortir les immenses avant ges que I'humanit6 retire de nos
missionnaires i d'autres points de vue que le point de vue religieux. I1
a bien mdrite des Missions catholiques.

L'Avangilisation des Coloniesfranfaises. Paris, 1931.
In-8, xxvII-229 pages.
L'ouvrage de M. Lesourd et celui-ci envisagent la question des
Missions sons deux angles differents : le premier a un caractere apolog6tique et historique; le second se cantonne sur le terrain historique et
statistique.

-

410 -

UNE RELIGIEUSE DU CENACLE. La voie spirituelle
enseignie aux petits. Paris, Descl6e, de Brouwer et
C4, 193t. In-8, xi-323 pages.
Ce livre, honor& d'une lettre du cardinal secretaire d'Etat, a en un
grand succes. Par sa composition typographique, sa clarte et sa simplicite, ii convient tres bien aux n prtils .. Les Annales le reconmmandent
comme un des meilleurs catechismes qui aient patu jusqu'6 ce jour.

Las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul.
Trad. esp. de la brochure de M. Collard. Abbeville,
Paillard, i930. In-32, 32 pages.
Court aper9u de ce que sont les Filles de Ia CharitY.

Henri WATTHE. La belle vie du missionnaie en Chine.
Ricits et croquis. 193I, 2 vol. in-8, XVI-I96 pages. En
vente k la maison du missionnaire de Vichy.
M. Watth6 nous avait deja donni, il y a quelques ann6es, un lire
extraordinaire : La Chine gui s'veill. 11 public aujourd'hui : La belle
vie du smissionnaire en Chine. Ce sout des rcits simples, directs, forts et
vrais, drpourvus de toute vaine littlrature. La plume t la main,
M. Watthe raconte comme il parlerait. Et nous lui en sarons un gr6
ifinai.
Grace a lui, nous penitrons un peu dans cette Chine inaccessible,
aussi s paree de nous par sa formation intellectuelle, qu'cile 'est par
ses murailles antiques.
Habitue a vivrr au milieu des Chinois, connaissant admirablement
leurs coutumes, lear langue et leurs imes, le bon missiounaire nous les
montre paicns on chretiens,
setsqu'lls soat : des hommes, raec leurs
d4fauts, mais ausi lers qualites.
M. Paul Bourget constate quelque part que Ie prttre, miaee e plus
simple, est un grand psycho, ogue, paice qu'il a confess6. C'est certainement parce que le missionnaire a confess6, qu'il derule an fend de
ces imes si lointaiaen ce qui ichapperait a la plupWrt dea laiques. Par
la, ce livre pread igure de t4moignage extraoidinairement ralable.
Lea superstitionschinoises determinent k l'exzcs la plus grande patie
des actes d'un peuple extramement trouble par les problbmes de l'au.
delh. Mais a c6te du Chinois mystique, il y a le Chinois pratique, non
seulement celui qui s'enrichit par le negoce, mais aussi celui quicherche
fortune en dupant ses concitoyens. C'est I'un de ces homset snas scrupules que nous pr6sente M. Wattbh dans le chapite intitulE : 4lu soiaAlile rhvolutionnaire.Celte peinture nous permet plus aisement de nous
rendre compte des problmes -modernes de la Chine et en particulier
de ces dictatures militaires qui sout aujourd'hui la source de nombieux
conlils.
Le livre de M. Watthe est A mettre dans une bibliothque, &c6t6 des
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excellents livres de ce grand missionnaire du Celeste Empire, M. Hue,
dont Pierre Mille vantait naguire le puissant interet. Ce sont des livres
semblabies, parce que, comme son illustre devancier, M. WatthU possede k la fois la parfaite connaissance de la Chine et le plus parfait des
dons du conteur : la spontandit. - Maurice COssT.xirN-WEYKR.

Charles-F. JEAN. La Religion Sumirienne d'aprks les
documents Sumiriens antirieurs d la dynastie d'lsin
(21 8 6 ). Paris, Paul Geuthner, 1931. In-8, xvI-255 pages,
32 planches.
Notre savant confrere M. Jean vient de nous donner un de ces livres
qui font les ddlices des spcialistes et provoquent chIe les autres des
sentiments de modestie. Vingt et un sieles avant Jesus-Christ, les Sumeriens avaient des croyances religieuses, un culte, une morale. Leur ciel
etait peupl6 de divinitis, au-dessus desquelles ilsplaaient leur dieu
local. Its croyaient aux anges, aux demons et a la survivance des
ancetres. On retrouve chez eux des'temples, des fates, des sacrifices,
des pretres.
Si nous avons un reproche a faire b M. Jean, c'est qu'il ne peose pas
asses aux profanes. Nous aurions aim6 qu'avant de finir, il resumat en
quelques pages, avec concision, sans employer de ces mots speciaux qui
sont bientinebreux pour le vulgaire, les grandes lignes de ce quecontient
son ouvrage surla religion Sumbrienne.
Puisque l'occasion s'en prIseate, les Anna!e tiaennt & f£liciter
M. Jean, qui a regu de 1'Aca-dmie des Inscriptions et Belles-Lettes,
pour ses deux ouvrages, Larsa et Tell Sifr, la moiti6 du prix Delalande-Guirineau.

[Jean Marie PLANCHET]. Vicariat apostolique de Pikin. Atat de la Mission. Du e' juillet 1930 au 3o juin

I93i.P&kin, 1931. In-4, I96 pages.
Chaque annee, l'infatigable M. Planchet nous donne, dans un meme
format et suivant une meme mithod-e, l'tat du vicariat apostolique de
Pekin. Son oeuvre, pleine de staiis:iques et d'illustrations, est un modele
que nous voudrions voir imiter pour les autres vicariats. C'est surtout
du present que l'auteur s'occupe; mais le pass6 n'est pas oubli&. Les
ancienscvbques, les anciens vicaires apostoliques oat leur notice. SignaIons, &ce propos, que Doazit, oh est n6 Mgr Sarthou, n'est pas du diocese de Tarbes, mais du diocese d'Aire; et que Cette, oil est n6 Mgr Jarlin,
a perdu son orthograpbe pour devenir S~te.

NOS DEFUNTS

MISSIONNAIRES
i. Cano (Melchiade),

pretre, 28 novembre I93r, a

Valdemoro; 79 ans d'age et 61 de vocation.

2. Monaghan(Francois), pr&tre, 17 decembre, aSaintLouis; 62, 40.

3. Moreda (Etienne), pratre, 26 d&cembre, a Madrid;
68, 5o.
4. Yu (Jules), pretre, 25 decembre, a Sin-tsuo; 44,22.
5. Ruiz (Joseph), pretre, i" janvier 1932, a Cali;
64, 43.

6. Lynch (Patrice), pretre, 4 janvier, a Mill Hill;
67, 44.
7. Cerkowniak (Antoine), coadjuteur, 19 janvier, a
Milatyn Nowy; 59, 33.
8. Bone (Thomas), clerc, 24 janvier, i Villafranca;
21, 4-

9. Sanz (Henri), clerc, 25 janvier, a Villafranca,
20, 3.

Io. Hofer (Conrad), coadjuteur,

o1 d6cembre, a

Graz; 42, 4.
11. Tubeuf (Louis), pretre, 4 fevrier, a la Maison-

Mere; 77, 58.
12. Alpi (Louis), pr&tre, 27 f6vrier, a Rome; 71, 42.

13. Prelc (Gaspard), coadjuteur, 24 fevrier, A Ljubljana; 715,42.
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NOS CHkRES S(EURS
Catherine V6chambre, i Paris; 83 ans d'age et 63 de vocation.
Gilberte Rousset, a Saint-Valery-en-Caux; 87, 68.
Jeanne Bied, i Lagny; 75, 49.
Marie Moreau, a Briancon; 27, 3.
Marie Gardette, a Agen; 75, 53.
Angile Befort, 1 Alger; 88, 62.
Amdlie Dupin, a Firminy; 61, 36.
Elisabeth Turquin, a Montmirail; 69, 40.
Rosalie Robillard, A Santiago; 57, 34.
Maria Testa, a Palerme; 46, 21:
Maria Fenati, I Florence; 54, 3o.
Maria Carbone, I Artena; 86, 67.
Elettra Ciapetti, a Pieve Cento; 75, 47.
Julie Palos, I Gyongyos; 42, 14.

Victoire Marek, i Rohatyn; 61, 41.
Eugenie Gendre, i Tavel; 48, 28.
Marie Martinaud, i Valence; 6o, 3o.
Marie Bourdeau, i Paris; 57, 36.
Marie Grosgurin, A Bellevue; 69, 37.
St.-islas Wilkosa, A Lobzow; 43, 19.
Ana Nino, A Aranca; 43, 14.
Bridget Mac Hugh, a Boston; 64, 37.
Fausta Monitis, A Rafelbunol; 88, 66.
Julia Calvo, A Barcelone; 23, 8.
Maria Felin, a Andujar; 72, 5z.
Frangoise Dagand, an Mans; 85, 62.
Marie Audoin, A Muret; 86, 64.
Marie Baylle, A Chantepie; 8o, 6o.
Pauline Somps, A Chiteau-l'Evque; 64, 38.
Philom&ne Mallet, A Aubervilliers; 83, 59.
Marie Stellingwerff, a Naples; 75, 52.
Vita Nocera, a Naples; 29, 52.
Marie Vollerin, A Marseille; 79, 6o.
Marie Darpy, A Riom; 59, 37.
Marie Apoil, A Clichy; 74, 39.
Marie Rambaux; A Lima; 66, 46.
Marie Tillier, A Paris; 54, 23.
Genevibve Celli, A Rome; 66, 45.
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Anne Murphy, i Bullingham; Si, 3r.
Marie Kummer, a Urmin; 70, 51 ...
Emma Hall, a D&troit; 75, 52.
Marie Zakowska, k Pinczow; 67, 49Anna Vanderveken, k Etterbeck; 3o, 8.
Ana Rodriguez, a Arenys; 25, 2
Cesarea Bellido, 4 Jerez; 42, 19.
Elena Lopez, k Madrid; 71, 42.
Maria Rubio, a Haro; 32, 12.
Francisca Fernandez, k Mariano (Cuba); 49, 24.
Rosa Artola, a Alcala; 71, 47.
ldeonore de Silva, a Zarauz; 82, 6o.
Marie Bouffange, A Chiteau-l'Pveque; 56, 31.
Marie Cavernes, i Chiteau-l'kveque; 67, 45.
Antoinette Jammes, a Paris; 76, 55.
Genevieve Mengelatlt, i Bordeaux; 65, 44.
Frangoise Perreira, a San Salvador; 80, 5o.
Narcisa Birindelli, a Sienne; 68, 42.
Francesca Sambolino, a Sienne; go, 67.
Angela Antnoferma, a Naples; 70, 48.
Vittoria Di Marco, i Naples; 83, 6o.
Maria Bo, i Campomorone; 73, 43.
Elisabeth Hoxan, A San Francisco; 59, 36.
Alice Ames, a Lanark; 56, 33.
Emma Mlinaric, a Ljubliana; 76; 48.
Marie Jagalska, a Chelmno; 62, 43.
Angela Carelli, a Naples; 8r, 61.
Renee Leymarie, a Chiteau-l'lveque; 36, 6.
Marie Ostalaza, k Barcelone; 29, 1o.
Angele Lefebvre, A Watten; 67,.4.
Marie Qufray, a Parahybuna; 63,45.

Madeleine Chassaing, A Paris; 8i, 57..
Frangoise Seurot, a Moirans; 78, 6o.
Wilhelmine Keuth, a Cologne; 83, 58.
Marthe Binka, a Zloczow; 56, 34.
Catherine Peano, A Peano; 83, 64.
Marie Kudelka, N Klotildligch; 5o, 3o.
Anne Friedl, k Szeszard; 65, 40.
Gisile Maurer, a Gyongyos; 54, 36.
Leonor Benitez, a Madrid; 57, 41.
Jacoba Izaguirre, a Carabanchel; 83 56..

Magdalena Moragues, k La Vega; 77, 58.
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Eugenia Figueiras, a Legan4s; 7;, 52.
Marie Salle, a Clichy; 82, 59.
Jeanne Martin, h Clichy; 61, 39.

Marie Michaux, a Paris; 80,.55.
Marie Dubois, A Ans; 48, 22.
Suzanne Duprat, a Shanghai; 84, 63.
Maric Barbes, a Mazeres; So, 53.
Elise Michel, A Montolieu; 32, 9.
Teresa Urena, a Malaga; 67, 32.
Louise Jucquaud, a Valence; 79, 58.
Leonor Lima, a Victoria; 27, 6.
Valburga Mamrovic, a Ladce; 5i, 33,
Gilda Carbone, a Genes; 40, 4.
Marie Bonneviale, a Sartrouville; '73, 46.
Marie Girard, a ChAteau-l'Eveque; 63,.44.
Lucie Boucher, a Puteaux;8o, 57.
Marie Destres, & La Ricamari;:.74, So.;
Clarisse Masse, a TrujillQog, 49," Maria d'Aponte, k Naples; 73, 46.:
Graziella Ancona, a Tarente; 75, 54..
Angela Forte, a Piedimonte; 7i, 52.,Emilia Sorrentini, .Bari; 69, 47
Mary Wellington, a Los Angeles;. 80, 63.
Helene Zubrzycka, a Varsovie; 84, 6o.
Maria Madruga, a Haro ; 5, :. :
Barbara Llamas, I Valencia; 55, 34.
Carmen Franques, A Murcie; 66, 45.
Faustina Rodenas, a Valdemoro; 59, 27..
Teresa Cantero, a Ricla; 25, 5, ;
-

Octavie Neeze, H Montolieui 47, 3.
Emma Devos, a Rio de Janeiro; 63, 37,.
Louise Bach,

a

Paris; 52, 3i,.

..

.

Marie Degrave, a Paris; 77, 49-.
Marie Levey, a Pen-Bron; 52, 33.
Anna Camail, a Saint-Macaire; 83, 6x.
Marie Sujet, a Saint-Louis; 63, 44.
Claire Georges, a Bordeaux; 3o, 5.
Delphine Ridel, a Bordeaux; 72, 5o.
Elisabeth de La Rue Du Can, aux Andelys; 8o, 58.
Marie Derboulle, a Compifgne; 45, i8.
Marie L'H6telier, a Cricy-sur-Serre, 70, 45.

Rosalie Bosc, a Belmont; 67, 43.
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Josefa Calleja, a Madrid; 72, 41.
Marie Vertiz, a Madrid; 40, i8.
,
Viceota Ibanez, a Madrid; 91 6o.
Maria Munoz, A Talavera; 58, 33.
Josefa Villayandre, a Valdemoro; 48, 15.
Marina Taboada, A Cocina; 60, 36.
Teresa Velles, a Murcie; 67, 47Therese Slonska, A Cracovie; 2a, 2.
Anna Basinska, a Varsovie; 69, 47.
Dorlisa Levis, a San Miguel; 42, io.
Justine Villalobos, a Santiago; 75, 45.
Mary Wells, a Emmitsbarg; 45, 17.
Maria Masjar, a Banska Bela; 24, 6.
Anne Cambala, A Eger; 63, 42.
V6ronique Coiucs, a Kuittelleld; 34, 15.
Catherine Gossler, a Vienne; 54, 32.
Catherine Govoni, a Angera; 3%, 2o.
Thertse Locatelli, a Sampierdarena; 66, 4o.
Adele Fumagalli, A Plaisance; 51, 3o.
Nunzia de Angelis, A Palerme; 75, 49.
Marie Thielens, a Bruxelles; 67, 43.
Marie Stheme, a Saint-Germain-en-Laye; So, I8.
Marie Granotier, A Montpellier; 67, 43.
Marie Tremoulet, a Agen; 78, 56.
Anne Vidal, A Buenos-Aires;.82, 54.
Marie Simonnin, a Paris; 59, 41.

Philomene Farahian, A Tripoli; 76, 52.
Catherine Gaillard, A CelUes; 62, 42.
Francesca Broya, A Naples; 62, 37.
Julie Bulgari, A San Pellegrino; o8, 57.
Maria Salerno, A Casamaassima; 76, 53.
Ellen Mac Donnell, A Buffalo; 68, 45.
Adele Jedrzejowska, A Radom; 63, 43.

Le Gant : J. DWaOULIS.
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HISTOIRE DE LA CONGREGATION
DE LA MISSION

LIVRE IV. -

CHAPITRE XXI. SouxAIRL. -

De 1874 a 1918

M. BRat, supirieur geanral (suite)

M. Fiat, sous-directeur du Sdminaire interne
de Paris

Nous sommes en 1866, au mois d'aoft. M. Fiat vient
d'etre appel4 A la Maison-Mhre pour aider M. Chinchon dans la direction du seminaire interne. II avait
quittk Paris, huit ans auparavant, jeune pretre, sortant
du s6minaire; il y revenait pour etre sous-directeur de
ce meme seminaire; il 6tait agi de trente-quatre ans.
II revit avec bonheur le P. 1tienne, pour lequel il se
sentait une affection de plus en plus forte; il ne revit
pas M. Aladel, qui etait mort I'ann6e pr6c6dente, et ce
fut une peine pour son coeur; par contre, il eut la
joie de retrouver M. Peyrac, qui avait 4et son sup&rieur &Montpellier, et a qui il recourut souvent pour
obtenir lumiere et conseil dans ses difficult6s. II y
avait alors quarante-quatre pr&tres A la Maison-Mere
et M. Fiat se trouva &tre presque le dernier en vocation. Parmi les v6n6rables anciens avec qui il v6cut
ds 'lors, celui dont M. Fiat avait gardi le souvenir
le plus vivant, itait assur6ment M. Brioude, ig6 de
soixante-seize ans, auvergnat comme lui, de qui l'on
disait : a On ne trouve plus d'hommes comme celui1l. , M. Fiat aimait la simplicit6, ia naivete charmante
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de ce v6nerable doyen de la Maison-Mere, qui faisait
sourire les confreres, lorsque, dans ses rip6titions
d'oraison, il remerciait Dieu avec emotion de lui avoir
accords dans une mesure assez large les dons de 1'esprit et du coeur. M. Fiat a toujours eu un souvenir
respectueux pour M. Vicart Eugene,- alors 2" assistant de la Congr6gation et directeur des Soeurs, pr6cedemment assistant de la Maison-Mere. Nous ne pouvons que mentionner les autres confreres les plus
connus : Jacques Perboyre, qui sera c6elbre pendant
les fetes de la beatification de son frere; Pierre
Lacombe, de qui M. Carriere, supbrieur g6neral de
Saint-Sulpice, disait : u J'ai rarement trouv6 un
casuiste plus sftr
; Francois Vauris, auvergnat,
auteur du Cours de-Miditationsa fusage des smeurs, etc.
M. Bore fat nomm6 secretaire g6neral le 18 octobre de
cette meme annie 1866; nous avons cite, dans un des
chapitres precedents, un t6moignage prouvant que
M. Bore subit le charme de la parole de M. Fiat.
11 y avait aussi quatre-vingt-huit itudiants et trentecinq s6minaristes, dont huit ftaient pretres. M. Fiat
ktait charge de leur faire une conference par semaine
et quelques petits cours, de les conduire en promenade et de confesser ceux qui s'adressaient a lui.
Quant a ses conferences, ind6pendamment de la
Sainte lEcriture et de saint Vincent, il a avou6 plus
tard qu'il avait eu souvent recours aux ouvrages de
Mgr Dupanloup sur l'6ducation. A une. 6poque, il
concut le projet de faire une s&rie de conferences
sur I'histoire de la Congregation et particulierement
sur les superieurs gne6raux. 11 alia s'en ouvrir- au
P. etienne, qui I'encouragea, ne lui faisant qu'une
seule objection: ( Et quand vous arriverez AM. Nozo,
que direz-vous? L'assemblee g6n6rale de 1835 qui 1'a
nomm6 a commis deux grandes fautes, qui vicitrent
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radicalement ses op6rations: la premiere fut d'admettre dans son sein un membre qui n'etait ni visiteur, ni elu rgguliirement; la seconde fut d'avoir
accept6 la dbmission de M. Salhorgne, cas non privu
par les Constitutions. n Pour ces raisons, le P. Etienne
pr6tendait que l'ilection de M. Nozo n'6tait pas r6guliire et qu'on ne pouvait le considirer comme un
supirieur g6neral. Nous tenons ce fait de la bouche
de M. Fiat lui-meme et du reste les idees qu'il pr&te
au P. Etienne sont tout i fait conformes a celles qui
furent 6mises par le m&me Sup6rieur g&neral dans son
discours d'ouverture de 1'assemblke geinrale de 1867.
M. Fiat ne nous a pas dit s'il avait contredit alors sur
ce point le P. Etienne; mais ses idees 6taient tout A
fait opposies i celles de son Sup6rieur et il 6tait
d'avis que M. Nozo avait &et reellement sup6rieur
g6naral; nous reparlerons de cela dans un chapitre
suivant lorsque nous dirons que le portrait de M. Nozo
fut place, apris la mort du P. Ltienne, dans la galerie
des portraits des superieurs g6neraux. Nous ignorons
toutefois si les observations faites par le P. Etienne
A M. Fiat au sujet de M. Nozo empecherent on non la
serie de contfrences que projetait le Douveau sousdirecteur. Quelqu'un de ceux qui 6taient alors au
seminaire pourrait seul nous renseigner sur ce point..
M. Fiat aimait a faire voir aux jeunes s6minaristes
les curiosit6s de Paris. II a nomm6 soavent les lieux
de promenade qui lui 6taient favoris. Indipendamment des 6glises, il semble que le-Conservatoire des
Arts et Metiers fut un des buts pr6f'r6s de M. Fiat,
car il en parle avec plaisir dans ses conf6rences aux
sceurs et il tire dece souvenir des consid6rations mystiques sur la vie int&rieure, semblable an moteur qui
fait marcher les machines de ce Conservatoire.
M. Fiat conduisait aussi les jeunes gens en prome-

-

420 -

nade, soit a Gentilly, soit dans la banlieue de Paris. II
avait gard6 mauvais souvenir de cette banlieue, et plus

tard, soit aux sceurs, soit meme aux directeurs du
seminaire et des etudes, il recommandait d'etre prudent. II etait meme sur ce point d'une prudence qu'on
peut taxer d'exag&r6e, puisqu'il n'aimait pas que les
sceurs conduisissent leurs orphelines, soit au bois de
Vincennes, soit au bois de Boulogne, de peur que ces
innocentes enfants ne rencontrassent,bras dessus, bras
dessous, quelque couple un peu joyeux et que cela ne
leur donnAt de mauvaises pens6es et de mauvais desirs.
Parlant un jour aux soeurs qui visitent les pauvres
dans la banlieue, il leur dit entre autres choses : < Je
me souviens, ayant conduit mes s6minaristes en promenade dans les environs de Paris, d'avoir &t6 attaqu6
d'une maniere insoleqte par une femme effront6e qui
nous a tenu le plus affreux langage. ) Aussi M. Fiat
aimait mieux aller a Gentilly, oi les barrieres en
planches preservaient un pen de la marmaille indisciplinie. A certaines 6poques, surtout lorsqu'une circonstance particuliere faisait affluer beaucoup de
monde a Ia Maison-MWre, il allait s'installer a Gentilly, avec ses chers seminaristes, pour quelques jours;
mais il rentrait bien vite a la Maison-Mere d&s que

l'affluence avait cess6 et 1a il se sentait tout a fait chez
lui.
II n'est pas besoin de dire que M. Fiat ne conduisit
pas les jeunes gens a 1'Exposition universelle de 1867.;
il n'aimait pas cette sorte d'exhibition, et en 1867,
comme en 1878, comme en 1889, il faisait remarquer
que la place des clercs n'6tait pas en ces lieux de plaisir.
Nous I'avons entendu dire en 1889 : t Qu'est-ce que
vous voulez aller voir h 1'Exposition? La tour Eiffel ?
On la voit de tout Paris, on la voit tres bien de Montmartre. Allez au Sacre-Cceur, vous la verrez bien,

-

421 -

vous n'aurez rien a payer et vous ne verrez rien qui
offusque vos yeux. )
Cette meme ann6e 1867 lui procura la joie de voir A
la Maison-Mire beaucoup de confreres venus, soit
pour -'assembl6e provinciale, soit pour l'assemblee
geu&rale. 14 ne prit part A aucune de ces r6unions. Les
deputes de la Maison-MWre A l'assembl6e provinciale
furent M. Perboyre, assistant de la maison et M. Chinchon, directeur du seminaire. On s'occupa beaucoup
des.jeunes gens, de leurs Etudes, de I'emploi du latin
dans les classes, du choix des auteurs de philosophie
et de thbologie; on demanda de prendre la liturgie
romaine dans les offices de Saint-Lazare. Nous verrons plus tard M. Fiat, devenu assistant de la MaisonMere, reprendre un a un les postulata de cette assembl6e qui n'avaient pas encore recu d'ex6cution. Nous
en parlerons A cette epoque. II y a cependant un postulatum dont il faut dire un mot ici.
L'assembl6e provinciale demanda que les 6tudiants
fussent places en dehors de la Maison-Mere in aliro progressu quam
ta
quam villam Parisiis vicixamam
pro corporis sanitate. Nous n'avons plusmalheureusement la r6ponse officielle du P. ttienne A ces postulata. Malgr6 les recherches faites aux archives, elle
n'a pu 6tre retrouvie. Cependant, nous savons, par
le discours du P. i~tienne A l'ouverture de l'assemblte
genarale, que le v6nLrk sup6rieur s'y montra oppose.
II dit, en effet, entre autres choses, dans ce discours :
( Je vous demanderai de d6creter que les 6tudiants
fassent leurs etudes dans la mrme maison (que le
seminaire interne), afin que, aux termes de la regle
commune, ils demeurent soumis a la direction du
directeur pendant leur biennium. La d6rogation a
cette regle, qui a eu lieu dans certaines provinces, n'a
pas eu de bons effets. ) L'assembl&e g6nerale n'entra
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pas entierement dans les vues du siuprieur general,
puisqu'elle ne fit pas le decret que lui demandait le
P. Etienne; d'autre part cependant,elle ne transforma
pas en decret le postulatum de 1'assemblie provinciale de Paris; elle ne demanda pas que les 6tudiants
quittassent la Maison-Mere. Les choses restirent done
dans le statu quo.
Quelles 6taient les iddes de M. Fiat sur ce sujet a
cette 6poque ? Nous n'avons rien trouv6 de bien net,
de tout A fait concluant. Ce qui est certain, c'est que,
lorsqu'il fut superieur g6enral, il 6pousa completement
les id6es du P. Etienne sur ce point. Sans doute, il
se s6para de son illustre prid6cesseur sur la question
du siminaire interne unique, puisqu'il en cr6a un a
Dax, mais il ne consentit jamais a ce que Paris ne
possedAt que les siminaristes ou que les 6tudiants. II
voulut toujours qu'il y eft A la Maison-Mere toutes les
categories de la Compagnie et nous l'avons entendu
dans une circonstance solennelle (c'itait en 1890, pendont l'assembl6e generale, alors qu'on parlait d'un
depart probable ou des s6minaristes ou des 4tudiants),
nous l'avons entendu, a un examen particulier, se lever
avant de dire le Veni Sancle et declarer avec une force
qui ne souffrait pas de r6plique que, tant qu'll serait
superieur gineral, jamais ni s6minaristes ni 6tudiants
ne quitteraient la Maison-Mere. Un bon coup de poing
sur la chaire servit de confrlmatur A cette d6claration et chacun se mit A genoux pour l'examen particulier.
M. Fiat, sous-directeur des jeunes gens, se preoccupait cependant en 1867, d'accord avec M. Chinchon,
de la sante de ses subordonnes en leur procurant le
bon air de la campagne. A cette epoque, Gentlly itait
vraiment une maison de campagne; il n'y avait guere
ld'habitations pour s'y rendre quand on avait d6pass6
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le cimetibre Montparnasse; cependant le trouvait-on
encore trop rapprocb6? Je 'ignore. Toujours est-il
que, peu avant 1'Assembl6e, il avait 6te question
d'kchanger la maison de Gentilly pour ce qu'on appelle
ie chateau d'Issy; mais il y aurait eu 4ooooo francs b
payer et la chose ne se fit pas.
Toujours preoccup6 do bien-etre de ses chers jeunes
gens, lorsque le nouveau bltiment du 93 fat acheve,
M. Fiat reclama et obtint un certain nombre de chambres pour les mettre a leur disposition. 11 demanda
aussi pour eux des soutanes d'kti; mais il-fut moins
heureux que pour les chambres, puisque I'on n'accorda ces soutanes qu'A ceux qui voudraient se les
payer.
M. Fiat confessait un certain nombre de sdminaristes, d'Atudiants, de freres coadjuteurs, et lenombre
dut en etre assez grand puisque, bient6t, le Conseil
de la maison se pr6occupa de voir cette affluence de
p6nitents qui attendaient dans le corridor, et qu'il
decida de donner. a M. Fiat une seconde chambre, oui
les p6nitents pourraient se pr6parer sans g&ner ni etre
genes.
A la fin de l'annee 1867 mourait M. Martin, assistant de la Congr6gation,et il fut remplac6,le 25 janvier 1868, par M. Chinchon, qui fut nommn substitut
et qui demeura sans doute directeur du siminaireinterne, mais qui dut se decharger un pen plus sur
M. Fiat de la conduite externe et interne de la jeunesse.
C'est A cette epoque que la Maison-Mbre adopta laliturgie romaine et se d6barrassa de ces surplis parisiens, dont M. Fiat aimait, longtemps apris, a rappeler la forme singulisre, particulibrement les ailes
qui se d6ployaient dans les mouvements.
En cetle meme annee 1868, nous voyons M. Fiat

charge par le grand Conseil d'un travail qui dut lui
plaire singulibrement et qu'il reprendra en plus grand
plus tard, quand il sera sup6rieur g6ndral; nous voulons
dire la r6daction des regles du s6minaire. Le grand
Conseil constatant, le 16 mars 1868, que les cahiers
du seminaire presentent beaucoup d'additions et de
variantes, chargea M. Chinchon et M. Fiat de fixer un
texte auquel aucun directeur ne pourrait plus rien
ajouter selon sa fantaisie; sage mesure a laquelle le
P. Fiat tiendra fortement plus tard, dans la persuasion
oi il 6tait que les jeunes s6minaristes doivent etre 61ev6s
et formes dans I'amour de la rigle plus encore par
1'exemple des directeurs que par leurs exhortations,
et que cette regle, pas plus an seminaire que dans les
maisons particulibres, ne doit etre la volonte personnelle du superieur ou du directeur. Ceux qui out v6cu
avec le P. Fiat savent avec quel soin il s'enquerait,
6tant sup6rieur general, de ce que l'on faisait au seminaire et comment, dans les visites canoniques qu'ii fit
plusieurs fois du meme s6minaire, il avait soin de
supprimer les petits usages introduits furtivement et
de ramener tout an texte de la regle imprimbe. II nous
souvient avec 6dification que M. Alauzet, notre directeur du s6minaire, avoua humblement une fois qu'il
avait eu tort de nous faire faire une priere qui
n'6tait pas indiquee dans la regle et que M. le Sup&rieur g6enral lui avait fait des observations a ce
sujet.
M. Fiat obtint, en cette m&me ann6e 1868, une
chose qui lui tenait a ceur; jusqu'alors c'6tait les seminaristes qui allaient dans les chambres de Messieurs
les pretres faire les cheveux et la tonsure; a partir
du 14 septembre, les freres coadjuteurs remplirent
cet office et ainsi fut supprimie une cause de dissipation et de perte de temps.
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11 nous serait agriable de donner ici quelques
extraits des conferences de M. Fiat a ses chers seminaristes; malheureusement, plusieurs des cahiers de
M. Fiat ont 6t6 6gares, particulierement ceux qui precedent 1870; nous en avons vu avant la guerre; il
nous a tt&impossible de les retrouver apres la guerre.

Nous essaierons de suppleer a cette lacune par la
reproduction d'une conference faite, le 28 mars 1994,

pour la cl6ture de la visite an seminaire interne. Nous
donnons ces pages, surtout pour montrer le genre de
M. Fiat. Nous les devons a 'obligeance de M. L6faki,
qui a pris soin de nous transmettre la conference telle
qu'elle a et6 st6nographiee par nos chers freres Defevre, de Groeve, Beaubis et Cosyn. On retrouvera le
genre des conferences d'avant 1870; on admirera le
coeur du P. Fiat pour la jeunesse et, si quelqu'un
avait entre ses mains les manuscrits de cette 6poque
ou des copies de ses conferences d'alors; nous lui
serions extr&mement reconnaissant de nous permettre
d'en prendre des extraits. Voici maintenant le texte de
la conference de 1904:
MES CHERS ENFANTS,

C'est avec plaisir que je viens au milieu de vous pour

terminer ce semblant de visite. Mais ce bout, ce semblant,
m'a procure beaucoup de consolations, je ne puis le dissimuler. Je viens avec plaisirau milieu de vous : j'ai detd difie
et grandement console. Je pense.que c'est la meilleure des
visites que j'ai faites au Seminaire, au point de vue de la
consolation. Et je me suis rappel6lapribre de Notre-Seigneur
A son Pare, au jardin des Oliviers, avant d'y arriver. II consi- ,
ddra ses Ap6tres comme un don que son Pere lui avait fait :
Ques dedisti mihi. I1 ripete cinq fois ce quos dedisti mihi
dans le meme chapitre : cinq fois! Et puis : Je Vous prie de
ies conserver, Conserva eos. Et il affirmait avec bonheur qu'il
tcnait ses douze Ap6tres de son Pere, qui les lui avait donn6s.
J'en suis IMaussi : c'est bien le bon Dieu qui vous a donnes
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a saint Vincent,
son successeur, A la Congrdgation. C'est
un beau cadeau : je vous dis ce queje pense. Je suis heureux,
comme Notre-Seigneur avec ses Ap6tres.
Sans doute, ii y avait de la faiblesse en eux, mais il les
aimait. u Mon Phre, disait-il, aimez-les de l'amour dont vous
m'aimez ; que la charit6 que Vous avez pour moi, s'etende
sur eux. Je veux que ceux que Vous m'avez doanns soient
avec moi dans le ciel. n
Ces sentiments, que j'ai trouv6s dans le chapitre XvII de
saint Jean,me sont revenus B la suite de la Visite. Je remercie
le ben Dieu de nous avoir donnd, non pas beaucoup de
seminaristes, mais de bons s6minaristes. Sans doute, ce n'est
pas parfait, il y a bien quelques imperfections ; mais enfia,
l'ensemble est bien consolant, et j'ai et6 bien console. Je
dois done benir le bon Dieu, et je le prie de vous mettre
dans la disposition de vous faire bien comprendre les avis
que je vais vous donner. Car enin, dans n'importe quelle
visite, ii y a toujours quelques avis i donner, ii y a toujours
quelque chose a redresser. Mais ce n'est pas considerable, et,
vu les dispositions qne le bon Dieu vous a donnees, et la
grace qu'il ne refusera pas, j'espbre que vous continuerel
encore, dans de meilleurs pas, cequevous avez fait jusqu'ici.
CommenSons par ce que j'ai remarqud de bon. Ce que j'ai
remarqud de boa en vous, c'est une grande ouverture de
cceur. C'est touchant de voir avec quelle confiance on ourre
le coeur en communication. J'avoue que je suis bien touch6
*de cette confiance que P'on me timoigne. Elle va au dela du
n6cessaire : on ne calcule pas. Grande ouverture de cour
done, et confiance filiale. Et comme cette ouvertare a t "&
generaie, que, pour quelques-uns, elle a 0td hdroique (c'est
tonjours p6nible de revenir sur le passe), cela attire les graces
de Dieu sur le S6minaire et lui acquiert one nouvelle forceDans tous; bonnes dispositions. Il y a quelque chose a
-rformer, disent quelques-uns, mais je suis bien dispose a
m'amender. Excelleates dispositions pour profiter des avis
S-qui seront donnes.
Une autre chose qui m'a bien edifie, c'est que ceux qui
-ont cru devoir signaler quelque chose sur leurs confrtreres
P'ont fait avec tant de delicatesse, que j'ai pu dire & ceux I
qui j'ai communiqu6 ces avis: a Vous pourriez lire sans wus
blesser, et en admirant la charit6 avec laquelle oa a pa-d de
vous. , On a parle de quelques petits mauquements avec une
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telle rdserve, que c'est a donner comme exemple. C'a 6te
parfait de faire connaitre cequ'il y avait a faire changer dans
la conduite des confreres : charitd admirable dans ceux qui
ont averti. Et puis, humilite et gindrosit6 dans ceux qui ont
it6 avertis : on a tris bien pris les avis que j'ai donDes.
Comment voulez-vous que je ne sois pas content? II n'y a
qu'a remercier le bon Dieu.
Ce qui m'a idifi, aussi et me rassure pour Pavenir, ce sent
vos relations avec M. le Directeur. U a votre confiance, votre
estime et votre pi6ti filiale. It se montre un peu severe
parfois : c'est parfait. Vous savez que c'est un pere qui vous
aime, et vous aime Bien. II ne parle pas beaucoup, it est
maigre, it peat vous faire peur, mais it est trbs bon. I y a
quelquefois des jeunes gens qui ont peur des supdrieurs..
Ainsi a la Communauti, en parlant de la Mere gdnirale des
So-urs, ii y en a une qui me disait : a Mon Pare, j'en ai
peur. v Ce n'est pas le cas pour vous : vous I'aimez, vous
l'estimez, vous le recherchez : c'est parfait.
Mais le plus saillant, c'est la charit6 entre vous autres ::
c'est un vrai parfum au Siminaire que cette charit6 fraternelle : elle est a un degr6 qui n'est pas ordinaire. Elle y est
beaucoup mieux qu'A certaines visites que j'ai diej faites.
Autrefois o.n distinguait les Wernhoutois,les Prime-Combains
et autres, meme en recreation. Eh bien! cette fois-ci,'je n'ai
pas constati cela : ii y a la fusion, la charit6 vraiment
fraternelle. Je constate qu'on est tres heureur A cause decela, et c'est ce qui fait votre consolation.
A l'egard de la Rbgle, il y a cette disposition qu'on aime la
Regle; il peut y avoir quelques d6fectuosit6s, mais on aime
la R•gle et aon veut I'ohserver.
J'ai donc bien raison de bien remercier le boa Dieu et de.
dire : ( Ceux que vous m'avez donnes sont ma consolation :
Canserva Wilas a malo. Preservez-les du mal. It faut r6pandre

sur eux vos graces en vue du bien qu'il y a a faire plus.
tard.

,

I

Maintenant, les defauts : it y a bien quelques difauts aussi,
quelques-uns, mais pas beaucoup. 11 faut en venir Ia.

Le plus grand, c'est le manquement au silence, et malheureusement it est frdquent General ? C'est peat-itre trop fort,
mais enfin, la moyenne a k se plaindre de se pas 6tre assez
sdvere pour l'observation du silence. 11 y a li une reaction
a faile : le silence ! On y manque un ped dans les passages;
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on y manque au dejeuner au matin: il n'y a pas de Directeur,
mais il y a le bon Dieu. On parle aussi dans les corridors,
dans le corridor de la chapelle avant les offices : c'est bien
regrettable! Le corridor, c'est la sacristie : au lieu de parler
il faut se recueillir : Pavete ad Sanctuarium meum, pour
assister convenablement aux offices qui vont suivre. Oa y
manque a la salle du Siminaire, I la Regle qui dit que,
lorsqu'on a quelque chose k dire k un frere, il faut frapper
sur la barrette afin qu'il vienne au fond de son lit. Or, on bien
on lui parle a sa place, ce qui est d6fendu, ou bien. on parle
trop longtemps. II faut observer la regle de se voir le moins
souvent possible. On a remarqu6 trop d'assiduit6 chez
certains : il y en a qui font des visites trop nombreuses et
trop longues; il faut 6viter cela ; c'est manquer a la Regle, et
c'est perdre son temps. 11 ne faut jamais aller trouver un
frere pendant les 6tudes, h moins que ce ne soit nicessaire.
Et alors il faut parler
voix
o
basse et en pen de mots. On
manque quelquefois au silence en sortant de la salle d'oraison, en parlant avec des etudiants. On viole alors deux r:gles:
la regle du silence et la regle de siparation. Ce n'est pas
gdneral, non! c'est pour quelques-uns seulement.
On manque un pen d'exactitude pour quitter sa place,
pour sortir du Sdminaire; on n'est pas asses prompt pour se
rendre a l'exercice qu'on a sonn ; il y en a qui perdent leur
temps a leur place, a la bibliothbque ou ailleurs; on n'est
pas assez ponctuel. C'est un beau spectacle de voir le Sdminaire descendre en corps pour un exercice avec la Communaut6 : il faut s'entendre le plus possible en cela.
On manque un peu de gravit6 : quelques-uns dans la
marche, en montant les escaliers. Eh bien ! i faut 6viter
cela; il faut que tout en nous soit grave : Nikil nisi grave,
moderatum ac religione plenum prae se ferant.
On a vu entre les mains de deux freres un journal. Un
journal I Res miranda pofulo : c'est un evenement tout a fait
etrange. M. le Directeur ne le savait pas; il &tait tout ktonn6

quand il l'a appris. On m'a dit que c'6tait H Saint-Joseph
qu'on avait donne a un siminariste malade un journal, trbs
bon d'ailleurs. Je ne sais comment on s'itait arrang6 et on.
l'avait apport6 ici. C'est un petit fait que je vous signale en
passant. Heureusement, on a expliquE cela : et s'il a paru
une fois, il ne reparaitra plus.
On a remarqu6 aussi quelque chose qui n'est pas le fait de
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la Communaute : on a trouv6 aux cabinets du papier qui
ne devait pas s'y trouver. II est defendu de mettre dans
ces endroits du papier d'Icriture Sainte, de liturgie, des
images de Saints. Celui qui est charge de fournir le papier
doit bien prendre garde de ne fournir que quelque chose de
profane.
Maintenant on a demandd, on a signale plusieurs choses
que j'ai prises au s6rieux : les calornfres et le luminaire.
J'ai dtudi6 cela, j'6tudierai encore cela, je d6sire faire pour
le mieux, mais cela souffre quelques difficult6s.
Pour 'eclairage : les lampes, si on les mettait, deviendraient quelque chose d'insupportable, et pour les individus et pour le local. 11 faut en prendre soin, les moucher;
il faudrait tout un tas d'instruments; il faudrait un endroit
pour mettre 1'huile. Bient6t, nous a.rions Fair de marchands
d'huile. Tout serait bient6t tach6 : le plancher, la soutane et
vos livres et vos papiers. D'autant plus que le plafond est trop
bas : on mettrait le feu on an moins on noircirait le plafond.
11 y a bien l'embrasure de la fenetre, mais la encore la malproprete me fait peur.
Pour ce qui est du chauffage, on verra pour Pan prochain :
nous ferons en sorte de pr6venir les inconvtnients qu'on
signale ces temps-ci.
Pour les exercices corporels, le balayage est fatigant : on
etudiera la question quand M. le Directeur finira sa retraite.
Pour les rasoirs : on s'en occupera aussi.
Je d6sire aussi vous accorder ce que vous voulez; mais je
suis exigeant. It faut que vous m'accordiez quelque chose
en retour, il faut que vous me donniez votre volont6, non
pour moi : je veux avoir votre voIonti pour le bon Dieu,
non pour moi, afin que moi avec vous et vous avec moi, nous
marchions d'un bon pas dans le chemin de la perfection,
telle que nous la disirons au Seminaire.
II y en a qui trouvent que le Seminaire est une perte de
temps. Ce sont ceux qui ne se sont jamais rendu compte de
la fin du Seminaire : trois chapitres par semaine, une ou deux
fois demander la charitd ; il y a encore la confession, et puis
encore beaucoup de ces pratiques que I'on ne comprend pas,
si on ne se met pas en face de la fn du Siminaire. In omnibus respice finem. La fin pour laquelle vous etes au Seminaire, n'est pas de faire de vous des savants, mais de former
votre volont6, de la broyer, de la briser, de maniere que vous
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soyez souples comme des gants sous l'ob6issance des supdrieurs, pour que vous acceptiez tout ce qu'on veut de vous.
La fin est I• : peu importe l'exercice qu'il y a A faire. II
importe surtout et avant tout de renoncer a sa volonte.
Je vous demande un peu quel rapport il y avait entre la fin
pour laquelle Notre-Seigneur est venu au monde et son
sejour de neuf mois dans le sein de sa Mere ? et les deux ans
pendant lesquels il n'a pas parle, et sa vie a Nazareth,
passde successivement dans les occupations de l'enfance, de
l'adolescence et de 1'age mar ? Expliquez-vous cela! Eh bien r
Notre-Seigneur en se laissant coucher, lever,-en permettant
que sa Mere lui donnat a manger, Lui, le Tout-Puissant,
qui de ses mains soutient I'univers, en acceptant tout -ccla
nous donnait une legon. Et 5 Nazareth, faisant de petits
travaux que font les enfants, ceux que font les jeunes gens,
(il apassd par toutes ces situations), il se prdparait 1 la grande
mission de racheter le monde par cet 6tat d'andantissementEt tout cela pour nous apprendre l'humiliti, la mort a nousmimes. II faut juger A I'ordinaire d'apres, non pas vousmemes, mais d'apres les saints. d'apres saint Vincent.
Toutes ces petites choses qu'on vous y fait faire, tout cela a
pour but de vous faire voir avec quelle ddlicatesse vous devez
prendre la regle, avec quel soin vous devez vous purifier de
vos fautes, avec quel soin vous devez purifier votre volont6...
La Regle !... Nous avons pour regle de pratiquer la mortification en toutes choses. Voila pourquoi, pour vous rendre
capables de tout cela, on multiplie au Seminaire des pratiques qui semblent minutieuses, afin de vous aider pour plu;
tard. On vous dit : a Voilh 'attitude que vous devez prendre. Pourquoi cela ? Mais il faut bien que vous ayez une pose : i
ce n'est pas comme cela, ce sera autrement.- En ne prenant
pas cette attitude, vous manquez le but pourlequel vous ates.
ici. C'est la volont6 de Dieu : voila la fin du S6minaire.
Je me rappelle une chose :Je venais d'etre requ au Seminaire. Le bon M. Chinchon m'envoya en ville avec un 6tudiant, un brave 6tudiant. En rentrant, je lui dis : a Oh Monsieur (en ce temps la on ne disait pas mon cher frere), oh !
Monsieur, que je suis honteux : je vous ai fait manquer la
classe. - Oh! non, r6pondit l'etudiant, je suis tris content :
c'est la volonte de Dieu qne i'on soit en classe, en promenade;
ce que 'on doit faire, c'est la volont4 de Dieu. o VoilA
comment il faut parler.
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Ii y a dans la regle du Sminaire : I'esprit du Siminaire
interne consiste dans une continuelle mortification de I'esprit
et des sens,... et le tout pour honorer 1'enfaace de NotreSeigneur; c'est de rompre notre volonti : 1'exemplaire, c'est
Notre-Seigneur. Notre-Seigneur,dans les bras de sa Mare,
ne parlait pas, parce que les enfants ae parlent pas ; il aurait
bien pu parler: il jouissait de la vue de son Pere. Sa Merele
regardait; il aurait bien pu lui dire : a Maman, que je vous
aime!I
La sainte Vierge eft etd ravie ; rien... il ne parle
pas, parce que les entants ne parlent pas. II a consenti & ce
que sa Mere lui presentat sa bouillie: it s'est couchi quand
elle l'a mis dans le berceau, lev4 quand elle I'a r6veille.
Apres cela, vous a'avez pas a craindre de vous rendre ridicules par vos observances, si vous aver ea vue d'honorer la
sainte enfance de Notre-Seigneur. Laissez dire ceux qui n'y
entendent rien : vous etes dans d'excellentes conditions,
vous faites bies avec ces petits riens qui se partagent te
Simiaaire. Le boa Dieu a-t-il besoia de grandes choses ?
Qu'est-ce qu'il a demand6 I Adam et & lve ? Vous ne
mangerez pas de cette pomme. Que fit-it pour frapper les
lgyptiens des dix plaies ? II se servit d'une simple baguette.
Et dans le Nouveau Testament : voyez Notre-Seigneur comment il s'applique a relever les petites choses. II a relevd Pacte
d'uae pauvre vieille femme qui mit une petite piece dans le
tronc. * Voyez-vous cette femme? dit-il; elce a donni plus
que tous les autres. w Etil le dit dans I'-vangile : ( Courage,
bon et iddle serviteur : parce-que vous avez 4t4 fiddle dans
les petites choses, je vous 4tablirai sur les grandes. »
Comment fait-il pour tes sacrements? It n'a pas 6t• les chercher biea loin : pour le Baptime, c'est de Peau : on I'a
partout. Pour la sainte Eucharistie, c'est du pain. Pour
la Confirmation, un peu d'huile: c'est
I'Extreme-Onctioa,
encore assez commun. Que fait l'Pglise? A la messe, quelle
minutie -pour le p•tre ! Tout est ditermine, jusqu'aux
moindres details : Lavez vos mains, benissez, regardez en
haut, inclinez-ious profood6ment, inclinez la tte seulement.
II n'y a riea de petit aux yeux de 1'iglise, parce qu'elle
rapporte cela an saint sacrifice de la messe. De meme pour
les petits riens da Seminaire :ces petits riens nous servent
a gagner des victoires.
Mais attention speciale pour la regle du silence! Nous
devrions avoir honte de- nous laisser aller h la loquacite :
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c'est ainsi nous rendre semblables aux femmes, qui sont
loquaces. Dieu n'a parl6 qu'une fois : le Verbe. Les savants
ne parlent pas beaucoup, puisqu'ils savent dans leur langage
dire beaucoup en peu de paroles. Les femmes vous mettront
huit a douze pages 1A oiu on ne mettrait pas quatre lignes, et
encore elles n'ont pas tout dit; aussi saint Vincent n'a-t-il
pas ete aussi sivere pour les Soeurs que pour nous : depuis
la messe, il leur.est permis de parler entre elles. Le saint
Fondateur a compris cela : ce sont des femmes. Pour nous,
P'autre; nous ne
nous gardons le silence d'une recreation
parlons que quand c'est ndcessaire, et encore ii faut parler
bas. Saint Bernard dit que le silence est le gardien des
Communautes; les Communautes pdrissent par la dissipation on se perd par la violation du silence. C'est malheureux
cette loquacitd; cela dissipe les graces de Dieu, les forces
de I'ime. Je vous demande en grace de prendre des resolutions 6nergiques pour cela, pour imiter le silence de NotreSeigneur, qui aurait si bien pu parler et qui aurait tant fait
plaisir k sa Mbre.
Le silence !... Et puis, la pratique du silence est un exercice
de toutes sortes de vertus : cultus justitiae silentium. Qui
garde bien le silence se met k memede pratiquer la patience,
la douceur, rend son travail plus facile et plus fructueux. Et
puis, tout le monde vous regarde. II ne faut pas vous scandaliser de ce que vous pouvez rencontrer quelqu'un qui s'oublie : il y a des confreres qui ont passe la matinee au
confessionnal, d'autres sont _occupes par leurs etudes; ils
disent un mot en passant. Mais vous autres, vous etes an
centre de la ferveur : ii faut que la vue du Sdminaire contribue a entretenir le silence dans la Communaute. La vue de
quelqu'un qui est pen6tr6 de la presence de Dieu, edifie et
porte au bon Dieu. Quand les anciens vous voient passer l4
dans la salle d'oraison, c'est une conference pour eux. Quand
on voit un seminariste bien recueilli, on dit : < II est pieux,
celui-li n; on dit cela, et on se sent porte a se recueillir. Et
vous pouvez faire cette sorte de conference vous-memesVous n'avez pas a faire de conference a la Communaute; de
fait, vous en faites chaque fois que vous paraissez au milieu
d'elle en ayant des regards et une tenue modestes.
Voill, mes chers Freres et mes chers Enfants, les quelques
avis que j'avais , vous donner, en reit6rant ma satisfaction et
vous disant que vous avez un pere qui vous aime bien. II ne
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faut pas que le diable vienne vous mettre dans la tete qu'il a
quelque chose contre vous, et qu'il vous en veut: je sens plus
que jamais que je suis pere et que j'aime mrs chers enfants,
mes seminaristes. Je compte en retour sur votre divouement
et sur vos prieres. Nous avons Rtd affreusement mallraites :
le bon Dieu l'a permis; il faut bien dire : c Que votre saint
nom soit beni ! » Mais c'est toujours bien fort de perdre et
Siminaires et residences : Vallfeury,... des choses si chbres...
Mais tout celane medicourage pas, ne m'6te pas la confiance
que la crise ne durera pas longtemps, et que plus tard,
bient6t peut-4tre, on pourra reprcndre les ceuvres. Mais pour
cela il faut des ouvriers, il faut les preparer. On peut dire
que la Congregation est entre vos mains : si vous etes
toujours des s6minaristes bons, la Congregation aura un
bel avenir. Vous venez de bons endroits, nous avons un
choix de jeunes gens qui peuvent aller bien loin dans le
chemin de la vertu et aussi dans les 4tudes que 1'on peut
faire. Vous formez un petit troupeau quicommande le respect
et l'estime, et a moi la reconnaissance. Nous tacherons de
faire de vous de vrais disciples de saint Vincent de Paul.
Floret, flores! Je termine par ces mots : tc panouissezvous!
Saint Bernard, commentant ces paroles du Cantique,
dit que les vignes en fleurs sont les noviciats. qui repandent
an loin leur bonne odeur. Mais on ne peut pas toujours
compter sur une rCcolte abondante: cette vigne en fleurs a
one odeur, et une odeur si agr6able, qu'elle attire les petits
renards, lesquels travaillent a la d6molir. D'apres saint Bernard, ce sont les diables, et puis les mauvais esprits. Il faut
les prendre. II n'y a pas a craindre ici pour ces derniers : ils
ne s'y trouvent point. Mais le diable pent causer des prejudices k cette vigne en fleurs.
Florete, flores ! Et que ces fleurs s'epanouissent et se
transforment en bonne odeur, en fruits solides : humilite,
douceur, mortification, zele I
Au revoir.

On nous pardonnera d'avoir cite cette conference en
entier; mais elle monftre si bien les pr6occupations et
surtout 1'amour de M. Fiat pour les s6minaristes que,
vraiment, il eUt et6 dommage de ne pas la citer ou de

n'en donner que des extraits. Cet amour des s6mina-
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ristes 6tait dijA le m6me de 1866 1870o et I'on comprend par le ton de cette conference que notre bon
PNre Fiat ait affermi bien des vocations, sanctifii bien
des ames, gagne bien des cceurs. On ne risiste pas
longtemps a la bont6.
]douard ROBERT.

EUROPE
FRANCE

PARIS
15, 16, 17 fivricr 1932. /ours de FAdoration perpituelle dans notre chapelle. - Douloureusement 6mu des
sacrileges attaques que les protestants multipliaient
contre. le divin sacrement de nos autels, un capucin de
Milan, le P. Joseph, eut, en 1534, la pense- d'y
r6pondre par un tribut d'hommages, rendu pendant
quarante heures cons6cutives, en souvenir des quarante heures ecoul6es entre le moment du crucifiement
et celui de la r6surrection. Les jours du carnaval
furent choisis, parce qn'il convenait de consoler le
Sauveur an temps meme oiu ses ennemis l'offensaient.
II fut d6cid6 qu'on exposerait le Saint Sacrement, que,
du haut de la chaire, des predicatenrs inviteraient le
peuple a la p6nitence et a la reparation et que des
c6r6monies publiques auraient lieu pour 6chauffer la
pi6t6 des fideles. Les 6glises de Milan se remplirent.
Les uns apportaient des cierges on de 1'buile pour Ies
luminaires ; d'autres, des &toffespr6cieuses pour orner
les autels. Introduite & Rome par saint Philippe de
N6ri et enrichie d'indulgences par les Souverains Pon-

tifes, cette d6votion ne tarda pas a s'implanter hors
d'Italie.
Les quarante heures n'6taient qu'un petit commencement; les hommes tombent tous les jours dans le
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p6ch ; pourquoi ne pas r6parer tous les jours ? Par sa
Bulle Graves el diuturnae, Clement VIII organisa, en
1595, 1'Adoration perp6tuelle dans la ville 6ternelle :
il voulut que, chaque jour de l'ann6e, le Saint Sacrement fiut expose pendant vingt-quatre heures dans
quelque 6glise ou chapelle de Rome. La chapelle du
Palais apostolique commenca le premier jour de 1'annue
liturgique, c'est-A-dire le premier dimanche de 1'Avent.
Le Pape ne demandait pas mieux que de voir cet
exemple suivi. Des indults furent accordes aux villes
qui possidaient assez de sanctuaires pour assurer, toute
l'ann6e, la perp6tuit6 de 1'Adoration. Des demandes
vinrent de petites villes et m6me de villages. Sous
la poussee de la devotion commune, le Saint-Siege
ceda et ne distingua plus entre petites et grandes
localites.
Les troubles politiques. de la fin du dix-huitiime
siecle et de la premiere moiti6 du dix-neuvieme amenerent un grand relichement dans les pratiques religieuses, si bien qu'en certains pays l'usage de l'Adoration perp6tuelle disparut. Le 6 decembre 1848 fut
6tablie i Paris, dans le saActuaire de Notre-Dame-desVictoires, l'Adoration.nocturne pour les hommes. Quelques annies apres, on trouve des centres d'Adoration
nocturne en province, en Allemagne, en Belgique et
en Piemont.
En 1875, pres de soixante dioceses de France avaient
l'Adoration perp6tuelle diurne, et pres de quarante
l'Adoration nocturne. Aujourd'hui, presque tous les
dioceses sont entres dans le mouvement. Comme l'a
fort bien dit Mgr Gerbet, 6veque de Perpignan, la
piit6 eucharistique, transportant chaque jour cette
solennit6 d'une 6glise Al'autre, a, pendant le cours de
1'annee, autant de stations dans le diocese que le soleil
dans le ciel.
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Apres avoir parcouru le monde et les siecles, revenons a la Maison-Mire et a l'annee 1932. Le predicateur de notre Adoration a 6t6 M. Poupart, sous-directeur du s6minaire et des 6tudes ; ses auditeurs sortaient
chaque jour de la chapelle mieux disposes a honorer
le divin sacrement de nos autels.
17 fvrider. Fite du Bienkheuexu Clet. - Nos martyrs forment au ciel un groupe nombreux, puisque
leur nombre monte a 5S ou plut6t a 52. Sont morts
pour la foi : i clerc en Irlande, 21 pr&tres et i frire
en France, 2 pr&tres en Portugal, 2 pretres et I frere
en Barbarie, I pretre et i frere a Madagascar, I pretre
en Abyssinie, 4 pretres en Perse, 14 ou I5 pretres en
Chine, 2 pr&tres en Guyane.
Les Filles de la Charite peuvent presenter, de leur
c6t6, au moins 17 martyres, les io de Tientsin, les
4 d'Arras, les 2 d'Angers, soeur Rutan, de Dax, et fort
probablement quelques autres.
Francois-R-gis Clet, on le voit, n'est pas un isole;
il ne 1'est pas, non plus, sur le catalogue des Bienheureux, car avec lui y sont inscrits Jean-Gabriel Perboyre,
abba Ghebra-Michael, Louis-Joseph Francois, Henri
Gruyer et les quatre soeurs d'Arras. Les autres martyrs
attendent leur tour de beatification.
M. le Supdrieur gendral procede
21 fevrier. aujourd'hui, aussi simplement que possible, a la ben6diction du nouveau pavillon de l'infirmerie, biti sur
1'emplacement qu'occupaient les salles de bains. Pas
de sonnerie pour annoncer la c6remonie ; 6taient presents : la Trbs Honor6e Mere, la sceur &conome, la
supirieure de l'h6pital Saint-Michel et M. Payen,
assistant de la maison. L'infrmerie possede maintenant son dispensaire et aussi son infrmiere, qui
vient chaque jour de la rue du Bac pour donner ses
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soins aux malades. Le bon frire Brion s'est effacý
devant la sceur avec un admirable esprit de foi. La
Communaut6 n'oubliera pas le devouement avec lequet
il s'est d6pens6 jour et nuit pres de ceux que lui amenaient les infirmitis ou les maladies.
25 fivrier. - D6part de notre Tres Honore Pere
pour Rome, oh, apris plusieurs arrets, il arriva le
29 au soir.
Le lendemain, i" mars, la S. C. des Rites examina la
validit6 des proces sur les miracles attribu6s a l'intercession de soeur Catherine Labourb et donna un avis
favorable. Cette Cause semble devoir aboutir sans
retard, grace a l'activiti de M. Scognamillo, qui,
d'ailleurs, n'en neglige aucune ; qu'on en juge par
cette enumeration :
17 janvier 1932, d6cret par l'ouverture du dossier
qui contient les piees du proces de l'Ordinaire sur le
martyre des victimes de Tientsin.
21 janvier, decret par lequel le cardinal Bisleti est
nomm6 Ponent dans la Cause de Jean Le Vacher.
29 janvier, d6cret pour l'ouverture du dossier qui
contient les pices du proces apostclique sur les vertus
de Louise Borgiotti, cofondatrice des soeurs Nazar6ennes.
3i janvier, decret pour l'ouverture du dossier qui
contient les pieces du proces apostolique sur le martyre de soeur Marguerite Rutan.
7 fevrier, d6cret pour l'ouverture du dossier qui
renferme le proces de l'Ordinaire sur les vertus de
Marc-Antoine Durando.
Le meme jour, decret pour l'ouverture du dossier qui
renferme le proces des icrits du meme serviteur de Dieu.
Ioavril, d6cret pour l'ouverture du dossier qui renferme les pices du procbs apostolique sur le miracle
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oper6, dit-on, a Palerme par l'intercession de la Bienheureusc Louise de Marillac.

22 avril, d6cret par lequel le cardinal Charles Rossi
est nomm6 Ponent dans la Cause de Marc-Antoine
Durando et de Louise Borgiotti.
24 avril et 4 mai, d6cret pour la confirmation du
procis de non-culte-dans la Cause de Pierre-Renk
Rogue.
xo mai, congr6gation antipriparatoire sur les miracles obtenus par l'intercession de sacur Catherine
Labour&.
2 juin, d6cret pour l'ouverture du dossier qui contient les pikces du proces apostolique sur le miracle
opr&a San Fele par lintercession de Justin de Jacobis.
3 juin, decret par lequel le cardinal Van Rossum est
nomm6 Ponent dans la Cause des martys de Tientsin.
Arr&tons 1a cette 6numeration. L'infatigable M. Scognamillo nous donnera sans doute bient6t l'occasion
d'allonger la liste.
Mais revenons a notre Tres HonorA Pere, que nous
avons laiss6e Rome. Le Souveraii Pontife le recut en
audience le 7 mars. Tandis que tous deux s'entretenaient en particulier, Une cinquantaine de missionnaires et autant de soeurs attendaient dans la salle du
Consistoire. Sa Saintetk Pie XI apparut enfin, accompagn6 par M. le Suporieur general. 11 s'assit sur son
tr6ne et, s'adressant en franjais a ses auditeurs, il leur
demanda d'&tre fiddles a leur vocation, qui tend a la
gloire de Dieu, a I'assistance des pauvres, an bien des
ames et A la propre sanctification par la charit6. Le
discours fini, la main du V6nbrA Pontife se leva pour
donner la b6n•diction non seulement aux presents,
mais aux deux families de saint Vincent r6pandues
dans le monde entier.
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Notre Tres Honori Pire avait encore d'autres
visites A faire & Rome et en Italic; les confreres de la
Maison-Mere ne le reverront que le Jeudi saint, 24 du
m&me mois.
7 mars. -

Le jour mime ou M.

le Superieur

g6neral itait recu par le Souverain Pontife, nos chers
freres 6tudiants fetaient leur saint et savant patron
saint Thomas d'Aquin. La saintete ne leur suffit pas,
la science non plus; il faut en eux, comme dans l'Ange
de l'Fcole, I'alliance de l'une et de I'antre. Ils ne sont
pas tenus d'admettre toutes les conclusions de la philosophie scolastique, mais il importe que cette philosophie leur donne le goiut de la clart6, le degoiit des
formules vagues et vides et I'envie de creaser les problimes qu'elle pose devant leur esprit.
S5 mars. Fite de la Bienkeureuse Louise de Marillac.
- Si les biographies de saint Vincent de Paul sont
tres nombreuses, celles de sa d6vouie collaboratrice
sont encore assez rares; on en compte sept :
La Vie de Mademoiselle Le Gras, par Gobillon (1676).
La Vie de la Veinrable Louise de Marillac, veuve de
M. Le Gras, par Collet (1769). C'est Gobillon revu,

corrig6 et complete.
Histoire de Mademoiselle Le Gras (Louise de Maril-

lac), par la comtesse de Ricbemont (1883).
Louise de Marillac (Demoiselle Le Gras), par le
comte de Lambel. R6•diti en 1884 et en 1919.
Louise de Marillac, veuve de M. Le Gras. Sa vie,
ses vertus, son esprit. Quatre volumes (1886). Dans
cet ouvrage, la vie, pure r66dition de celle de GobilIon, est complhtie par un choix de documents, de
lettres, de meditations, de pensees, d'avis et de
maximes de la Bienheureuse.
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La Vinerable Louise de Marillac (Mile Le Gras),
avec illustrations, par J. Angeli (1890). Ce petit opuscule a eu plus de 95 editions.
La Vinirable Louise de Marillac (Mademoiselle Le
Gras), par Mgr Baunard (1898). R6edition en 1904.
Nous ne signalons pas les biographies en langue
6trangire.
La canonisation, que nous avons des raisons de
croire prochaine, provoquera sans aucun doute la
publication de nouvelles vies, oi chaque auteur mettra
la marque caracteristique de son style et de son esprit.
Le moyen ige
Joseph. Dans
de
saint
connu
le
culte
n'a presque pas
19 mars. Fite de saint Joseph. -

l'ordre de la grice, saint Thomas place les Ap6tres
imm6diatement au-dessous de la sainte Vierge et il

traite de a t6mbraire n quiconque oserait penser autrement. Gerson et saint Bernardin de Sienne ne recultrent pas devant cette t6merit6, et dans la suite leur
exemple fut suivi par un grand nombre, en particulier

par Suarez, sainte Th&rese qt saint Francois de Sales.
Si 1'abondance des gr&ces est proportionn6e l'excellence de la jnission recue, comme saint Thomas lui-

meme l'admet, saint Joseph 1'emporte sur les Ap6tres.
Les principaux privileges dont Dieu l'a gratifi6 sont
ceux de phre nourricier de J6sus, d'6poux de Marie,
de gardien de la virginit6 et de la reputation de son
6pouse. L'iglise n'en mentionne pas d'autres, mais
les th6ologiens en ajoutent. Gerson pretend qu'il a
6t6 sanctifi6 dans le sein de sa mere; le cardinal
L6picier assure qu'il -n'a jamais commis de p6ch6
mortelý ni meme de p6chi v6niel de propos semideliber6; d'autres d6clarent qu'il fut parmi les premiers
ressuscitis et qu'il jouit de la vision bMatifique en
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corps et en ame; on a dit encore que son culte l'emporte tellement sur celui des saints qu'un nom special
devrait le designer: celui de protodulie. II est deux
points sur lesquels ils s'accordent, sans que l']glise
ait porte un jugement- : saint Joseph etait vierge
quand il accepta Marie pour epouse; sa mort a 6t6
une mort privilkgiie. En le declarant patron de
l'Pglise universelle, LUon XIII' a illumine son front
d'une nouvelle aureole.
Saint Joseph est encore le patron special de nos
s6minaires, et c'est pourquoi le jour de sa fete, les
deux seminaires de la rue de Sevres et de la rue da
Bac, ou plut6t les deux Communaut6s, se r6unissent
dans la chapelle de 1'Apparition pour assister aux
mimes offices et ecouter un mime sermon.
4 avwil. Flee de L'Annonciaiion. - Cette fete est
1'une des plus anciennes du calendrier ecclesiastique;
elle remonte au cinquieme siacle, peut-tre meme aa
quatrimae. Le 25 mars passa longtemps pour &tre le
premier jour de la creation et aussi celui de la mort
du Christ. Notre-Seigneur, pensait-on, n'avait pi
choisir un autre jour pour s'incarner; c'est pourquoi
la f&te de l'Annonciation, qu'on pourrait aussi bien
appeler fete de l'Incarnation, y fut fixee. De cette
premiere conclusion on en tira une seconde, c'est que
le Sauveur 6tait ni le 25 decembre, car neuf- mois
separent les deux dates.
L'Annonciation occupe une grande place dans ia
vie chretienne : 'Ang6ius nous la rappelle, de m:me
que la Salutation angl6ique. Le pieux auteur de l'Aze
maris stella remarque qu'Ave est le nom d'Eva lu a
rebours et qu'6tymologiquement il signifie bonheur
et paix (a vae, sans malheur). Ce qui donne une
importance toute speciale & la fete de 1'Annonciation
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<dans la vie des Filles de la Charit6, c'est que, ce
jour-la, elles se lient de nouveau a Dieu, a la CommunautA et aux pauvres par la renovation des saints
vceux.
o1 avril. File de la Translation des reliques de saint
Vincent de Paul. - La Maison-Mere a f&et de son
mieux son c6leste protecteur. En 1'absence de Son
Eminence le cardinal-archeveque de Paris, appel au
Puy par les solennitis qui s'y d6roulaient en l'honneur
de la Vierge noire, Mgr Lecomte, 6veque d'Amiens, a
offici6. Le soin de louer I'illustre enfant de Pouy a
ete confi6 au nouvel 6veque d'Aire et de Dax,
Mgr Mathieu, dont tout le monde a goft6 la parole
pieuse et pratique. On nous a demand6 de publier ce
beau pan6gyrique; le voici :
Manent fAdes,sfes, carias:tria iaec...

La foi, 1'esperance et la charit6
demeurent. Elles forment une trinite.
(I Cor., xir, z3.)
N.ES TRIs CHERS FatRES,
Lorsque, dans les premieres annies de notre siicle, une
loi de haine expulsa de France taut de fidiles serviteurs et
servantes de Dieu, c'est-a-dire tant de fid:les serviteurs et

servantes de 1'Amour, un ouvrier de la banlieue parisienne,
assistant au depart des religieuses de son quartier, laissa
6chapper ce cri de basse rancune: u Elles s'en vont! Eh bien,
tant mieux Elles out fini de nous humilier avec leurs
aum6nes ! »
Cette exclamation, i'ose le dire pour l'honneur de notre
race, pour I'honneur de cette banlieue, oii le P. Lhande nous
a montrf le Christ vivant et bougeant, cette exclamation
traduit un itat d'ame exceptionnel. En France, tout le
monde, mcme les incroyants, sont prkts I flchir les genoux
devant cette Vierge intacte et ficonde qui s'appelle la Cha-

rite. Memeles fanatiques qu'excite la vue d'une soutane, se
*entent apaisis par le profil apercu d'une Fille de Saint Vincent de Paul, dont le costume met sa note d'archaisme et de
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d6cence parmi la moderne arrogance de nos toilettes provocatrices.
Les Frangais aiment la Charite. Mais certains d'entre eux
(et ce soot principalement ceux-la qui font chez nous la loi
et aussi, helas! les lois) voudraient l'isoler de ses deux compagnes inseparables : la Foi et 1'Esperance. Ils voudraient
briser cette trinite que saint Paul voyait et voulait, au
moins ici-bas, absolument infrangible. Tria haec. Elles forment une trinite, c'est-a-dire uue unite dans la phuralitd. De
cette trinite, l'esprit laique ne peut s'accommoder. Et
comme pour manifester discretement, je n'ose dire hypocritement, son hostiliti contre cette vertu trop chr6tienne, la
Revolution frangaise et, avant elle, le dix-huitiime siecle,
dont elle est issue, out essay4 de trouver dans leur dictionnaire des equivalents profanes de ce mot clerical , l'excis.
La Revolution a d6baptise les Bureaux de Charite et les a
appels Bureaux de Bienfaisance. La Bienfaisance a le m6rite,
grand aux yeux d'un pur laique, de ne pas 6voquer les idees
de Foi et d'Esperance, auxquelles, par une association d'idees
plusieurs fois seculaire, se relie le vocable de Charite. Par ce
changement, les revolutionnaires s'affirment les fils authentiques de cette philosophie du dix-huitieme siecle qui avait
enrichi(si j'ose dire) son ideologie d'un mot nouveau, ou plus
exactement qui avait ressuscit6 un terme stoicien : celui de
philanthropie.
Depuis lors, vers 1840, Pierre Leroux a lance un mot d'origine juridique dont la fortune est grande:c'est le mot de solidarite, qui a fait h deux rivaux: Humanitarisme et Altruisme,
une concurrence victorieuse. It y a la, M. T. C. F., beaucoup
plus qu'une simple querelle de mots.
Dans ce langage modernis-, c'est toutle laicisme qui se
dissimule. Car, dans le domaine de la bienfaisance, le
laicisme revient essentiellement a separer la vertu de Charite
des vertus de Foi et d'Esperance. La Charite a &te,jusqu'ici,
dans notre race chretienne et frangaise, une fleur dont la
racine est la foi et la tige 1'esperance. Ne pourrions-nous pas
garder la fleur, tout en brisant la tige et extirpant la racine?
Ne pourrions-nous pas de cette vertu theologale faire une
vertu purement humaine? Ne pourrions-nous pas rester
fideles, sinon a la lettre, au moins & P'esprit de saint Vincent
de Paul, en gardant 'ainour des hommes, mais isold de
l'amour de Dieu, puisque Dieu est une notion qui se discute
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et se pose en signe de contradiction, tandis que l'amour du
prochain pourrait devenir, pour tous les hommes de bonne
voionte, un signe de ralliement, un point de rassemblement?
C'est 1I le rave inconscient, inconsistant et secret de beaucoup d'ames qui ont perdu le sens catholique, le programme
conscient, ferme et aver6 de beaucoup d'hommes politiques
qui, ne croyant pas a la perpitulte du sentiment religieux,
voudraient au moins assurer la perpetuit6 de la bienfaisance
humaine. Ces hommes, dont nous n'avons pas I discuter la
bonne foi et la bonne volonte, tiennent a ce que la Chariti
multiplie ses filles au caeur maternel, capable d'aimer tous
les orphelins et de supplier a tant de maternitis absentes,
indignes on ddfaillantes. Ils admirent ces filles, dont i'ime
est si largement ouverte a toutes les formes de la detresse
humaine. Mais its voudraient que ces Filles de la Charit6
puissent renoncer au crucifix, qui symbolise leur Foi, a ce
.-hapelet dont le cliquetis a travers le silence des corridors et
des dortoirs fait trop haut sonner leur croyance et leur esp&rance. Tria haec, disait saint Paul : elles torment une unite
dans la pluralitY. Nous ne voulons pas qu'elles soient une
trinit6, contredit notre sikcle. Nous voudrions ce soir montrer ce que cette attitude suppose de meconnaissance historique, d'ininteiligence religieuse.
Premiire partie
Oui, de meconnaissance historique! Car ce serait fausser
l'histoire que de separer,dans 1'ime de saint Vincent de Paul,
la Charitd de la Foi, qui l'enracine, et de 1'Esp6rance, qui la
soutient; de travestir ce saint en une espece de philanthrope
charitable, sinon malgr6 sa foi, au moins en dehors de sa
foi. Ce serait caricaturer ce fiddle serviteur de Dieu, qui a 6t6
avant tout un homme de foi, charitable non pas malgri sa
ioi, ni m6me en dehors de sa foi, mais charitable h cause de
sa foi, parce que les trois vertus theologales n'e6aient pas
simplement juxtaposdes, mais superposees et hi~rarchisses
maintenant dans son ame, l'unit6 vivante d'un organisme
1
surnaturel. Comme on l'a bien dit : a Ce n'est pas l'amour
des hommes qui I'a conduit I la saintetd. C'est plut6t la
saintet4 quil'a rendu vraiment et efficacement charitable. Ce
me sont pas les pauvres qui l'ont donn6 a Dieu, c'est Dieu
i. Br6mond, lisloire dr Sentiment religieux. Tome III, p. 246.

qui l'a donne aux pauvres. Qui le voit plus philanthrope que
mystique se reprIsente un Vincent de Paul qui ne fut
jamais. n Cet homme n'eut pas dte un serviteur des hommes
s'il n'eut eti d'abord un serviteur de Dieu.
Par toute son ame, en effet, saint Vincent de Paul appartient a une race spirituelle dont les representants les plus
authentiques furent M. de Berulle, un Oratorien; M. Olier,
un Sulpicien, et enfin M. Vincent lui-meme. Or, on peut
dire de chacun d'eux ce qu'un historien dit deM. de BWrulle:
aAssocier la pidte au dogme, telle parait bien la grace propre
de M. de Berulle. D II liait, en effet, si bien la morale et le
dogme, qu'il allait jusqu'k dire : ( Si le Verbe n'a pas revetu
notre chair, il ne reste rien de toute la morale. n Et poussant
jusqu'au bout la logique de son principe, il demandait a ses
disciples d'accomplir leurs actions de vertus " plus par relation et en hommage a Jesus-Christ que par ddsir de la vertu
en soi. Ainsi, nous devons plus aimer la bonte et la patience,
parce qu'elle noub rend plus conformes a Jesus-Christ, que
parce qu'elle nous rend nous-memes doux et patients. a
Homme de foi premierement et d'abord, homme de foi
dont le dogme central est celui du Verbe incarne, tel nous
apparait saint Vincent. Tel nous le r6vele une anecdote suggestive au seuil meme de sa vie sacerdotale« Tout jeune
pretre, en effet, M. Vincent avait fait connaissance avec un
malheureux aine dans le sacerdoce. C'6tait, dit-on, un savant
docteur, fortement tent6 dans sa foi, parce que I'exces du
raisonnement avait trouble sa raison. Son aventure n'avait
rien d'inddit. Tres souvent, le m6me drame s'est jou6 et il se
jouera encore. II aura meme un triste denouement dans
toutes les ames de pretres ou de laiques, s'ils pensent que la
foi est un assentiment purement intellectuel et qu'il n'est
point necessaire d'accueillir la foi avec toute son ame, c'esta-dire avec Fintelligence sans doute, mais aussi avec son
coaur. mais aussi avec toutes ses forces affectives et actives,
prevenues, soutenues par la grace divine. Sans quoi, la foi
ne sera jamais qu'une lumiere sans chaleur h la merci d'une
temp&te morale.
Emu de compassion par cette detresse sacerdotale, M. Vincent s'offrit Dieu en victime et, dans une priere heroique, il
sollicita une substitution redemptrice : il acceptait de
prendre surlui l'infirmiti spirituelle du malheureux confr6re,
afin de le libfrer.
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Son sacrifice fut accepts dans toute son 6tendue et, pendant que le malheureux docteur sentait renaitre son esprit A
la lumibre et son ame a la joie, lui, s'enfon;ait dans les
tintbres et cherchait a titons Dieu, qui se cachait. Horrible
tentation ou s'iteignaient une A une toutes les Iueurs surnaturelles, oi la vie lui apparaissait comme une loigue et
sombre avenue & 'extremit4 de laquelle s'agitait le fantbme
du suicide. Un jour, sa desolation interieure fut si insoutenable, qu'elle l'agenouilia aux pieds du crucifie. Et a, it
demanda la guerison, promettant, en ichange, de vouer sa
vie tout entibre au service du'Christ dans la personne de
ses pauvres. Ce voeu lui fat une liberation. A partir de ce
moment-la, il fit clair et il fit chaud dans son ame. Retenons
simplement que M. Vincent ne s'est vou6 an service des
pauvres que pour reconquerir la lumiere et que le disir de
retrouver sa foi lui a fait consacrer sa vie a l'exercice de la
charit6.
Dexxiime partie
La vertu de Foi avait donc 6t6, chez lui, generatrice de
Charit6. Cette chaxit6 se maintint toujours en son ame pour
la cause m&me qui I'avait fait naitre, la foi renouvelant et
ravivant sans cesse la flamme qu'elle avait allumie. Parcourons cette savoureuse Correspondance que nous devons A
M. Coste la joie bienfaisante de lire; lisons ses instructions
a ses Filles et nous ferons cette constatation paradoxale
M. Vincent n'excitait pas sa famille religieuse, d'une maniire
immediate et directe, A l'amour des pauvres; mais ii les.
a'amour de Dieu. Et le
exhortait premibremiet et d'abord
Dieu, dont il s'agit, n'est pas ce que Pascal appelle le Dieu
des philosophes. Moins encore, est-ce l'axiome 6ternel qui,
selon la math4matique abstraction de Taine, se prononce au
plus haut de l'bther lumineux et inaccessible. Cette n6buleuse
n'a jamais provoqui un seul acre de devouement dans notre
lointaine planete. Dieu, pour lui, ce n'est pas quelque chose,
c'est quelqu'un! II est lumineux, mais il n'est pas inaccessible, car sa misaricorde s'est faite. toute proche de notre
misýxe, si voisine et si proche qu'elle I'a 4pousne et que ces
mystiques 6pousailles s'appellent le mystere del'IncarnationOn peut done dire delui ce que le Pape Urbain VIII affirmait
de Bmrulle. 11 a etC l'ap6tre du Verbe incarne, et sa vie n'a eut
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tous ses mystires ridempteurs.
C'etait la lumiire veritable (erat lux vera), dans laquelle
baignaient pour lui toutes les realit6s, par laquelle s'embellissaient toutes les laideurs, s'agrandissaient toutes les petitesses, se relevaient toutes les vulgaritis et toutes les insignifiances. De cette lumiere surnaturelle on peat dire ce que
le porte disait de la lumiere solaire :
0 toi, sans qui Ies choses
Ne seraient que ce qu'elles ent !
Quel est, par exemple, le but qu'il assigne a ses Filles de
la Charit ? Vous me direz : c'est de servirles pauvres? Non!
ce n'est pas 1• un but, c'est un moyen. Le but, c'est (je cite)
a d'honorer Notre-Seigneur Jesus-Christ comme la source et
le modble de toute charite, en le servant spirituellement et
corporellement dans la personne de ses pauvres P. Honorer
le Christ, voila la fin; servir les pauvres, voilk le mnoyen !
Comme de B6rulle, il aime la charite envers les pauvres, non
pas tant parce que la charite nous fait moralement meilleurs
en nous-memes et plus secourables an prochain, que parce
qu'elle nous fait moralement plus semblables an Verbe et
nous place dans le droit fil de notre vocation baptismale :
aCConformes ieri
imaginis Filii sui. Reproduire en nous
1'image de son Fils. n
Et de meme que la charit6 en general a pour fin d'honorer
le charitable par excellence, Jesus-Christ, de meme chaque
forme particulibre de la charite a pour but d'honorer un etat
particulier, un mystýre propre du Verbe fait chair. Lorsqu'il
demande a ses Filles de soigner les alienes, voici comment
il les encourage : • Quand vous allez les voir, dites-vous:
je vais a ces pauvres extehues et prives de raison, pour
honorer en eux la Sagesse incr6ee d'un Dieu qui a voulu
passer pour insensd! a Quand, autour de lui, on s'inquidtait du petit nombre de Missionnaires qui atteignait tout
juste la demi-douzaine : c Tant mieux! disait-il; car, par la,
nous honorons le petit nombre des disciples de NotreSeigneur. , Puis, la defection ayant diminue ce minuscule
troupeau, il se disait encore heureux d'imiter par li et
d'honorer le mystbre de Jesus, trahi par Judas.
Un jour, Dieu envoya A ce grand serviteur des pauvres une
heroique servante : Louise de Mariliac. Comment fit-il
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grandir sa vocation naissante? En lui donnant cette regle,
qui etait le ressort de toute sa vie interieure: t Honorez toujours l'adog4ile vie cach6e de Notre-Seigneur Jesus-Christ.
C'est 1A votre centre ! Cette vocation de la Bienheureuse se
ddveloppa as milieu de toutes sortes d'epreuves, dont les
plus p6nibles lui vinrent, comme toujours, des amis, de ceux
qui auraient dt etre les soutiens, les collaborateurs nes de la
Fondatrice...
lui advint meme d'etre expulsee de Chami
pagne, par 'ordre de 1'6veque de Chilons. Et alors, M. Vincent d'ecrire.k sa fille : c Oh! que vous 6tes heureuse d'avoir
ce rapport au Fils de Dieu, d'avoir eti comme lui obligee de
quitter une province ou, Dieu merci! (ajoute-t-il avec un
delicieux euphemisme) vous ne faisiez pas de mal i
Cette fille, qui ne faisait pas de mal, ne ressemblait gubre
par son temperament k son phre spirituel. Elle 6tait ardente
et bouillante. Elle avait. plus souvent besoin de frein que de
moteur. Et ce frein, elle le trouvait en M. Vincent qui, lui,
au contraire, etait, comme le dit Abelly, t lent et tardif u. Or,
chez lui, la grice ressemblait A la nature. II n'avait qu'une
peur: c'etait de gagoer en vitesse le Cr6ateur, ou, comme il
aimait a dire, il avait pear d' a enjamber u sur la Providence
divine. Cet humble pitre landais n'avait jamais monte sur
les echasses qui guindent I'homme et allongent son pas. II
n'a qu'une ambition : suivre pas & pas l'adorable Providence
de Dieu. C'est pourquoi il gardait toujours blanches les pages
de son rfglement, de pear d'y inscrire une pensde trop hitive.
La societE naissante suivait bien un coutumier. Mais la prudence et l'humilitd du Fondateur s'effrayaient h la pensee
d'elever ces usages et ces coutumes a la dignit6 d'une Rbgle
ecrite pour toujours. Et quand les impatiences de Louise
de Marillac le pressaient de fixer enfin le statut religieux de
la Congregation, il se ddfendait, en allguant que sa lenteur
etait un hommage k la lenteur da Verbe incarn6, qui avait,
depuis trente et meme trente-trois ans, fonde sa Congregation, lorsqu'il se decida a lui donner une loi.
Vous le voyez, cette attention toujours arrt6ee sur les 6tats
et les mystrres du Verbe incarnu ressemble A ce que nous
appelons une idle fixe. Et de fait, ne l'a-t-on pas dit? Le
saint n'est-il pas l'homme d'une idee fixe? Je le veux bien, a
la condition d'enlever a cette expression toute acception
pijorative. Une idee fixe est habituellement une idde qui
prend, dans un cerveau affaibli et appauvri, un volume dis-
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proportionn6 'son importance r6elle. Elle est un indice de
faiblesse mentale, de misbre psychologique. Enfin, n'ayant
pas de force, elle n'a pas non plus de ficondite. Chez Vincent
de Paul, rien de semblable! L'id6e de 'Incarnation est si
riche et si profonde qu'elle ne peut pas prendre un volume
disproportionni a son importance rCelle. Elle ne peut pas
appauvrir I'Aime du saint, mais y devient, au contraire, pleni-tude de vie et source de toute richesse spirituelle. Poss6dant
le maximum de force, elle jouit aussi du maximum de fdcondite surnaturelle.
Et si aujourd'hui deux Congrigations : 'une d'hommes,
I'autre de femmes, se penchent sur toutes les formes de la.
missre humaine, depuis la ditresse intellectuelle du clerc
sans science jusqu'! la detresse morale de la fille sans vertu,
si, sous toutes les latitudes, des Filles de la Charitd peuvent
etendre, sur tant de lits d'h6pitaux, l'apaisement de leurs
grandes ailes blanches, c'est que, au dix-septibme sibcle, un
homme s'est rencontre qui a si profond6ment meditI le mysthre de 1'Incarnation qu'il en a fait une id&e-force : une ideeforce pour lui d'abord, une idCe-force pour ses filles et ses
fits spirituels ensuite, une idee-force ou le dogme est dtroitement associd h la morale, la pict6< l'action.
C'est ainsi que daus cet Institut, les trois vertus thiologales.
sont trois Vierges chastement enlacdes et qui ne desserreront.
leur etreinte qu'au moment de la mort, lorsque, pour chacunde ses membres, les obscurites de la foi aaront etC dissi-pes
par Les clartis de la vision et les attentes de l'esperance,
d6finitivement satisfaites par la plenitude de la possession.:
Alors seulement, la trinite des vertus theologales sera, pour
chacun de ces 6lus, brisie a jamais. Alors seulement, la
CharitC regnera dans la splendeur de son isolement bienheureux. Tria haec; major aulem horum caritas!
Troisiime partie
Faut-il, dts lors, s:'tonner que M. Vincent ait si jalousement veille 4 la conservation de la Foi? Qui veut la fleur et
le iruit veille jalousement A conserver la racine et & prdserver
la tige. Cette racine pr6cieuse, it la d6fendait avec Cnergie
contre une h6r6sie larvie : le jansdnisme, qui aurait pu
reprendre a son compte la maxime de Descartes : ( Larwatur
prodeo : j'avance masqud. a D'instinct, toute 1'Ame de
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M. Vincent se revolte contre cette erreur qui miconnaissait
I'amour du Christ pour. les ames, retrecissant le geste de la
Redemption et le ramenant a des proportions indignes de
-son universelle charit&. II aurait desire qu'on itouffit cette
hiresie dans P'ouf et qu'on ne renouvelat pas, i cette occasion, les ficheux d6lais qui avaient permis au protestantismede prendre des d6veloppements si d6sastreux.
Lui, si lent et si tardif pour tout le reste, devenait impatient et prompt pour reprimer I'heresie, si bien qu'il semblait
iofidele i sa nature, infidile a sa grace. II n'y avait chez lui
rien de ce que nous appelons aujourd'hui un lib6ral et ii
professait la condamnation de toot lib6ralisme doctrinal,
lorsqu'il posait en principe qu'il ne a faut point d'union
. Plein de mansuetude pour 'Phrem
dans I'erreur et le mal
tique, it dtait impitoyable pour I'hdresie, et, sous cette dureti
doctrinale, it cachait une surnaturelle tendresse pour les
Ames, chez qui une diminution de foi se traduit par une
diminution de chariti.
11 a agi comme s'il avait eu un pressentiment de ce dixhuitieme sibcle oi 1'irrdligion vivifi6e et servie par Pesprit
de Voltaire n'aurait, pour lei r6sister, qu'un christianisme
andmid et desservi par 'esprit de M. de Saint-Cyran. L'his-toire de M. de Saint-Cyran livre nos meditations unecoinci-dence curieuse, chargie du plus suggestif symbolisme. Celui
qui devait 6tre M. de Saint-Cyran, Duvergier de Hauranne,
naquit i Camp de Prats, ou, comme on disait au dix-septibme
siýcle, A Campiprats, tout pres de Bayonne. De I'h6retiqueet
de Phdrdsie, il ne reste rien aujourd'hui. Tout a disparu,
meme les ruines : etiam periere ruinae. Or, sur I'emplace-ment de ces ruines, on a bati deux maisons : un orphelinat,
un hospice. LU, les Filles de Saint-Vincent-de-Paul perpetuent la tradition de la chariti catholique, h t'epdroit mime
oh 1'hiretique medita,jeune encore, en compagnie de Jansenius, les formules de son augustinisme frelat6 et de son
h6t6rodoxie sterile. 4 A fructibus sorum cognoscetis eos:
Vous les reconnaitrez a leurs fruits. * Fdconditd est signe de
verit6. La foi intacte de M. Vincent continue,apres trois
siecles, a nous donner des fruits de vie. La foi diminude de
M. de Saint-Cyran, apres avoir, pendant quelques annkes,
donne des fruits de mort, est morte elle-mnme et miote de
-terilit6.
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Un homme dont j'ose a peine prononcer le nom en pareil
jour et en une telle enceinte, Anatole France, a 6crit : a Le
combat pour 1'existence est plus acharn6 que jamais, la victoire plus insolente, la d6faite plus inexorable. Avec ia foi et
1'espirance, nous avons perdu la chariie. Ces trois vertus
qui, comme trois nefs ayant a la proue l'image d'une vierge
celeste, portaient les Ames dans l'oc6an du monde, ont
sombri dans la meme tempkte. ) Elles 4taient trop ins6parables pour ne pas perir ensemble. Un monde' sans foi tend a
devenir un monde sans charitd. Nous nous vidons de plus en
plus de foi chr6tienne. 11 y a longtemps qu'un pire spirituel
d'Anatole France, Renan, disait que notre pays vivait a da
parfum d'un vase vide ,. Des coeurs de Frangais assez nombreux, appauvris de leur foi traditionnelle, ont, malgrd tout, .
gardi un parfum de charit4 qui peut leur faire illusion. Ce
n'est pas etonnant. Ils respirent une atmosphbre saturee de
christianisme. Ce n'est pas sans profit que, Francais, nous
vivons k l'ombre de l'arbre sdculaire qui a donn6 saint Louis,
Jeanne d'Arc, Vincent de Paul. II n'est pas surprenant que
la Chariti survive a la disparition de la Foi et de 1'Espdrance. C'est ainsi que des sursauts de vie nerveuse agitent le
cadavre apris l'abolition de sa vie consciente et propiement
humaine.
Combien de temps durera cette survivance? Nos reserves
spirituelles ne sont pas inepuisables. Une atmosphere, quelque

saine qu'elle soit, finit par se vicier, quand on n'a pas soin
de l'entretenir et de la renouveler. Si nous voulons que la
Charite continue a rigner dans le monde, ii faut que la Foi

etl'Espirance lui pr6parent son tr6ne.
Malheur nous si, voulant l'arbre,nous laissons mourir ou
nous tuons la racine I
Malheur a nous, si nous ne comprenons, ainsi que P'a
compris saint Vincent de Paul, que la Charite est nne fleur

pr6cieuse et fragile qui nait d'une racine divine: la Foi, sur
une tige celeste : 1'Espdrance
O saint Vincent, donnez-nous aujourd'hui, donnez a tous
mesauditeurs l'intelligence surnaturelle de votre ceuvre! Obte-

nez-nous l'humilitd dans la foi, la patience dans l'esperance,
afin que s'allume dans nos cceurs la flamme de la charite!
Ainsi soit-il!
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M. JEAN-JOSEPH BAROS
Saint Vincent, I'aimable saint de la charit6, le plus
populaire, le moins ignore de tous les saints peut-&tre,
a pouss6 l'humiliti si loin qu'il n'a d6sire pour aucun
de ses enfants les honneurs memes de l'autel; et pourtant que de belles pages il y aurait A kcrire sur
certaines vies de missionnaires qui, sans avoir 4t6
jusqu'au martyre, ont cependant donne goutte A goutte
leur vie, leur sang dans un supreme et total sacrifice
d'immolation, par amour de Dieu et pour les Ames!
Les deux Bienheureux qui font la gloire et la joie
de leur P.re au ciel, sans compter leurs heureux imitateurs, nous permettront aujourd'hui, a la demande
de quelques amis de leur bien-aime frere en religion,
de presenter sous un petit volume une vie bien humble
et bien cach6e, vraiment digne d'un fils du grand
saint Vincent.
II ne s'agit pas, dans le petit r6cit qu'on va lire,
de faits merveilleux, de certains actes hbroiques et
sublimes qu'accomplissent si souvent, encore de nos
jours, dans des contr6es sauvages, les g6nereux missionnaires de l'Iglise, mais tout simplement de l'existence bien ignor6e d'un pr&tre de la Mission qui aura
eu devant Dieu peut-etre le plus beau merite d'avoir
souffert en silence toute sa vie sans avoir jamais pu
r6aliser ses d6sirs.
I. -

L'entance

Jean-Joseph Baros naquit A Grenoble, le 24 juin
1856. Un petit frere, Francois, et une petite Addle,
ses devanciers,avaient d6jA pris leur essor veIs le ciel,
ayant A peine fr61ola terre. Une sceur ain6e, No6mi,de quatre ans plus ag6e que lui, consolait les parents
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de l'envol de leurs petits anges par son naturel doux
et affectueux et accueillit avec des transports de joie
ce nouveau petit frere. L'heureuse et pieuse maman,
quand on lui presepta son petit ange baptis6, s'6cria:
0 mon Dieu, faites qu'il soit plus tard un saint
O
Jean. ),Ne venait-il pas sous les auspices du Pr&curseur? Comme lui, il devait souffrir pour annoncer le
Sauveur.
Des 1'enfance, il manifesta une grande tendance i
la pietk, malgr6 1'ambiance, car son phre, trbs croyant
sans doute, mais peu dispose k favoriser chez son fis
des tendances qui l'eussent orient6 vers la vie religieuse, pref6ra l'envoyer a 1'6cole laique pour arr&ete
A temps ses l6ans vers les choses saintes. Le peti
Joseph en souffrit. Dou6 d'un coeur delicat, affectuen;
-et sensible, il se blottissait contre sa wmre, se faisant
doux et calin, comme s'il pressentait que trop t6t it en
serait s6 pare, et comme s'il voulait aussi, au contact de
ce coeur si chr6tien, puiser encore a la sive maternelle.
Il n'avait que cinq I six ans quand, au sortir de
l'ecole, il s'echappait pour aller faire une priere a
1'6 glise et demandait aux petits camarades qu'il rencontrait si,dans 1'6cole religieuse, on parlait beaucoap
-du bon Dieu.
Ce vif attrait pour la pi6t6 ne l'empechait pas, du
reste, d'8tre turbulent i l'exces, d'une gait6 si franche
-qu'on l'avait surnomm6 c Petit Pinson », intr6pide et
frondeur; mais le regard de No6mi avait vite raison
du petit garcon, qui, en se jetant A son cou, obtenait
d'elle et de maman un gne'reux pardon.
Le 16 f6vrier I863 fut une date m6morable pour cet
-enfant, qui n'avait pas sept ans et qui, au soir de 1a
vie, se la rappelait avec autant de fraicheur que si les,
-ann6es ne s'itaient pas accumulees sur sa vne6rable
tAte blanche.
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Notre petit Joseph ne sait pas encore grand'chosedu bon Dieu, mais il r6de toujours a 1'entour de
Saint-Louis, sa paroisse, et m&me -jusqu'i NotreDame, dont sa demeure n'est pas trop eloignee. 1 a
su que le venerable curk venait de mourir. Cette
nouvelle repandit partout le deuil et.la consternation.
Riches on pauvres l'accueilleit avec des larmes, car
ce n'est pas en vain qu'en voyant passer ce digne
pretre, remarquable de zele, de bont4 et de devouement, la pi6t6 populaire s'etait prononcie en sa
faveur. a C'est le saint qui passe. ) L'enfant a entendu
des ichqs. A-t-il compris cette saintet6 de l'homme de
Dieu? Le Saint-Esprit s'est-il revl6 I cette jeune
ame? Peut-tre. Timidement, mais bravement, notre
petit vent !'accompagner au cimetiere.
Nous detachorns d'un article du Courrier de l'Islre
du 17 fivrier ces quelques lignes : 4 De longtemps,
Grenoble n'assistera ann spectacle aussi 6mouvant.
Le corps du venerable M. Gerin reposait revetu de
ses habits sacerdotaux;. son cercueil ktait porte avec
an respect filial par d'honorables amis. Les ravages.
de la mort n'avaient pas alt6r6 la douce s&ernite de son
visage; et la maladie, en amaigrissant ses traits,
n'avait fait qu'en rendre l'expression plus touchante.
Or, il est a noter que le pieux empressement des
habitants A s'approcher du cercueil, afin de contempler une derniere fois les traits de leur bien-aime
pasteur, n'a pas qui un seul instant an bon ordre de
la ciremonie. Les rues, et les places regorgeaient
d'une double haie de population et, sur le visage de
chacun, se peignaient la tristesse et le recueillement,
L'affluence fat telle que beaucoup de personnes n'ont.
pu, faute de place, traverser la porte des Adieux et
pin6trer jusqu'au cimeti're. La foule s'est ensuite
retiree lentement, attristee au souvenir des innom-
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brables vertus de ce digne saint et & jamais regrettable pretre ravi &leur affection. n
Jean-Joseph a suivi, lui aussi, le triste cortege;
Dieu seul sait ce qui se passait dans ce petit coeur de
six ans et demi; mais quand la foule s'est retiree, il
reste, lui, un instant, et sur cette fraiche tombe ii
laisse echapper son secret, qu'il revile naivement :
( 0 bon M. Gerin, quand je serai grand, faites que je
sois comme vous. )
L'enfant devenu vieillard racontait avec emotion
qu'il 6tait persuad6 devoir sa vocation & sa prirre
d'enfant au saint cur6 de Notre-Dame. Mais nous
verrons par quelle 6preuve Dieu se l'attira.
A partir de ce moment, sa pikt6 s'accentua. En
raison de leur commerce, la maman ne .pouvait se
donner entierement a son petit Jean, mais l'aimable
grande soeur suffit a tout. II faut qu'elle lotte pourtant avec les boutades de l'icolier, qai se montre
impressionnable a l'exces et joint I'irritabilitA maladive a la brusquerie de sa nature; difauts que plus
tard il se reprochera si amirement.
II. -

Adolescence et pritrise

Sa premiere communion sera fervente. II renouvelle
au Dieu d'amour le don de tout lui-m&me, mais son
milieu ne lui est pas favorable; que va faire NotreSeigneur? II fera disparaitre les obstacles.
Une grave epidemie s6vit. Sa mire est d'abord
atteinte, son pare ensuite; et les 9 et II janvier 1871
virent les convois successifs de ceux qu'il affectionnait
le plus ici-bas.L'enfant n'a pas quinze ans, mais cette
terrible 6preuve le terrasse. II comprend le desseinde Dieu et confie son secret a sa soeur. Celle-ci n'a
plus qu'un d6sir : seconder les voies divines; elle le
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soutiendra. Cependant, une tante chbrie, %tante
gateau,, eut a coeur, les premiers jours de leur grande
douleur, d'arracher ces chers enfants a leur isolement,
et providentiellement, par affection pour son petit
Joseph, elle aidera Noemi dans la sublime tache que
celle-ci entreprend. Notre adolescent disirait fort le
college du Rondeau; il y est admis et il y a m6me
quelques succes. Ses progres dans la pi6t6 edifibrent
professeurs et 616ves, et les rares survivants qui le
connurent, eurent a coeur d'accomplir la promesse
qu'ils s'6taient faite mutuellement quand ils quitteraient la terre. M. Baros conserva du Rondeau un
pieux et reconnaissant souvenir; il aimait a recevoir
son bulletin mensuel, qui le faisait vivre un peu,
disait-il, de son cher Dauphini, et tint a honneur
d'6tre inscrit comme membre perp6tuel de I'Amicale
des anciens eleves.
En 1877, M. Baros entrait au grand s6minaire de
Grenoble. Ilconservait pieusement sur un petit carnet
les diverses dates de ses ordinations pour en cel1brer
dans l'action de grices les heureux anniversaires. Ce.
fut le ii juin 1881 qu'il eut le bonheur d'etre ordonn6
pretre. II se pr6para tcet acte, le plus saint qui soit,
par une ferveur tout exeeptionnelle. Deux de ses
condisciples le remarquerent plus sp6cialement encore
et pourtant il ne leur avait pas rv6ele entierement ce
qui se passait dans son Ame. Ame ardente et profonde,
il hesite quelques mois avant de se donner totalement.
S'il n'allait pas faire un bon pretre! Et sa nature.
loyale, sa conscience delicate tremblent d'effroi. Un
frire de coeur sait tout cela et, comme ii se destine
au meme ideal, il prie pour le cher aspirant, dont,
quoique plus jeune de deux ans, il suit les progrbs de
ferveur, de triomphe dans la lutte jusqu't 1'6closion
du reve accompli. L'abbe Baros, odnt la sant6 a tou-

-

458 -

jours tiC precaire, a neanmoins support6 vaillamment
le travail de la nature et de la grace; mais son
bonheur eclate; il ne peut en contenir les transports.
Son angelique petite sour, comme ii dit, ne doit pas
y 6tre 6trangire. N'a-t-elle pas favoris6 de tout son
pouvoir les attraits du jeune homme? N'a-t-elle pas
elle-meme sacrifiL ses prbpres gofits pour que son cher
benjamin soit pr&tre un jour, quand elle trace d'une
petite 6criture fine et d6libe dans un recoin de son
missel, pour les relire sans doute souvent, seule et a
son aise, ces pensees de son cceur, qu'on ne trouvera
qu'apris sa mort, quelques annies plus tard : u Le
bonheur de sentir qu'on appartient a Dieu est bien
grand. J'aurais donn6 beaucoup de pouvoir vivre dans
un convent, afin de satisfaire ce d6sir de montrer a
Dieu que je l'aime. - No6mi Baros. *
L'abb6 n'ignore rien. II va &tre tout a Dieu, mais lajoie d6passe ses forces. II le dira encore longtemps
apres : a Le bonheur de l'ordination ne pent se
d6peindre; il depasse a l'infini celui de la plus belle
premiere communion, et ma joie fut si grande que,
pendant quatre ou cinq jours, je fus comme hors de
moi-meme. *

Avec quel amour No6mi a confectionn6 I'aube qui
doit servir a la premiere messe ! Ses mains virginales
n'ont rien trouv6 de trop beau pour 1'6lu de Dieu. Et
le frere et la smur, qui ne se quitteront presque plus,
quand arrive le grand jour, n'ont pas assez de paroles
-oa plutbt n'en trouvent pas assez pour exprimer au
Seigneur toute leur reconnaissance.
En octobre de la meme ann6e, l'abb6 Baros deve-aaitprofesseur a l'externat Notre-Dame, a Grenoble.
Sa santW 6tait fort debile; on le crut poitrinaire.
Malgr6 toute I'affection qu'il porte 4 ses itives, ii ne
pourra continuer le professorat. Ses l66ves, quelques-
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uns du moins, lui garderont un fidele souvenir qui ne
se dementira jamais, malgr, les separations, malgr6
la mort. De 1886 i 1891, il est vicaire i la paroisse
Saint-Louis, qui conserve les fonts baptismaux oi le
Bienbeureux Francois-R6gis Clet recut le saint bapteme'. II contut alors envers son hiroique compatriote une vive devotion que les circonstances devaient
faire croitre d'une maniire plus touchante. La beatification prochaine et dksirke de Franqois-Regis Clet
avait provoqui diverses recherches sur la famille et
les premieres annies du martyr. On avait prik le
vicaire de Saint-Louis de s'en charger et celui-ci avait •
accepte. Au contact du missionnaire de Chine, notre
ardent vicaire a l'fme de feu, sentit l'cnthousiasme le
gagner a pareil apostolat et r&va meme le martyre.
Helas! il ne pent 6tre missionnaire, il n'abandonnera
pas sa sceur, siparee dejl de lui par Ie vicariat, mais
qu'une infirmite grave retient loin du monde. II lowera,
pour elle,un petit appartement non loin de la paroisse
Saint-Louis; puis, l'Ate, & une quinzaine de kilometres de Grenoble, il fera aminager pour elle, sinon un
luxueux, du moins un petit confort rustique dans un
cadre verdoyant, au pied de la montagne, ois le murmure des cascades, se joignant a l'orchestre do vent,
fait, d'accord avec les h6tes des bois, de d6licieux
concerts. Lui, se contentera des vacances et viendra
la rejoindre sonvePt pour se reposer moralement,
6crire sur le futur Bienheureux et prendre contact
avec les Filles de la Chariti, dont il recevra la premiere vie de saint Vincent.
C'est d'6tape en etape, nous le voyons, que NotreSeigneur fait acheminer vers Lri le futur religieux.
Son ardeur le pousse i donner mieux encore at bon
i- M . Barosreut le saint bapteme sur les mimes fonts baptisnu-
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Maitre. II se joindra a un-: fraternith franciscaine
pour se donner une regle, et obtenir du seraphique
Francois un amour plus g6nbreux et plus tendre
envers Ic divin crucif&. Hilas! il y rencontrera des
epreuves de tous genres; mais son ame prend son
vol vers les cimes; il veut monter, monter plus haut
vers Dieu, et c'est encore sa scur qui lui en facilitera
la tLche. Tout le monde aimait cette frele jeune fille,
douce et pieuse, pure et bonne, d6vou&e comme une
tendre mere et d'une saine gaitt qui ramenait le sourire sur les levres du frere tant aim6 quand celui-ci,
fatigu6 du ministire, ou en proie a quelques difficults passageres, paraissait soucieux et enclin & une
legere m6lancolie. Une fois, contre son habitude,
cette scur si aimante, insiste pour essayer de consoler
son frere; elle le presse de questions, le conjure de
croire A son affection et 1'attire sur son cceur; lui,
ctdant A l'ennui, la repousse durement, ce qu'il
n'avait jamais fait: celle-ci ne peut y croire et laisse
&clater son chagrin. Mais lui ne se consolera jamais
d'avoir pu contrister, une fois dans sa vie, son ange de
douceur et dira,en y songeant,quelque temps avant de
mourir : Oh! I'avoir fait volontairement pleurer! !i
Il est naturellement si bon que toute peine faite &
autrui (involontairement toujours) le trouve desol6 et
il ne peut goiuter la paix qu'en demandant pardon

et en s'humiliant pres de ceux qu'il a pa chagriner.
II emploie ses quelques moments libres a visiter et
consoler les malades; son assiduite aupres d'un jeune
homme de dix-huit ans aida ce dernier A bien accepter
la mart et consola cette famille si eprouv~e. On pourra
juger si avec une telle nature il s'etait cre6 un courant de sympathie.
II n'y a pas trois ans que le jeune vicaireest & SaintLouis.et on pense a lui pour une cure. Cette pensbe
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lui sourit i cause de sa sueur, qui pourra d6sormais
vivre i ses c6tes; mais Dieu en a d6cid6 autrement.
La sant6 du vicaire est debile, mais celle de Noemi
l'est plus encore; ses forces l'abandonnent. Comment
assumerait-elle la fatigue i la cure? L'abb6 a I'habitude de dire Fiat i son divin Seigneur; il lui offre
ses angoisses; et la jeune malade, ses trente-six ans
pour la sanctification de son Jean, qui a sacrifi6 tout
au bon Dieu, son unique Aim&. Depuis deux jours,
sans s'6tre alitte, No6mi ne peut plus aller a la messe
de son frere et c'est lui, qui se rend,'le saint sacrifice
achev6, auprbs 'de sa chbre malade. Au matin du
x" mai 1889, tandis qu'ilse hitait pros d'elle, il entend
appeler faiblement; il accourt; le doux visage
exprime un spasme douloureux; on lui donne un cordial; elle semble mieux ; il se retire un instant pour
prendre quelque nourriture et revient aupres d'elle;
il la trouve sans vie. Pour le coeur affectueux de l'abbe
Baros, cette 6preuve fut la plus douloureuse de sa
vie; son emotion fut si grande qu'il lui fut impossible
de rester aupres de sa soeur aussit6t apres la toilette
funebre. On eit dit une vierge martyre, par6e de ses
plus beaux atours pour c6l6brer les noces de l'Agneau.
Des fleurs toutes blanches couraient en guirlandes
autour de son costume d'Enfant de Marie; une couronne de lis ornait son front, et sa beaut6 6tait si
rxelle, on respirait une telle paix aupres de cette
d6pouille virginale qu'une intime amie voulut en fixer
a jamais les traits sur la toile.
Le chagrin de 1'abbe 6tait si poignant, qu'on dut
I'arracher a ce triste et 6mouvant tableau au moment
de la mise en biere et c'est avec le sang de son coeur
qu'il fait Jesus le-sacrifice de tout lui-meme.
Dieu le retiendra encore deux ans i la vie paroissiale de Saint-Louis, malgr6 ses efforts pour se
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diriger vers un autre id6al, la vie claustrale. II accepte
contre son gr la cure de Seyssins, qui lui est offerte ;

il y demeurera quatre ans. Pendant ce minist&re pastoral, le bon Dieu lui enverra deux consolations, dont
le souvenir lui restera profondiment grave. Tout
d'abord, c'est le pilerinage de Paray-le-Monial. Sa
devotion an Sacri CAeur etait la plus intime de- son
ame, et la vie de la Bienheurease Marguerite-Marie,
au cours de ses longues insomnies de toute la vie, fat
le plus souvent sa lecture de chevet. Cette ame celeste
devait lui obtenir, pendant ces jours de graces, un
nouvel accroissement de ferveur, puisqu'au dire de

quelques timoins et paroissiens, sa mani&re de dire
la messe fut tellement impressionnante, qu'on I'eut.
cru en extase, et pour lui se renouvelirent, en partie
du moins, les joies ininarrables de la pftmire messeUn pen plus tard, en i893, un autre voyage lai procura de plus douces joies encore: ce fut le pelerinage
aux Lieux Saints. I1 conservait et rouvrait souvent ie
Livre du Peleris, dont ii s'itait servi, et c'tait toujours la meme joie renouvelee quand il parlait de Ia.
Terre Sainte et des souvenirs que son trop court
passage' dans les endroits sanctifi6s par la vie de

Notre-Seigneur lui avait laiss6s.
L'ame inond6e de ces joies surnaturelles que No6mi
contemplait du haut du ciel en l'accompagnant, se
faisant son ange gardien, disait-il, lui sugg&ra l'idie
d'une r6union de sa classe an presbytire de Seyssins..
II y combla tout particulireraent de prvenances et
d'amitik son intime et tres cher condisciple Alexandre
Picat, conau aa lendemain de l'6preve, alors que
Dieu Ie rendait orphelin. Or, cet ami de la premi&e-

et de la dernizre heure, qui ne surv6cut a M. Baros
que vingt-deux mois, 6crivait en apprenant la mort
de son ami, une page touchante, dont nous extrayona.
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-quelques lignes: a Soit au petit, soit an grand siminaire surtout, j'avais vu le cher ami progresser en
vertu et en saintet6, sa pi&t6 devenir plus fervente,
son humilit6 plus profonde et, s'appliquant i dompter
un certain fonds d'amour-propre par trop sensible,
-sa charit6 se divelopper de jour en jour, sa bont6
prendre des expressions et des formes aussi varises
-qu'inattendues; mais depuis, completement s6pari
par le ministere, je n'avais plus en l'occasion de le
voir et de l'6tudier de pres et i l'interieur, sauf un
jour de reunion de la classe chez lui a Seyssins, oh je
pus facilement me rendre compte des progres spirituels qu'il rialisait dans sa belle et bonne Ame, etc. )
A cette meme 6poque, son d6sir de vie d'umon k
Dieu est plus intense que jamais. 11 sent qu'il
n'atteindrajamais la perfection au contact do monde,
qu'il fr6le encore de trop pres, et bien humblement,
faisant une retraite chez les Chartreux, il y demande
:tout simplement son admission. II caresse ce beau
reve de ne chanter que les louanges de Dieu. La
mort de sa sceur 1'a degag6 de tout le terrestre; il a
pris des forces au sang de Jesus A Paray et, sur la
route du Calvaire, il ne lui reste & gravir maintenant
-que le sien a la suite-du Maitre, en compagnie de ces
.anges terrestres, sons la garde de saint Bruno.
Le cceur est vaillant, mais la nature reprend ses
*droits;le corps est trop fragile pour se plier I cette
vie austere, soit: Dieu s'est content6 de l'offrande et
•avec un nouveau courage le jeune pretre n'abandonne
saint Bruno que pour se r&fugier sur le cceur du lazariste martyr. 11 ne pent cruciier sa chair; les austeritis
lui sont interdites; il crucifiera sa nature et il pr&chera
aux infidles; il ne peut prendre rang avec les anges
du cloitre; il s'en ira sur les plages lointaines avec les
missionnaires et, si Dieu le vent et I'accepte, il ira
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en Chine sceller de son sang son amour du Christ.
Pourtant, un nouvel obstacle surgit : une maladie
d'yeux assez grave retarda la realisation de son projet.
II demanda des prieres a ses amis et a ses paroissiens
et c'est au Bienheureux Clet qu'il les pria de s'adresser.
Une amelioration assez sensible lui permit de donner
suite a son d6sir et d'entreprendre toutes les d6marches pour entrer a Saint-Lazare. II les fit avec toute
la prudence qu'exigeait une pareille determination.
Des qu'il eut en mains les autorisations n6cessaires,
il mit ordre a ses affaires et ne nagligea rien pour
assurer le bon fonctionnement de son cher ministere.
Aide des PNres Chartreux, chez lesquels il avait laiss6
un tres bon souvenir, il avait pu transformer son eglise
et son presbytere. Le touriste qui par hasard voudrait
s'arr6ter a Seyssins sur la belle route qui mene a Villarsde-Lans, ne serait pas peu surpris d'admirer dans cette
eglise de village de si magnifiques vitraux dus au
peintre Bernard, si justement apprcie, et don des
Chartreux. Une all&e c6toyant le cimetikre sur la
droite s6pare le presbytere de l'eglise. Qu'elle est
coquette dans sa simplicit6 cette demeure du Pasteur!
Triste et dilabrie a l'arriv6e de M. Baros, elle avait
pris, grace I lui, un aspect jeune et vivant, qui charme
l'mil du nouvel arrivant.
Le jeune cur6 aime de toute son ame et son DauphinA et ses Dauphinois. (C et li, il a de profondes
sympathies, et comme nul ne soupconne son depart,
hormis ses sup&rieurs et son 6veque, il s'en ira seul,
sans bruit, sans un adieu, pour ne pas exciter sa senmibilite et ne pas provoquer chez ses amis des regrets
inutiles. Ce pretrede trente-neuf ans, pour embrasser
la perfection et donner a Dieu un supreme hommage
d'amour, brisait net, A la fleur de 1'age, avec ce qui
lui restait de plus cher. II dira, trois semaines avant
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de mourir, i un jeune ordinand, son compatriote, que
jamais nul n'a su l&tendue du sacrifice qu'il avait fait
i Dieu.
III. --

L'Enfant de saint Vincent de Paul

II fut admis dans la Congr6gation de la Mission le
17 octobre 1895, en cette fete de la Bienheureuse

Marguerite-Marie, pour qui il avait si grande devotion.
Les debuts furept penibles A la nature; il cut le courage de n'en rien laisser paraitre. Quelques mois plus
tard, le 26 juillet 1896, il fat nomm6 directeur au
grand s6minaire de Sens, o& il fit ses premieres promesses, nommies, dans la Congr6gation, , le bon
propos n. Une nouvelle 6preuve l'attendait; la maladie
d'yeux qui l'avait tant inqui&te reparait plus grave
que jamais. Ii demande partout des prihres, dans son
cher Dauphin6 surtout, mais il ne perd pas confiance
et, d'octobre 1896 a mars 1897, ce ne sera qu'alternatives de mieux et de pire, d'esp6rances et de d6ceptions. Mais ses protecteurs du ciel, 6mus de sa pers6verance, de sa douleur et de sa ferveur, lui obtiennent, malgre une guerison incomplete, de prononcer
les saints voeux qui l'attachent pour toujours a la
Mission des Lazaristes-.Ce fut le 17 octobre 1897, a la
messe du v6n6r6 P. Fiat, superieur general de la

Congr6gation,
A la fin de l'ann6e scolaire, il fut envoyd a la Teppe
(Dr6me) comme pr6dicateur. Sa vue, toujours faible,
flinquietait bien un pen : lecture du br6viaire supprim&e ou en partie, 6tat ge6nral peu satisfaisant;
mais tous ceux qui 1'entourent sont 6mus de compassion
et c'est un assaut de prieres pour obtenir la gu6rison
-du jeune missionnaire. II n'y a plus d'espoir, 1oeil
gauche est perdu, mais le droit semble avoir repris
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plus de vigueur et peut etre sauvi; desormais M. Baros
pourra, sans trop se fatiguer, reprendre toutes ses
habitudes. En 1898, il alla au petit seminaire de Nice
comme professeur, retourna, l'ann6e suivante, a la
Teppe et revint enfin en 19oo a la Maison-Mere, oi il
devait passer, sauf quelques interruptions, les vingtneuf dernieres ann6es de sa vie.
A Paris, il fut I'un des aumnniers de la MaisonMire des Filles de la Chariti. Avec quel coeur il se
donna! II ne s'agissait pas seulement de pourvoir aux
n6cessitis da culte, mais encore et surtont de confesser
et de diriger les jeunes sceurs et bien d'autres Ames,
qu'il eat le bonheur de conduire A Dieu dans d'autres
instituts on an cloitre. M. Baros -tait dou6 de riches
qualites de coeur, auxquelles il joignait une rare prudence et une sage discretion. On peut dire aussi qu'il
aima les malades presque A l'exces. Malgr6 une santi
toujours pr6caire, il ne savait pas se mnnager quand il
s'agissait d'un 6tre souffrant ou d'un moribond.
Un jour, alit6 par la flvre et les rhumatismes, il
apprend que la mire d'une de ses p6nitentes est
malade; il n'hisite pas, s'babille en hate et serend au
domicile de cette pauvre vieille, qui, sans etre hostile,
remettait toujours A plus tard le moment de se r6concilier avec Dieu. La pauvre vieille, A qui sa ille a
presque arrach6 un oui de force, est un peu suffoquee
de la prompte arriv6e du missionnaire. Elle s'imeut,
regimbe et pleure. M. Baros, dont il ne faut pas
oublier, malgri sa grande vertu, la promptitude et les
saillies d'humeur, ne s'attendait pas A pareil accueil;
il r6pond un peu vivement :

c Oh!

moi, qui sors de

mon lit, malade depuis deux jours, et qui accours A
votre appel. a La jeune femme, que r'motion de sa
mire a exasp6ree, reproche A son directeur sa brusquerie et son manque d'6gard pour une femme d'Age;
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alors, plein d'humilit6 et de douceur cette fois,
M. Baros lui r6pond : a Oh! ma fille, comme vous
avez raison! saint Vincent aurait mieux agi que moi;.
pardon! )p II tendit la main a la malade, la rassurant
de quelques bonnes paroles, et lui dit : a Vous me
rappellerez quand vous voudrez, je reviendrai. , La
recompense fut cette bonne r6ponse :
Tout de
suite, mon Pere. »
L'annie I9oo lui avait apporti une grande joie : le
v6n6rable Francois-R6gis Clet 6tait b6atifiU et, 1'ann6e
suivante, le P. Fiat, par une de ces delicatesses
dont il 6tait coutumier, priait M. Baros d'aller le
representer aux fetes celbr6es en I'6glise Saint-Louis
de Grenoble, A l'occasion de la beatification.
Revoir son cher Grenoble 6tait toujours pour lui us
ciel anticip6; son cceur y tait comme enracin6, mais,
.en de telles circonstances, c'tait une joie tonte cileste,
dont son cceur reconnaissant ne se lassa pas de remercier Dieu.
Pendant quatorze ans, ce bon et z816 missionnaire
partagea son temps entre ce ministtre trbs actif aupres
des Sceurs et des retraites qu'il precha en assez grand
nombre en divers endroits de France aux memes
Filles de la Charit6. Puis survint la guerre, la grande
guerre. II fit fonction d'aum6nier a I'h6pital auxiliaire
6tabli 4 la Maison-MEre des Filles de la Charit6.
Quelle douceur, quelle bontd pour approcher seschers
blesses, ses chers enfants, comme il les appelait! Et
quand ii en parlait a des intimes, on sentait les vibrations de sa bonne ame pour d6plorer son impossibilit6
de satisfaire tous leurs moindres d6sirs. Un bon petit
noir, dont la raort le fit pleurer, ne pouvait pas assez
traduire sa jote quand il le voyait, et de son seul bras
valide, I'autre etant mutil6, il prenait bien vite le
paquet de cigarettes que le cher- Pre lai apportait,
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tout heureux i chaque visite : Toi, t'es bon, embrassemoi. )
Nous ne saurions mieux faire plaisir a nos lecteurs qu'en reproduisant un passage d'une lettre de
M. Georges Goyau, administrateur de cet h6pital,
pour montrer ce que fut M. Baros dans ses d6licates
fonctions d'aum6nier. (M. Baros avait dd se rendre &
Nice pour soigner sa sant6e branl6e) :
10 mars 1916.

« CHER MONSIEUR L'AUMONIER,
a J'itais alit6 par une grippe, a l'h6pital, au moment
oi j'ai'requ vos bienveillantes lignes. Mon premier
geste de convalescent est pour vous remercier de tout
le bien que vous avez fait parmi nous, et de tous les
souvenirs qu'a laisses votre passage. Notre reconnaissance se nuance de beaucoup de regrets; nous eussions
aimS, jusqu'au bout de la guerre, voir se prolonger
parmi nous votre ministire d'intelligente bont6. Dieu
ne l'a pas voulu, et la resignation malaisee avec
laquelle nous nious soumettons donnera peut-&tre un
pen de prix aux prieres que nous ilevons vers lui pour
le r6tablissement de votre sante sous un climat plus
propice. »

Dieu entendit ces prieres, puisque M. Baros, remis
ou & pen pris, put suivre les petites Sceurs du seminaire & Prime-Combe, oh elles durent se r6fugier
quelques mois plus tard, alors que la Bertha battait
son plein et qu'il n'y avait aucune s6curit, de les
laisser & Paris, En I'absence aussi de tant de Lazaristes mobilis6s, il se multiplia pour porter a bien
des maisons fatalement abandonn6es les secours de
ses encouragements.
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C'est pendant cette periode de grande guerre, oh au
travail, aux peines, aux difficults ordinaires, s'ajoutaient les difficultis extraordinaires dues aux circonstances tragiques qu'on traversait, que M. Baros assumait encore la direction et la publication du Bulletin
de la Sainte-Agonie de Notre-Seignemu, charge qui lui
avait eti coni&e en 1915 et qu'il garda jusqu'en 1920,
oii il demanda, pour raison de sante, a en etre d6chargh.
Nous ne pouvons passer sous silence un extrait de
l'article qui parut dans ledit Bulletin i la mort du
vaillant missionnaire.
a La reconnaissance de l'CEuvre et des associis doit
se traduire par un hommage tout spicial rendu &
celui qui a dirig6 I'archiconfririe pendant cette
periode. M. Baros a eu le grand m6rite de faire face
& tous les travaux, souffrances et difficultes de sa
charge, grace a sa pi&t6, jointe a une vertu solide et
6ccairee. Quant i la direction des ames qui lui 6taient
confiees, je dois c6der la parole aux chores sceurs de
la Sainte-Agonie : c M. Baros a laiss6 un souvenir
imperissable parmi les sceurs de la Sainte-Agonie.
Pendant les quelques ann6es qu'il dirigea l'archiconfr6rie, et longtemps apres encore,elles trouverent
toujours en lui la meme bont6 souriante, le m&me
accueil affable, le meme devouement aux personnes
et aux CEuvres de l'Institut.
4 Ses visites des Quatre-Temps 6taient, pour les
sceurs, une ioie et un reconfort. Trbs instruit de la vie

et des 6crits des deux Fondateurs, il savait, dans ses
conferences paternelles et si pleines d'onction, faire
revivre I'esprit du Pare Nicolleetde la Mere Thirese,
insistant surtout sur la vertu d'immolation, qui est
la marque caract6ristique de la Compagnie. Mais
c'ktait surtont dans la direction des ames que M. Baros
excellait : ses conseils, toujours marqu6s au coin du
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bon seas, etaient doanns avec une douce autoriti qui
entrainait la conviction de 1'esprit et I'acquiescement
total de la volonte.
« Les seurs qui oat binifici6 de sa direction
n'oublieront pas devant Dieu celui qui a 6et leur
guide, leur soutien et leur pre; elles esperent qu'il
leur continuera dans le ciel sa bienveillante protection. )
Aprts la guerre, il fut question de placer M. Baros
a Lyon. A cette nouvelle, comme en toute circonstance oi il jugeait l'action de Dieu plus proche, il se
mettait en priere et il faisait prier pour que la volont6
divine s'accomplit. Certes, it li en coftait d'abandonner ses novices, ses chores malades de la MaisqnM&re, qu'il visitait d'une fagon si r6guliere, et tous
ses autres malades, qu'il aimait a reconforter, soit a
I'h6pital ou ailleurs, a mais, si Dieu le vent, qu'I1
m'en donne le courage n. Son Fiat pint au Seigneur, puisque ses superieurs ne donnerent pas suite
au projet, trouvant M. Baros trop fatigue. Aussi
est-ce avec une certaine h6sitation que, plus tard, lui
fut offerte la direction de l'CEuvre des Bienheureux
Perboyre et Clet, qui vient en aide aux Missions
nacessiteuses de la double famille de saint Vincent
de Paul, II accepta et ii sembla retrouver dans le
devouement a cette oeuvre une nouvelle jeunesse. II
s'y i-thressa avec ardeur; et lorsqu'un missionnaire
sugg6ta l'id6e d'un Bulletin, qui serait I'organe de
tCEuwre, il la saisit et s'offrit B la raaliser. On craignait pourtant qu'ayant df abandonner, a cause de la-

fatigue, I'CEuvre de la Sainte-Agonie, M. Bar•es
n'eeft A se repentir d'entreprendre pareille t.che;
mnais, se tournant encore vers. son protecteur et ami

le Bienheureux Clet, il lni confia cette nouvelle
entreprise et il y r6ussit, comme on sait.
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Le num6ro I du Bulletin des Missions de 1923 commence par cette lettre si encourageante de M. Verdier, Supirieur gnb6ral des Lazaristes, au Directeur
de P'Euvre des Bienheureux Jean-Gabriel Perboyre
et Frangois-Regis Clet, dat6e du 5i decembre 1922.
Ceux de nos lecteurs qui possedent ce num6ro la
reliront avec plaisir; pour ceux qui ne la connaissent
pas, nous en extrayons quelques passages :
a MONSIEUR ET BIEN CHER CONFRERE,

u Vous me demandez un mot d'introductionauprbs
des lecteurs du nouveau Bulletin des Missions et en
mnme temps une parole d'encouragement pour vous
et pour ceux qui vont y travailler avec vous. En avezvous vraiment besoin? Le meilleur, celui qui vous tient
a coeur, est certainement la bnbediction que je vous
donne A vous et i tous ceux qui vous pr&teront leur
concours dans cette tres utile entreprise.
c A ceux qai voudront bien lire notre Bulletin des
Missions, vous demanderez de venir en aide a ces
Missions avant toute chose par la priere, qui obtiendra
de Dieu, aux ap6tres de i']vangile, les grices qui
touchent et convertissent, et ensuite, s'il leur est possible, par la charit6 de leurs aunmnes.
SLe nouveau Bulletix sera aussi, j'aime & l'esp6rbr,
une consolation pour les membres de nos Missions,
qui, en devenant vos collaborateurs, se sentiront plus
pros de leurs freres et sceurs de notre vieille Europe.
- ( Que Dieu done bhnisse vos efforts A tous; qu'll
soutienne et multiplie vos forces; qu'll r6compense,
comme vous le d6sirez et comme je le d6sire moim6me, votre pieuse activit6. a

- On peut dire que M. Baros apporta & ce nouveau
travail toutes les ressources de son coeur et de son
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intelligence. II aima son Bulletin comme ii aimait sa
Congregation, presque a l'exces. Pour le mener a bien,
il d6pense toutes ses 6nergies et il s'ecrie quelquefois,
n'en pouvant plus : ( Oh! j'en mourrai! mais je me
serai tui pour Jesus! a II s'ktait persuad6 ne plus
pouvoir vivre bien loagtemps avec la maladie qui le
minait et dont un veritable ami, M. Salat, le plaisantait souvent. i Vous vous thtez trop le pouls, lui
disait ce dernier par maniere de taquinerie, laissez-le
done faire son chemin tranquillement. »
Les nuits sans sommeil 6taient tres fr6quentes; il
les passait avec sainte Marguerite-Marie ou sainte
Thtrese d'Avila a tour de r6le; il preparait son
Bulletin ou ses sermons et joyeusement il disait le
lendemain : a Oh! la bonne besogne que j'ai faite
cette nuit!
II n'aimait pas le parloir; aussi n'y
faisait-il jamais de longues stations, mais, en revanche,
ii se rendait an confessionnal avec une promptitude
sans pareille; des qu'on le pr6venait qu'il y 6tait
attendu, il se levait tout de suite, meme au milieu de
la plus agr6able conversation ou du travail le plus
absorbant. II arriva souvent que, marchant peniblement A cause de ses grandes souffrances, il avait hbte
de s'asseoir et reposer un.instant; si, malencontreusement, on le demandait juste a ce moment-la (la
chose s'est produite plusieurs fois), eh bien! jamais
la plus l1gere plainte ou la moindre humeur quand il
s'agissait de ce saint ministere; il prenait bravement
sa canne ou son parapluie et partait. a On m'appelle ",
disait-il. II 6tait beaucoup moins amene lorsqu'on le
d&rangeait pour une bagatelle, une inutilitE, mais it
s'en tirait promptement et avec courtoisie. En toute
circonstance, le devoir l'emportait sur le reste et Ia
cause du bon Dieu restait son unique et rbelle pr6occupation.:
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. Sa charite pour le prochain, pour les pauvres
debordait. II remua ciel et terre, on peut dire, pour
assurer le pain quotidien a des families 6 prouvees, A
des malheureux sans gite, et cela avec un tact si

d6licat, que, sans la reconnaissance de ses oblig6s, on
ne I'aurait jamais su. Quant au bien spirituel et moral
qu'il a fait, nous en avons eu quelques heureux &chos,
mais-Dieu seul nous en livrera le secret au.grand
jour de I'eternit6, quand il rendra A chacun selon ses
ceuvres.
S'il n'eit 6et brusque et d'apparence rugueuse parfois, on peut dire, sans crainte de se tromper, qu'il
aurait ete parfait. Maitrisant un caractere un peu
trop vif, il n'eut pas toujours le talent d'y r6ussir; il
cacha A tous les regards une violence inouie sur la
nature et une vertu peu commune.
Comme religieux, il eut une deference marquee
pour tout ce qui ttait de I'autorit6; une obbissance
aveugle sur tous les points de rEgle; une discr6tion
exemplaire pour que rien de l'int6rieur ne transpirat
au dehors; enfin, pour les condisciples ou confreres
et pour le prochain en geanral, ilne s'accordait aucune
remarque, si l1ghre soit-elle, a leur desavantage et ne
souffrait en sa presence aucune allusion a leurs
d6fauts.
Ayant su par hasard une grande peine que M. Baros
avait eue au cours de sa vie et ne l'apprenant que
de longs mois aprbs sa mort, un de ses intimes nous
avoua qu'il n'en avait jamais eu connaissance, M. Baros

n'ayant racont6 qu'en termes bienveillants et discrets
les circonstances et les faits d'une souffrance qu'il ne
.voulait connue que de Dieu seul.
Un jour que dans I'intimit6 on lui parlait de faux

fr&res et de l'aversion qu'ils m6ritent, il r6pondit :
a J'ai eu beaucoup a souffrir aussi bien au college que
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plus tard, mais je n'ai jamais su ce qu'itait 1'ombre
d'une amertume pour quelqu'un, Dieu m'ayant toujours fait la grace de vite oublier.
A des intimes toujours, il disait sur la fin de sa vie :
a Que la confession est une bonne chose ! Je ne veux
pas rester avec une Ame terne, j'ai toujours voula que
mon Amne soit blanche, je la veux toujours blanche ,;
et il disait cela avec un sourire de paix et de serinite
qui ne laissait aucun doute sur sa belle. me, limpide
et vertueuse.
Malgr6 son amour profond pour les Missions, iI
avait cependant une preference marqu6e pour Madagascar et le bon Dieu lui menagea la joie tres douce
de pouvoir faire des dons g6n6reux a la derniere 6tape
de sa vie. C'est d'abord une tres ancienne paroissienne de Grenoble, MlleL..., d'une famille fort distinguie, qui, sans jamais avoir pa le revoir, avait
gard6 une tres haute estime de M. Baros et songea a
lIi faire plaisir avant de mourir : elle lui fit envoyer
tout ce qui servit a la chapelle.de Mgr Cotton, aassi
bien linge d'autel, qu'ornements et vases sacr6s, fort
riches et en parfait 4tat. Intraduisible. ft la joie dan
missionnaire en voyant tout cc qu'il allait pouvoir
ajouter aux bagages -de Mggr Sevat. Un ,mois aprsenviron, le 5 mai 1929, le coadjuteur de Mgr Crouzet
conf&rait l'onction sacerdotale A un jeune Malgache,
M. Thomas Zaimassima, -t a deux Francais, MM. Deguise et Fromentin, destin6s tous trois A la Mission de
la grande ile africaine.
Ils sont 1 toils trois an .deballage de la caisse r
M. Deguise est grave; c'est un compatriote de M. Baros, il partage la joie da bon vieillard,.qui touche,.
heureu, et tremblant, ces objets qui viennent d'ua
pays bien cher et lui rappellent de si lointains sowtvenirs. i Choisissez ce qui vous fait plaisir. -- Non,
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vous-m~me, ca aura plus de prix. n M. Fromentin,
plus gai, est 6panoui devant ces nouveaux dons et
notre exubbrant Malgache, M. Zafimassima, riant
d'un boa rire, large comme ses bras, veut saisir,
emporter tout; ce qui amuse beaucoup M. Baros,
pourtant bien fatigue. Une mauvaise grippe, vritable
epidemie, qui avait deji emport6 huit ou dix confreres,
et dont il n'est pas encore completement remis, acheve
de ruiner sa sant6 si 6branl6e. 11 se traine positiveimemt, mais, comme ii a horreur de l'inaction, ii use ses
dernieres forces au service de 1'CEuvre qu'il aime
tant. Tout le monde le voit, mais personne n'aura le
triste courage de lui demander de sed6mettre. II restera done encore A travailler et, avant de rendre les
armes, il aura le bonhear de deposer entre les mains
de son v6n&rh superieur un cheque de 5oooo francs.
don ge6nreux et reconnaissant d'un ami de son cher
Dauphin6. Cette fois, sa joie est inenarrable, mais
Dien, aux Ames de choix, fortes et-vaillantes, fait
payer parfois tres cher ces innocentes consolations
pour ne pas faire perdre de vue anx 6lus de son Ceur
les stations douloureuses du Calvaire. M. Baros ktait
de ce nombre. La maladie qu'il combattait A outrance
depuis sept ans, le travaille toujours en sourdine; ses
forces d6clinent A vue d'oeil et, comme pour ajouter
-ce cortege de maux, quelques peines support6es en
silence augmentent le poids de ses douleurs. Sa tristesse se peint sur son visage, mais son Ame reste forte
*et on devine ses angoisses A ces quelques paroles
echappies an trop-plein de son cceur : tII n'y a que
Dieu qui compte, le ciel est an beot. Ah maintenant,
je ne voudrais vivre que pour mieux aimer le bon
Dien, faire tout, accepter tout par amour-!
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Les dermiers jours; la mort

Le 3o avril, it 6tait plus joyeux que de coutume, il
ne s'ktait jamais si bien port6, disait-il;- aussi mit-il
dans son programme du lendemain d'aller visiter ses
malades, dont une assez gravement & 1'h6pital SaintJoseph. On eut beau lui representer qu'avec la greve
du I" mai, ce n'etait pas prudent, il voulut profiter de
1'am6lioration momentanee de sa sant6, partit de bonne
heure, heureux comme jamais, mais dut revenir a pied
(faute de tram) et rentra ext6nu6 de fatigue. II dut se
coucher. La nuit fut mauvaise, une crise d'urtmie
venait compliquer le mal dont il etait atteint. Ses
souffrances furent horribles, mais ii eut le courage,
pendant les journ6es qui suivirent, de continuer, avec
alternatives de rcpos, son cher Bulleti. Le 5 mai,
ayant plus 1'air d'un cadavre que d'un malade, il vint
se joindre a ses confreres pour poser la main sur le
front des nouveaux ordinands, du nombre desquels
etait son cher M. Deguise, que la veille il avait entretenu plus d'une heure dans sa chambre de malade;
c'6tait un bien grand effort; il lui fallut regagner son
lit aussit6t. Le lendemait cependant, I la messe de
son nouveau pretre, on put le voir du haut de la tribune, oi il s'6tait p6niblement train6, face &l'autel du
bienheureux Clet, prier avec ferveur pour son protege.
Une huitaine de jours apres, alors que tout danger
imminent paraissait ecart6, le docteur ordonna un
repos absolu et prolong, et il fut d6cid6 que le malade
se retirerait'A la Maison de retraite des Sceurs de Ch&tillon-sous-Bagneux, tout pres de Paris, et pourrait
sans danger conserver quelques petites-occupations
pour se distraire. L'homme propose et Dieu dispose.
Ilmanque sans doute a la couronne de notre missionnaire un bien beau fleuron. I! sera serti dans 1'or de la
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plus pure charit6 et c'est Dieu qui,dans son amour, va

lui en procurer les moyens.
Une grosse 6preuve, d'autant plus dure qu'elle est
inattendue, va blesser ce cceur fragile dans ce qu'il a
de plus delicat,-de plus sensible. (Une nuit de douleurs et d'angoisses en sera le r6sultat.)I1 va aux pieds
de Marie, puis vers un Cyrineen k qui il demandera

secours, prieres; puis, lorsque, fortifi6, il aura dit son
Fiat, et prononc6 d'une voix presque 6teinte, mais
timbr6e d'un accent de foi et d'amour inbbranlable :
4<Tout pour Dieu! le ciel apres! n on sentira que
l'ame est restie victorieuse d'un assaut dont le corps
ne pouvait pas se relever. C'itait le vendredi 17 mai,
A trois heures. Leger point de ressemblance avec son
bon Maitre.
La nuit arrive, nuit d'insomnie complete, pendant

laquelle il lit la vie de Guy de Fontgalland: Une dme
d'enfant. Ce livre l'int6ressait. II avait connu en Danphin6 deux des oncles du petit saint et trouvait dans
cette lecture d'ineffables consolations. a On voudrait
ressembler i cet ange ,, disait-il, et il narrait avec
amour quelques r~flexions de ce predestine.
Le lendemain, apres une nuit partagie entre I'angoisse, les douleurs et les actes r6it6r6s d'abandon t
Dieu, on le vit plus calme; sur son visage alt&r6 se
lisait n6anmoins la joie du depart, car il est convaincu
qu'il va guerir avec le changement d'air et quelques
mois de repos.
Cependant, ii n'accomplirait pas son devoir s'il
n'allait encore visiter une de ses pinitentes bien
malade; et comme c'est dans le voisinage, il s'y rend
avec empressement, autant qae ses vieilles jambes le
lui permettent. Du reste, il en est recompense par le
plaisir qu'il a procure i Ja chere Soeur.
Au retour, encore one confession et ce sera la der-
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niere absolution qu'il donnera. II rhitira plusieurs fois
ces bonnes paroles avec une expression de s6erniti et
de paix intraduisible : ( Abandon, abandon; tout pour
le bon Dien, le ciel aprbs 1
11 prepare sa valise, y enfouit quelques livres, h6site
devant Une dine d'e/anlt, qu'il finit par laisser dans
sa chambre, se proposant de le relire an retour.
Enfin, Je moment du depart arrive; il ne dissimule
pas son contentement tandis qu'il s'installe avec le
frere-infirmier dans le taxi qui doit les conduire a
Chitillon. Quelques jours auparavant, il avait dit que
ce qui lui rendrait le s6jour plus agriable encore, c'etait
le voisinage d'un ancien condisciple, qu'il pourrait
visiter facilement.
A peine arriv6e la maison de Sainte-Anne, M. Baros
est trop content; il oublie les rigles de la prudence,
veut jouir du charme du jardin et visiter M. l'aum6nier.
Pour son ceur use, c'est fatigue excessive et ce dernier ne s'y trompe pas : a Ce convalescent, c'est un
grand malade. o Le docteur pense de m6me.
La nuit.fut mauvaise et quand, le lendemain, il se
rendit a ta chapelle, croyant pouvoir celebrer la
messe, ses forces le trahirent. L'oppression devint plus
forte; il rerut pieusement la saiute communion et dut
remonter dans sa chambre. Un m6decin, appel d'urgence, d6clara l'Vtat tris grave et defendit de bouger
le malade; mais le frire infirmier de Saint-Lazare
jugeant plus prudent de le ramener a Paris, on dut
lui faire une piqi•re pour soutenir le coeur pendant la
durbe da trajet.
M. Baros, que l'espoir de guerir n'abandonnait pas,
eut la volont6 et Ia force de franchir A pied l'espace
qui separe la Communaut6 de 'infirmerie et il passa
la journ6e de la Pentec6te dans de grandes souffrances.
Le lundi, vers deux heures, le docteur qui le visitait,
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crut devoir avertir l'infirmier qu'il n'y avait plus
d'espoir, afrm de pr6parer le malade a recevoir les
derniers sacrements ; le frere s'en acquitta. M. Baros
manifesta un liger 6tonnement : a Je suis done si
malade ! » Et indiquant le confrere qui pourrait lui
administrer I'Extreme-Ohction, il inclina un peu la
thte, parut se recueillir et croisa les mains. Quand on
revint quelques minutes plus tard, il semblait reposer,
mais le confrere appeli pour l'administrer devina l'issue
fatale. u I n'est plus. ) M. Baros s'6tait endormi dans
la paix du bon Dieu, de cf bon Dieu qu'il avait servi
avec tout son coeur ardent et qu'il avait tant aime.
Les regrets furent unanimes; tons reconnaissaient
sa pi&t6 si tendre, sa charit6 si vraie et surtout cette
humilit6 touchante qui lui faisait r6parer, des qu'il s'en
apercevait, les premiers mouvements involontaires de

sa vivacit6.
Aussi quelle &motion B la nouvelle de cette brusque
fin! Par une providentielle coincidence, un grand

nombre de Filles de la Charit6, qu'une importante
reunion avaient r6unies a la Maison-Mere ce jour-la,
apprirent immidiatement son d6ecs. C'tait comme
une r6ponse du ciel . cette pens6e tres douce qu'avait

eue M. Baros pendant sa vie; celle qu'il pouvait
compter, aprbs sa mort, sur la generositM des Ames
auxquelles il avait donn6 sans compter son dovoue-

ment, ses conseils, ses forces , tout son cceur. Son
espoir n'a pas &t6 tromp6. On peut evaluer A plus de
quatre cents Sceurs le nombre de celles qui, le jour
des obsbques, tinrent k lui offrir ce dernier t6moi-

gnage de reconnaissance, sans compter celles qui,
retenues au loin, auraient &tC si consolees de liu
prouver 14 m&me filiale gratitude.

Une des plus grandes apprehensions de M. Baros,
se voyant toujours souffrant, 6tait que la maladie le
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retint longtemps a l'infirmerie et d'6tre priv6 du bonheur de c6l6brer la sainte messe ; aussi demandait-it
souvent au bon Dieu de lui laisser cette consolation
jusqu'au dernier jour de sa vie. Son divin Maitre I'a
presque exauce.
En terminant cette idifiante et simple vie, qu'il
nous soit permis de citer quelques fragments de lettres,
recues i la nouvelle du d6ccs et qui attestent la v6neration qu'on gardait a ce pieux et ze~6 missionnaire :
a C'est ce bon Pere qui guida mes premiers pas
dans la vie de Communaut6 ; je lui garde une profonde
reconnaissance de tout le bien qu'il fit a mon ame
durant de longues annies. ))
a C'6tait an saint, une ame d'ap6tre; de Ia-haut, il
nous fera sentir sa bienveillante intervention. n
« II itait si bon qu'on ne pouvait l'oublierquand on
l'avait connu. Je prie pour lui tous les jours, mais je
ne pense pas qu'il en ait besoin. *
a Que de bonnes choses nous dit le Bulletix! Ce bon
Pere 6tait un modeste et laissait ce qui le concernait
dans l'oubli. n
u Ce bon M. Baros me protege encore mieux de lIhaut. II a fini les tribulations de cette triste vie. II
devait me dire une messe le 28 juin pour la r6ussite
du baccalaurbat de philosophic de mon plus jeune
neveu... il me l'a dite du ciel, j'en suis sure, et elle a
ktk bien eficace, puisque c cher petit a 6t6 regu. m
' M. Baros, que j'estimais et aimais, s'intiressait
charitablement a toutes mes oeuvres et m'encourageait. Sa mort m'a douloureusement affecte, mais je
garde de cette belle physionomie de pretre un module
d'humilit6 et de douce charit.L ,
( De mon tres regrett6 condisciple du grand seminaire, M. Baros, je garde le souvenir d'une haute et
tres affectueuse estime que, malheureusement, j'ai eu
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trop rarement I'occasion de rejoindre. Apris sa mort,
son souvenir devient un vrai culte de v6neration. Vrai
ils de saint Vincent de Paul, il etait aussi, par son
temperament toujours empress6 & rendre service, de
la lignee de saint Francois de Sales. Heureux les
doux! Dans son 6terniti, il possede et la terre, qui eut
le bonheur de le connaitre ici-bas, et la Terre promise. n
H J'ai beaucoup perdu en M. Baros, mais je crois
que toutes les ames qui lui etaient confides peuvent en
dire autant. II portait a chacune en particulier un
inter&t si paternel et si vrai, malgri son apparente
rondeur!
a Si Dieu lui rend au centuple le bien qu'il a fait,
sa place doit etre bien belle au Paradis. )
,tQuel bon Pere! Pour ceux qui ne Ie connaissaient
que superficiellement, il ne paraissait pas aimable,
mais que de d6licates sollicitudes on d6couvrait au
fond de son coeur, et cela pour toutes les ames qui lui
etaient confies! Quel bon jugement, si sur, si concis,
si paternel, si prudent I Moi, qui 6tais 1'une de ses
premieres penitentes, qui l'ai connu jeune pretre, je
puis affrmer qu'il a toujours 6te estim6 pour sa pi6et
et son bon sens. )
t. Depuis trente-sept ans que je connaissais ce bon

Pire, je ne puis dire combien il m'a aidie dans des
moments bien p6nibles. II est
an vrai Cyr6nnen! )
a Est-ce vrai que ce bon Pere
croire ; il a ete si bienveillant,
pour les miens! 11 6tait un
conseiller!

si rare de rencontrer
n'est plus ? Je n'ose y
si paternel pour moi,
soutien et un si sfir

a J'espere que du haut du ciel, il nous continuera
sa paternelle protection. Nos prieres ne lui manqueront pas. n
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Depuis plus de quarante ans, je connaissais
M. Baros et son souvenir ne s'est jamais efface. Je
voudrais redire toutes ses-bontis. Que n'a-t-il pas fait
pour ma famille, pr6parant les miens a une sainte
mort et faisant du bien a tous et en toutes circonstances! Ce sont des choses qui restent grav6es dans
le coeur. )
( Je vais faire c~~lbrer une messe pour ce bon PNre,
tout en etant certain que son ame est au ciel. Son
d6sir de vie d'amour et d'union parfaite a Dieu n'ont
pas pu ne pas se presenter au dernier moment et il a
dfi mourir dans les sentiments du pur amour. Je ne le
vois pas ailleurs qu'au ciel. Prions cependant. 11 ne
serait pas juste de laisser souffrir celui qui a 6t& si
souvent pour nous l'interm6diaire de la misiricorde
divine. )
Enfin, pour terminer, citons cette parole d'un ancien
condisciple:
( Des l'annonce du dices de mon bien regrett&
condisciple et ami, j'ai acquitt6 les messes et prieres
que nous nous 6tions promises A notre ordination. Je
continue a porter au saint sacrifice le souvenir du
v6nere disparu. De mon c6t6, je lui demande de
m'obtenir une bonne et sainte mort, en attendant
l'eternel revoir au ciel. n
Et cette autre d'une Carmelite, son ancienne
dirige :
H

« Combien 6tait fondie l'impression de saintet6
que j'fprouvais quand j'avais le bonheur de le voir et
1'entendre et combien j'ai &6t emue en apprenant sa
mort! Je le prie de me continuer pros de Die sa protection. II a tant fait pour Lui! II L'a tant aime I >
Restons sur ce mot: c I L'a tant aime ! ,OOu plut 6 t
ajoutons: acEt maintenant il 1'aime davantage. ,
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SAINT-LAZARE
Un coin du vieux Paris en pril
Au confluent du boulevard de Magenta et de l'antique faubourg Saint-Denis, un peu d6port~e sur la
gauche de cette voie et semblable A une masse d'alluvions, une bAtisse s'eI6ve, boueuse, morne et muette,
avec un pavilion central de style jesuite, coiff6 d'un

fronton, et deux ailes en retour sur deux cours
exigues, grillees et sombres. Une haute porte de couleur brune scelle de ses lourds vantaux le corps de
logis principal. Et le promeneur qui ne connait pas la
capitale se demande devant ce tas de pierres cadenassies, likes par un mortier noir: " Prison? H6pital?
Couvent? » Mais le curieux qui se pose cette triple
interrogation et qui passe pourrait, s'il en avait le
loisir, entendre 1'6cho lui repondre: Couvent, H6pital, Prison. , Ces assises solidement plantees, ces
grilles, cette decoration pompeuse et funebre dans le
goft du grand siecle finissant, tout cela a merite et

mirite cette triple qualification. Les generations, a
cet angle de rue, ont 6diffi la maison couche apres
couche, chacune apportant son limon et son 6cume,
melant I'humanit ai la pierre de facon telle qu'aujourd'hui encore on ne peut les s6parer. Le stupre et le
crime s'y sont m&els an beau etau grand. De la boue
a rejailli sur les murs, mais une lumibre, celle de la
Carit6, semble en baigner les sommets, et I'edifice,
tout corrompu qu'il nous apparaisse, a &tC comine lav6
par la pourpre des martyrs. Cependant, pour couronner cet ensemble, on lui a donn6 un nom qui
r6sume tout, -

Saint-Lazare, -

unissant la pourriture

de la tombe au flamboiement de la resurrection.
Or, voici qu'on a decide de d6molir Saint-Lazare.
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On a alert6 des entrepreneurs, mobilise des pioches,
command6 des tombereaux. Faut-il approuver? Faut-il,
au contraire, demander grace pour un de ces phares
du passe qui illuminent des terres mortes? Dressons
pour cela le bilan exact de Saint-Lazare et, quand il
aura et6 pes6, que soit condamn6 on absous ce que le
peuple dans sa langue expressive a baptis : la maison
maudite.
Huit siecles d'hisloire ou du livre Ioir au livre rouge
Saint-Ladre, fut ~Saint-Lazare, d'abord appel
l'origine une 16proserie. Ce livre de pierre s'ouvre par
une page noire. D6jI Saint-Lazare est marqu4 de ce
double sceav d'infamie et de gloire qui sera le sien a
travers les ages. C'est une maladrerie, mais le roi et
la reine de France, entrant dans leur capitale apris
le sacre par la porte Saint-Denis, s'arr4tent devant
Saint-Ladre, pinitrent dans l'iglise et y sont recus
avec une majest.eroyale. Cette 6glise, construite vers
la fin du douzieme siecle, existait encore vers le debut
du dix-neuvieme. Elle ouvrait sur le faubourg et elle
a vu passer, de saint Louis a Louis XV, toute la
lignie des rois de France. Par un contraste qui ne
manque pas de grandeur, elle a vu aussi les cercueils
de ces m&mes princes, qui tous s'y arreterent comme
_ a un relais supreme sur la route de Saint-Denis.
A la fin du seiziime si&cle, la lMpre du moyen age a
et cela marque une tape. Les religieux qdi
sechb
cr6•rent Saint-Ladre se sont amollis; sur I'arbre, mort
en partie, il faut enter une branche jeune. C'est
M. Vincent de Paul, aum6nier des galeres, qui pratique cette greffe, et la maison, changeant de nom,
devient Saint-Lazare.
Les Pretres de la Mission, cri6s pour l'6vang6lisa-
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tion des campagnes, s'y installent, et le <( pere des
enfants trouvis w),la figure la plus rayonnante - peutUtre parce qu'elle apparait la plus humaine - de ce
grand siecle, transforme le vieil 6difice. La facade
du faubourg Saint-Denis est largement remani6e et, a
gauche de l'6glise, s'elive la demeure des ordinands,
dont le pavilion d'entr6e subsiste encore. La maison
devient cependant un lieu de priere et de retraite. En
quelques ann6es, de 1635 & 166o, vingt mille personnes
s'y rendent, parmi lesquelles Richelieu, Louis XIII,
Mazarin, Bossuet, Flechier, Massillon, Turenne,
Cond6 et le Roi-Soleil lui-meme. Quand Vincent de
Paul meurt, le 27 septembre i660, le petit berger des
Landes pent se flatter d'avoir dirig6 les plus humbles
et les plus grands de son 6poque.
Saint-Lazare prospere et grandit. Le troisieme superieur de l'Ordre, Edme Jolly, 6difie, de 1681 1 1684,
la plupartdes bitiments qui s'amorcent encore aujourd'hui en facade sur le faubourg. En meme temps,
1'6tablissement change de caractere. On y incarcere
des jeunes gens de bonne famille et Saint-Lazare
devientenfi outre, un asile d'ali-nbs et un lieu de correction. Un Frbre lai, sous la direction d'un Pere, est
constitu6 ge6lier de ceux qu'envoient les autorites ou
les peres de famille mecontents. Beaumarchais, notamment, y fut incarc6r6 et fouettL.
Mais voici que la Revolution, dont precis6ment
Beaumarchais fut un des fourriers, gronde sur l'antique demeure. C'est mime par l1 qu'elle d6bute. Dans
la nuit du 12 au i3 juillet, la populace envahit le couvent, sous pr6texte d'y d6couvrir des vivres et des
armes. Elle fracasse les portes, crave les vitres,
arrache les contrevents et les boiseries, d6fonce les
parquets, brise les meubles, lacere les livres, pille,
vole, s'enivre et, comme le roi Louis XVI demande
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le lendemain, - et non le 14 comme on.l'a ecrit: a C'est done une revolte? - Dites une r6volution,
Sire, lui ripond-on. n Et cette R6volution, qui balaie
tout, chasse les PNres, saisit le convent et d6crete en
aout 1792 qu'il deviendra une prison.
Du 29 niv6se an II au 9 thermidor de la meme
annie, quatorze cents prisonniers vecurent la, insoucieux, 616gants et braves devant la mort. Parmi eux:
le peintre Hubert Robert; la duchesse de Beauvillier
de Saint-Aignan, chantee par Vigny dans Stello;
l'abbesse de Montmartre; Louis de Laval de Montmorency, age de quatre-vingt-quatre ans; la Dervieux,
la folle et charmante actrice; Aimbe de Coigny, la
jeune Captive... Les 5, 6 et 7 thermidor (on a appel6
cela les trois fournees de Saint-Lazare), des , chariots de mort » vinrent querir pour le- tribunal et la
guillotine quatre-vingi-une victimes, dont soixantedix-sept furent ex6cut6es. Et Paris, sur 1'une des
dernieres charrettes, l'avant-veille du 9 thermidor,
vit, debout et les mains liies, pales mais r6solus,
I'auteur du Ponme des mois, Roucher, et son jeune
ami Andre Ch6nier, lui disant avec fibvre en se frappant le front: a Etpourtant, j'avaisquelque chose li! ,
Le dix-neuvieme sikcle s'ouvre sur cette aube de
sang. Saint-Lazare devient une prison pour femmes.
II n'a pas cess6 de I'&tre.'En 1823, on d6molit la
chapelle gothique, transform6e en grenier a foin par
la Convention. De 1824 a I832 on construit la nouvelle chapelle et 1'infirmerie speciale, on relive la
hauteur des murs d'enceinte, on cr6e des dortoirs.
En 1836, lors de la suppressiou des Madelonnettes,
il devient le lieu de d6tention des filies publiques.
En i85o, les religieuses de Marie-Joseph prennent la
direction morale de la maison. Puis, c'est la Commune, la prison aux mains-des f6ed6rs et les sceurs
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miraculeusement sauvees par les d6tenues qui les font
fuir, tajdis qu'elles 6garent a travers la maison les
envoyes de Rigaud.
Au total, une histoire qui ne manque ni d'accent
ni de p&ripities et dont let curieux, presses de lire
sans remonter aux sources, pourront retrouver le

reflet exact, pr6cis et color6, dans un tres beau livre,
luxueusement 6dit6 par E. de Boccard et 6crit par le
Dr Leon Bizard et Mile Jane Chapon, avec une 6mouvante preface de Lenotre.
La Prison

Saint-Lazare r6unit de nos jours les trois caracteres
qu'il cut dans le passe : prison, h6pital, couvent. Mais
le premier, imprignant les autres, les fait voir sous ce
jour livide et sombre qui sort des grilles.
Gardons-nous cependant de tomber dans le romantisme de Ia crapule. Saint-Lazare n'est pas la sentine
qu'on s'est complu a d6crire. II y a, comme dans tous
les endroits oi des 6tres humains sont entass6s, des
promiscuitis ficheuses. On s'est efforce ici de les
r6duire au minimum en creant des categories tres
nettes: d'un c6te l'h6pital, de 1'autre la prison, divis6e elle-meme en quartier administralif et en quartier
judiciaire.

Franchi Ia porte et pass6 deux corps de garde, nous
entrons dans le cabinet du directeur, M. Achille Viala,
avis6 et peu loquace Meridional, qui dirige avec
humanit6 ce troupeau r6tif de femmes. Cabinet banal,
aux inurs tendus de vert, dont ne voudrait pas un
commissaire de police. On accomplit cependant l.
d'utiles besognes, et c'est sur cette table tachbe d'encre,
tailladie de coups de canif, que fut redig, un rapport
administratif qui, ii y a quelques mois, sauva la vie
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de trois prisonniires condamnies a mort - en realiti
des malades - que, rompant une tradition vieille de
pres de quarante ans, on se disposait a executer.
Je n'ai pas l'intention de conter ici minutieusement
une visite qui dura pres de quatre heures. Ci et la,
quelques impressions, quelques notations serviront a
mieux faire comprendre l'inter&t qui s'attache A ces
murs noircis et lepreux, mais riches de souvenirs et
d'6vocations.
Nous passons rapidement devant le greffe, oji, derriere une barriere a claire-voie, peinte en bran, bAillent
d'6normes registres, sur lesquels, d&s son arriv6e,
chaque d6tenue inscrit avec son pouce une empreinte
qui evitera toute fraude A la sortie. Aupres, s'ourent
les parloirs: celui des avocats, s6rie de cases aux cloisons de verre, meublIes d'une table 6troite et de deux
chaises; celui des visiteurs, deux grilles s6par6es par
un passage de I m. 5o, dans lequel un garde circule.
D'un couloir d6bouche une troupe de filles que vient
d'amener la voiture cellulaire de trois heures. On les
conduit au vestiaire. Des corridors s'allongent, monastiques, arrondis en voute ou plafonn's de poutrelles. Calme et silence de cloitre...
Et voici les cuisines: voites peintes en jaune, chemin&e immense comme celle d'un chateau. Puis le
rifectoire, qui n'a pas vari6 depuis la R6volution. On
y p6netre par une magnifique porte Louis XIII et il
apparait, avec des murs nus, oui un Christ 6cartel6 sur
sa croix met une tache, coup6 en deux par une rang~e
de neuf cojonnes, baign6 d'une lumiere crue qui fait

saillir de longues et 6troites tables d'une propret6
meticuleuse. Les repas, par exemple, sont r6duits au
strict minimum: une soupe le matin vers les neuf
heures, et, de deux heures a trois heures et demie, ce
qu'on nomme ici la pitance et qui se compose d'un
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16gume. 700 grammes de pain complitent I'ordinaire
et il y a de la viande une fois par semaine, le
dimanche.
Les dortoirs se trouvent sous les combles. En voici
un, s6par6 du couloir par une grille de bois et qui ne
manque pas d'une certaine allure: des poutres 6normes s'entre-croisant et, l-dessous, quatre rang6es de
petits lits de caserne qui abritent bien des sommeils
troubles et fievreux.
Nous sommes ici dans le quartier de ces detenues
administratives que la langue populaire a baptis6es
de ce nom si cruellement ironique de a filles de joie n.
On les garde par mesure disciplinaire de quatre a
quinze jours. Une grille, d'ailleurs ouverte et d'une
valeur plus morale que mat6rielle, car elle est en bois,
les s6pare du quartier judiciaire affect6 aux voleuses,
aux meurtrieres, bref A toutes les femmes passibles
de la correctionnelle ou de la Cour d'assises. II semble
- mais peut-8tre est-ce parce que la nuit arrive - que
les couloirs se creusent plus mornes, bord6s de
cellules et d'ateliers.
On travaille en effet a Saint-Lazare et chaque section a son ou ses ateliers. Imaginez de grandes pikces
claires avec de petites tables basses, semblables a des
pupitres, derriere lesquelles, assises sur des chaises
de paille, les d6tenues s'activent silencieusement,
ourlant des draps, fabriquant des fleurs artificielles,
tandis que sur une chaise surelev6e se tient immobile,
au-dessous d'un Christ, une religieuse en cornette.
On dirait une classe, et le contraste demeure frappant
entre le calme apparent de ces femmes et les pensees qui doivent bruire derriere ces fronts courb6s
sur la tache. Les travailleuses que nous voyons ici ont
I'air t&tu, but6 et sournois; ce sont des pr6venues de
droit commun, tandis que celles que nous avons vues
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au rez-de-chauss6e ou au premier 6tage, dans le
quartier des administratives, avaient une allure plus
degag6e, parfois gouailleuse, avec des rires soudains qui 6clataient derriere les petites tables basses
et des chuchotements a demi ktouff6s au moment ou
nous 6tions entres. Nous sortons et, derriere nous,
une voix s'l66ve, celle de la lectrice lisant d'un ton
icolier un roman qui sert a combler le vide de ces
heures de travail en commun.
Par un escalier en colimacon, nous acc6dons aux
cachots, car ici les cachots ne sont pas des culs de
basse-fosse, mais des mansardes cadenassies, aux
fen6tres a tabatiere grillees et dont les murs, peints
en noir, sont revetus d'inscriptions. Que n'a-t-on point
&critan sujet de ces graffiti! Au vrai, la plupart sont
assez innocents et naifs: promesses d'amour, serments
eternels et coeurs perc6s de fleches... Les recluses
enferm6es 1~ par mesure disciplinaire, pour manquements graves a la discipline, occupent ainsi leurs
loisirs forces.
Nous visitons ensuite la pistole, cellules affect6es
nagubre a des -dtenues qui payaient an loyer journalier de 2 francs et pouvaient ainsi s'isoler de la
masse. La pistole est une institution qui agonise. LA,
dans les fameuses cellules 12 et i3, furent incarc6rbes
des inculpdes clekbres dans les fastes judiciaires.
Il y eut des meurtrieres, des voleuses... Tout cela
aujourd'hui apparait lointain, surannA. A quoi bon
s'y arr&ter ? Laissons les cendres achever de se
refroidir.
Non loin, an d6tour d'un corridor obscur, nous
dcouvrons ce qu'on a ml6odramatiquement appel6 Ia
m6nagerie. C'est, isolees entre deux couloirs, une
suite de cellules qui apparaissent normales da c6t6 de
la porte d'acces, mais dont la cloison du fond, rem-
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plac6e par un .treillis grill6, ouvre sur un passage
eclairb par des fenAtres. On y enferme les femmes
particulibrement dangereuses,ou que l'on veut isoler.
Elles sont, d'ailleurs, aujourd'hui sais pensionnaires.
Nous marchons depuis deux heures et une angoisse,
une fatigue nous 6treignent si bien que nous 6prouvons une joie soudaine a. d6boucher tout d'un coup
dans une cour int6rieure oh tout a l'heure, par une
fenetre, nous avons vu une theorie de prisonnieres
tourner en rond sous la garde d'une sceur surveillante.
C'est le pr6au ou s'accomplit la promenade journaliere des d6tenues. L'air est vif, les arbres noirs; des
bitiments grilles ferment de toutes parts la cour, mais
1l, au milieu de toutes ces choses qui parlent de
prison, des chants d'oiseaux s'4lvent vifs, per<ants,
inattendus, et il nous semble que nous respirons
mieux. Sur notre gauche, une porte bee, laissant apercevoir, dans l'ombre d'un couloir, une sorte d'auge
grossiere. C'est le passage dit du 4 casse-gueule ,.
C'est lA, dans cette cour, que se promenaient les prisonniers du Tribunal r6volutionnaire; et c'est sur ce
seuil que se tenait le geolier faisant l'appel des
charrettes pourvoyeuses de 1'6chafaud. Les condamnis
traversaient obligatoirement ce passage, qui a garde
ce surnom sinistre et grotesque. Et cette porte m'6voque soudain une autre porte, une petite porte basse
et terrible que j'ai vue a Saint-Denis dans la crypte
des rois de France et par oiu passirent les cadavres
dds princes, ces autres condamnes a la fosse commune...
L'HlPital
Une cloche sonne, marquant un instant de la vie de
Saint-Lazare. C'est la fame ue cloche d'argent baptisie en 1649 et qui, depuis lors, regle le travail et
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cet air un peu lourd une note religieuse, et, comme la
chapelle est proche, nous y p6n6trons. Elle apparait
bien humble et quelconque, cette chapelle 6difi&e en
1823. Des bancs s'alignent; il y a un harmonium a la
tribune et j'imagine l'aspect qu'elle doit avoir, le
dimanche, quand les d6tenues, v6tues de robes en
droguet, ray6es de noir et de bleu, et coiff6es du
petit bonnet, s'y agenouillent au moment de 1'616vation. Un coin m'attire tout particulierement: une
statue de la Vierge devant laquelle s'accumulent de
d&concertants ex-voto. Quelle curieuse mentalite se
d6cle 14! Une mentalit6 que connaissait bien Maupassant et dont il a tir6, dans une de ses nouvelles les
plus connues, de curieux effets de contraste.
Cette chapelle se situe a peu pres au centre de
1'6tablissement, cr6ant entre les sections un fragile
lien spirituel. Son abside s'arrondit dans la cour de
1'infirmerie sp6ciale, qui perp6tue ici la tradition de
1'antique maladrerie. Ce batiment, construit de 1824 a
1832, apparait vaste, clair, perc6 de fenetres en demilune 6clairant largement les laboratoires, les salles
de pansement, les dortoirs. Trois quartiers distincts
s'y retrouvent, isolant trois groupes distincts de
malades.
Le tort grave de cet itablissement est d'assimiler un
h6pital a une prison. Dans aucun cas, en effet, une
maladie, quelle que soit sa nature, ne saurait constituer une faute. Au vrai, dans le projet actuellembnt
a 1'etude, subsisteraient seuls, avec la chapelle, ces
bitiments dont l'int6ret architectural s'avyre nul. Un
square couvrirait 1'espace occup6 actuellemennt par
la facade et par ce qui constitue la prison proprement
dite. On peut trouver mediocre la solution qui consiste a 6riger pompeusement au milieu d'un square,
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titre suspect, qui ambnera par contre-coup, dans les
all6es sablees et autour des pelouses fr6quenties par
les enfants,une population dont le moins qu'on puisse
icrire est qu'elle apparait singulibrement louche.
Le Couvent
La nuit vient. Les corridors s'emplissent d'ombres
vagues. (C et la, des lyres mettent dans tout ce noir
des flammes jaunes et tremblantes de gaz. car SaintLazare ignore l'l6ectricit6, et le bec Auer est consider6 comme une invention somptuaire. Au vrai, j'aime
mieux voir ainsi la vieille maison ; elle en garde un
caractere plus archaique qui permet de mieux evoquer
le pass6.
Cependant, nous allons vers la lumiere, puisque nous
allons vers.un couvent. II y a la, en effet, enfermees
avec les detenues, vivant leur vie, les conseillant,
essayant de les rendre meilleures, toute une communautA de saintes femmes, devant lesquelles il convient
de s'incliner longuement, respectueusement. Ce sont
les petites Sceurs de Marie-Joseph et, parce qu'elles
aiment leur prochain plus qu'elles-memes, elles se
sont vou&es, a la prison a perp6tuit6. II y en a ici
trente-cinq sous la direction d'une sup6rieure, que
nous saluons au passage dans le vestibule qui commande l'entr6e du quartier judiciaire.
(ý et la, alternant avec les cellules des d6tenues,
on lit sur des portes ces mots: ( Cellule de religieuses. » Et ces dernieres sont identiques aux autres,
aussi s6vires, aussi froides. II y a aussi dans les dortoirs des cabines en planches d'une aust6rit6 6gale
pour les Sueurs surveillantes. Toutes cependant se
montrent gaies, confiantes.
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Un murmure derriere une porte, qui ouvre sur l'oratoire des religieuses, dont les formes noires agenouillies paraissent plus noires sur le fond cru des
murs blanchis a la chaux. La tradition veut que ce
soit ici la chambre oi mourut le bon <cM. Vincent n,
et 1'on nous montre pres de la fenetre la trace creuste
par le saint, qui aimait, dit-on, a se tenir debout dans
cette embrasure. En realit6, saint Vincent de Paul est
mort en i66o et le corps de logis dans lequel il
demeurait a 6et d6moli et reconstruit en 168o. La
l6gende n'en persiste pas moins, touchante comme une
page de la Ligende dorde.
Une visite A Saint-Lazare ne serait point complete
si l'on omettait de voir sceur Lionide, aujourd'hui Agie
de soixante-dix-huit ans et qui vit ici - c'est ellemime qui pricise - depuis soixante ans. huit mois et
sept jours. Elle y est entr6e toute jeune, au lendemain
immediat de la Commune, et elle garde encore le souvenir d'un coin herbu, humide de ros6e et de sang,.
oi. plusieurs fedkres avaient 6tt fusilles. Que de choses
pourrait nous conter sceur Leonide! Mais elle s'insurge en riant : a Je n'aime point, 4it-elle, les journalistes! Ils sont trop bavards! n Mais il n'est pas
besoin qu'elle parle. N'est-elle pis devenue 1~gendaire
par un d6vouement qu'a r6compens6 r&cemment la
rosette de la Legion d'honneur?
II est tard, c'est I'heure du couvre-feu. Nous franchissons en sens contraire les cercles de cette prisoncouvent - et c'est la rue. Des taxis roulent, des camelots aboient les journaux du soir, une cohue d6ferle
a 1'entr6e des bars populaires. C'est I'heure oii Paris,
sa journ6e finie, s'enfiavre avant le grand dipart vers.
les banlieues.
Nous voila done au bout de notre visite et de notre
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enquete. Une impression s'endegage : il ne faut point
dtruire Saint-Lazare.
On pent discuter le r6gime actuel de cette maison.
Mais fera-t-on mieux ailleurs, et dans quelles conditions? On vient, parait-il, de d6penser 4 millions pour
amnnager en prison de femmes la Petite-Roquette.
Cette derniere a para nagunre si pen moderne, si mal

adapt6e qu'on a di, ily a quelques mois,-je le signalais ici meme, - retirer les mineurs qui s'y trouvaient
pour les transferer LFresnes. Au vrai, !asolution la
plus 616gante consisterait a laisser leschoses en l'6tat.

Mais, si l'on ne veut point s'y risoudre, il parait abusif
de raser definitivement Saint-Lazare.

Actuellement, seraient seules conservies la chapelle
et l'infirmerie. II fant y adjoindre sans h6siter la
faCade, le rbfectoire et, a vrai dire, Apen pr&s tout ce
qui existe aujourd'hui.
La prison appartient a 1'Etat et c'est de la haute

administration p6nitenciaire que d6pend son transfert.
Le monument releve, lui, da departement de la Seine.
Pour le Conseil general et pcur le Conseil municipal,
pourtant si vivement int6ressis a sauvegarder le vieux
Paris, la question parait entendue. La parole est done
aux beaux-arts. Ceux-ci peuvent, d'office etsans appel,
classer 1'ensemble. Cette solution radicale apparait
comme la meilleure.
Si nos conseillers municipaux, si nos conseillers
generaux veulent faire de l'urbanisme, ils ont aux
portes de Paris un champ magnifique et 16preux ou
exercer leurs talents d'architectes et de constructeurs.
La,comme 1'icrivait r&cemment Ludovic Naudeau, tout
est a faire : on peut rogner, couper, tailler et amenager librement. Mais qu'on ne touche pas a Paris,
qu'on kpargne ses demeares d'autrefois encore debout,
qu'on se souvienne que son prestige est fait plus peat-
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&tredu pass6 que du pr6sent et que ditruire ses vieilles
pierres, c'est obscurcir son rayonnement, c'est diminuer son auriole.
Paul-Emile CADILHAC.
(L'lllustration, 9 avril

t932.)

ROCHEFORT-SUR-MER
L'ANCIEN ETABLISSEMENT DES PRETRES DE LA MISSION

En 1666, il n'y avait, sur l'emplacement actuel de

la ville de Rochef ort, que quelques cabanesde pecheurs,
bourg miserable et insalubre perdu dans les marais de
la basse Charente. La terre appartenait au sire de
Cheusses, seigneur de Rochefort, un huguenot. C'est
de cette terre de Rochefort que, au nom de Sa Majesti
Louis XIV, Colbert de Terron, intendant du gouvernement de Brouage, prenait possession en mai 1666.
Car, dans ces marecages, Colbert a revA de construire un grand port militaire. Pour la grande flotte
de guerre dont le ministre a entrepris de doter la
France, Brest est un havre insuffisant. Et cette mer de
Saintonge, que protigent les iles de R6 et d'OlIron,
pr6sente bien des abris pour la grandissante marine
du Roi-Soleil. Brouage s'envase et il faudrait de
grands travaux pour y cr6er an port moderne. Mais la
Charente est toute proche, voie d'acces facile : c'est
sur ses rives marecageuses et solitaires que l'on 6difiera la ville nouvelle.
Des 1666, sur P'ancienne terre du sire de Cheusses,
on se met au travail: on draine les marais, on enfonce
dans la vase des pilotis, on construit la corderie,
!'atelier de miture, la fonderie, a la plus belle de
l'univers ,, dira B6gon. Et dejA se dessine le trace
giom6trique des rues de la nouvelle cit6. An prix de
quelles difficultbs I La pierre manque. Les premieres
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maisons sont basses, baties en mat&riaux de fortune, et
l'on travaille dans la boue.
La population grandit vite. Des 1671, son chiffre
d6passait sans doute dix mille habitants. Mais quel
ramassis de nomades, de proscrits et d'aventuriers,
venus de partout ! On a recrut6 des ouvriers dans toutes
les campagnes de Saintonge et du Poitou, des marins
sur tous les rivages de l'Ouest. II y a des mercenaires
enr6les au hasard, des trafiquants de tous pays, toute
une population inquiktante et tapageuse. u Le libertinage, 6crit Theodore de Blois, est le malheur inseparable des nouveaux etablissements... Une grande
partie des habitants (de Rochefort) y avait cherch6 un
asile & sa mauvaise conduite'. n
Evangeliser cette cite nouvelle de vagabonds et de
deracin6s, oi se milangent tous les peuples, toutes
les croyances, quelle oeuvre pour des missionnaires de
Dieu! CEuvre d'autant plus delicate que, sur toute
cette facade maritime de la Saintonge, les luttes religieuses, depuis le seizieme siecle, ont &te &pres et
sanglantes. Le bourg primitif et le vieux chiteau de
Rochefort ont ete pris, en 1567, par les protestants.
Dans les villages agricoles, le catholicisme n'a pas te6
kvinc6. Mais le calvinisme reste tenace dans bien des
petits ports du rivage.
Terre d'aventuriers. Terre de huguenots... La tiche
de gagner la cit6 naissante a la foi catholique devait
tenter les missionnaires de Saint-Lazare, que saint
Vincent de Paul a groupes et qui, pelerins inlassables,
s'en vont de village en village precher I'Evangile de
Dieu.
Rochefort est un pays de missions. En I669, Colbert
de Terron a fait venir dans la ville des pr&tres s6cui. Th6odore de Blois, Histoire de Roceftrt, 1773, p. 7-74.
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il a install dans la ville nouvelle des Capucins de
Tonnay-Charente. Par centaines, devant leur action,
les protestants abjurent. Mais la tAche est trop lourde,
car la ville s'6tend...
Vinrent alors les Ptres de la Mission de SaintLazare. Les artisans de leur 6tablissement & Rochefort
furent Henry de Laval, deuxi:me Cv&qne de La
Rochelle, et l'intendant Pierre Arnoul, ame d'une foi
ardente, devoue a toutes les euvres charitables, a si
digne de gouverner que je voudrais qu'il fft 6veque ,,
disait de lui F6nelon.
Double fut le champ d'action des Lazaristes: le seminaire, la cure de Saint-Louis. En i683, ils sont charg6s
de la formation des aum6niers. En 1687, ils sont ktablis
comme cures de Saint-Louis de Rochefort'.
I. -

La formation des aum6niers

En janvier i683, les Lazaristes arrivent & Rochefort.
Arnoul, le 3o janvier, annonce la nouvelle en ces
termes a Seignelay : c Les Peres de la Mission, qui
doivent s'etablir ici par ordre du Roi, sont arrives
depuis bier. 11 m'a paru qu'ils itaient encore irr6solus sur ce qu'ils avaient a faire 2 . , Irresolus? C'est
z. Sur la question : a Recherches sur les origines et les travaux de nos
maiwasa (Annaies de la Congrigationde la Mission, t. So, n*4, s85 ; t. 5,
n" I et 2, 1886). - Louis Audiat, Saint Vincent de Paul et sa congregalion & Saintes el d Rochefort (1642). Documents publiis dans les Archives
kiteriiues de la Saintosge et de fAsais, t XIII, x885, p. 371 k 472. Louis Delavaud, les Atablissements religieu et hositaliers Rockefort
{1683-1765). Documents publi6s dans les Archives historiques de la
Saintonge et de PAunis, t. XLIII, s191. - Georges et Paul Bondois,
l'Ifital de la Marine d Rockelrtl d apolhicaire Morisseau, dans le
Bulletin de la Socidl de glographie de Rochefort, t. XXXVIII, p. 174 et s.;
t. XXXIX, p. a9et a. - Duprat, 1onograpkie isaorique de Rolefertsur-Mer, du dixiase sicle d s~o8. Paris, H. Jouve, 9go9.
2. Bibliotheque nationale, manuscrits frangais. Nouvelles acquisitions franaises, vol. 21329, publie par Delavaud, ar. cid (Document I.)
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que le but de la mission n'est pas d6termin6 et, pendant
des mois encore, il faut que l'intendant Arnoul n6gocie
avec Edme Jolly, superieur g6niral de la Congr6gation de la Mission de Saint-Lazare. En principe, les
Peres de la Mission viennent pour former des aum6niers, qui iront porter les secours de la religion aux
marins du roi. Mais quels seront les rapports des
Lazaristes avec les Peres de la Charit6, que le roi
songe a installer a Rochefort?
On devine des conflits. Le 9 mars i683, le roi 6crit,
de Compiigne, a Arnoul : t Sa Majest6 a vu tout ce
qu'il (Arnoul) 6crit concernant 1'6tablissement des Peres
de la Mission a Rochefort et pour finir les difficultes
continuelles qu'ils font. Elle veut qu'aussit6t qu'il aura
recu cette lettre, il leur d6clare que son intention est
qu'ils s'6tablissent dans la maison qui leur est destinee,
qu'ils prennent soin du spirituel de l'h6pital et de
l'instruction des aum6niers . n Les Peres de la Charite
sont sacrifies. Car le roi estime qu'ils'ne s'entendront
jamais avec les Lazaristes. Arnoul devra donc d6clarer
que Sa Majest6 n'a pas besoin d'eux; le roi ne leur
versera plus la pension de 5ooo livres qu'ils touchaient lorsque l'h6pital royal 6tait installe a TonnayCharente. L'h6pital, transf6r gi Rochefort, sera laiss6
pour le spirituel aux Peres de la Mission, pour le temporel a des administrateurs qui en auront soin sous
les ordres du roi.
Contre cette solution s'insurge l'intendant Arnoul,
dans sa lettre a Colbert dat6e du 4 avril 2 . Les officiersn&cessaires au temporel de l'h6pital couteront, dit-il,
beaucoup plus cher que les Peres de la Charit6 et, ne
s'engageant li que pour gagner leur vie, s'acquitteront
I. Delavaud, doc. III.
2. Ibid., doc. IV.
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Et Arnoul aujoute : uc Je sais qu'il y a lieu d'appr6hender que ces Peres de la Charit6 ne s'accorderont
pas bien avec ceux de la Mission, si ceux-ci doivent
avoir soin du spirituel, mais il m'a paru que les pretres
de la Mission abandonneraient volontiers l'h6pital a ces
Peres pour se retrancher au soin des aum6niers. >
Peine perdue. Le ministre reste sur ses positions;
les Peres de la Charit6 sont cong6dies. Et en juin,
1'ameoagement des salles.itant achevi, les officiers
charg6s de l'administration ayant &t6recrutes par I'intendant, I'h6pital royal est officiellement transf6re i
Rochefort; dans un pavilion de l'h6pital seront log6s
Ades Lazaristes, dont un prktre devra s'occuper des
malades.
Mais la grosse question est celle des aum6niers. Les
matelots des vaisseaux du roi sont priv6s des secours
de la religion. On manque de pretres. La mission
.essentielle des Peres de la Mission est de former des
aum6niers pour la marine royale. Dis leur arrivee, les
Peres sont pries par le roi de chercher des aum6niers
pour des vaisseaux qui ont ordre d'armer. Le 3o mai,
Arnoul 6crit & Colbert les r6sultats de son enquete :
les Peres de la Mission ccont vu et examine ceux qui
ont 6t6 choisis pour servir sur ces vaisseaux; et ils en
ont renvoy6 un qui ne leur a pas paru capable d'etre
recu; mais, comme ils ne sont pas encore bien etablis,
ils pr6tendent qu'ils ne sont pas bien en 6tat de les
pouvoir choisir eux-memes, outre que chaque capitaine s'est mis en devoir de s'en pourvoir et que j'ai,
de ma part, demand6 deux R6collets pour servir sur
deux des quatre vaisseaux 1 D. Le recrutement de bons
pretres est difficile; il faut A tout prix une organisaI. Delavaud, doc. VIIL
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tion pour recruter et preparer les aum6niers A leur
mission. D'ailleurs, il faut bien payer ces pretres. Le
superieur general de la Mission, dit Arnoul a Colbert, demande 500 livres par an, avec quoi ils payeront leur pension;
iil dit qu'autrement il aura de la
peine a trouver des ecclesiastiques qui veulent s'engager, outre qu'il faudra les aller chercher loin pour
trouver des personnes capables, vu que les dioceses
voisins sont en disette de pretres ,.
Enfin, apres plusieurs mois encore de nigociations,
le 15 octobre 1683, est passe le contrat entre JeanBaptiste Colbert, marquis de Seignelay, et Edme Jolly,
sup6rieur de la Congregation de Saint-Lazarel. Sa
Majest6, u consid6rant que la plupart des matelots et
autres personnes destindes pour son service sur ces
vaisseaux ,) ne sont pas " parfaitement instruits des
lumieres de notre religion ,, croit que a rien n'6tait
plus necessaire que d'6tablir des aum6niers pour.les
instruire et catichiser et inspirer par leur exemple les
rigles du christianisme ,.
Le superieur g6enral de la Congregation de la Mission s'engage a fournir au seminaire, a perpetuite,
huit pr6tres et quatre freres de la Congregation,
" pour servir & 6lever des ecclesiastiques et les rendre
propres pour faire les fonctions d'aum6niers » sur les
vaisseaux du roi.
Les aum6niers, quand ils ne seront pas en mer,
vivront en communaut6 au seminaire, sous la direction
du sup6rieur du s6minaire. Le superieur- devra veiller
A ce que chaque vaisseau ait un bon pretre, capable et
exerc6 dans la conduite des ames. c Lorsqu'il y aura
quelques vaisseaux de Sa Majest6 qui sortiront du
port pour aller en voyage, quand meme il n'y en aurait
z. Original sur parchemin aux Archives nationales, S xo19. Audiat, art. cili, p. 4o5.

Voir
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que deux, lesdits pr&tres de la Mission et leur sup6rieur nommeront l'un d'eux. » Chaque aum6nier visitera ? son tour les malades de I'h6pital. Enfin, en
reconnaissance de la protection sp6ciale dont le roi
honore la Congregation, pr&tres et aum6niers seront
oblig6s de prier Dieu pour la conservation du roi, de
la maison royale et pour la prosp6rit6 de sc. armes;
u et a cet effet r6citeront tous les jours le psaume
Exaudiat, r6petant trois fois le verset Domixe salvur
fac regem, et ajoutant l'oraison Pro rege, et, aprbs le
dices de Sa Majeste, cel6breront tous les ans i perpetuit6, a pareil jour, pour le repos de son ame, un service solennel n...
Secours religieux aux equipages des vaisseaux dut
roi; prieres pour la prosperite du roi et du royaumeEn 6change de cela, qu'offre Ie roi?
D'ahord, subsistance et entretien. Le roi fait don
aug pretres de la Congregation de la Mission d'une
somme de 4800 livres de rente, a raison de 4oo livres
pour chacun d'eux. Sa Majest6, dit le contrat, veut que
cette somme soit uemployee sur etats au chapitre des
fiefs et aum6nes, en attendant qu'elle les ait pourvus
d'un autre fonds amorti de pareil revenu, soit par
arri6ers de ben6fices on autrement, en sorte que lesdits pretres de la Mission aient toujours lesdites
4800 livres, franches et quittes de toutes charges *.
Un pavilion de l'h6pital recevra les pr&tres; et il sera
meubl6, pourvu de livres, r6par6 aux frais du roi.
Ensuite, le roi promet sa protection': intendants,officiers de l'h6pital et de la marine appuieront les
pretres dans l'exercice de leurs fonctions, a particulierement quand il s'agira d'empecher les jurements,
blasphemes, ivrogneries, querelles, scandales, s'il en.
arrivait tant dans ledit h6pital que sur les vaisseaux ,Enfin, les pretres de la Mission jouiront d'une cer-
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taine indpendance. Les intendants de la province,
les officiers de la marine on de l'h6pital n'auront sur
eux la moindre autoritk. D'autre part, les capitaines
des vaisseaux seront obliges, par ordre de Sa MajestY,
de recevoir pour aum6niers les pr&tres qui seront 6leves dans le s6minaire et qui leur seront donn6s par le
seminaire.
En avril 1684, sur l'ordre du roi, le superieur gen6ral de la Mission envoie au roi le reglement du s6minaire 1 . Avant d'entrer an s6minaire, dit ce reglement,
il faut commencer par une retraite; l'oraison mentale
sera en usage pour se soutenir dans la pratique de la
vertu; les futurs aum6niers c s'ktudieront a c6l6brer la
messe avec d6votion et les preparations convenables
a une si grande action ); ils devront se confesser au
moins une fois par semaine aux confesseurs nomm6s
par le sup-rieur; ils devront obligatoirement assister
A des conferences sur la theologie morale, sur la manitre d'administrer les sacrements, sur la m6thode
de precher et de cat6chiser. Le reglement exhorte
encore les pr&tres a la charit6 et a la modestie.
Leslettres desintendantsArnonl et B6gon temoignent
que, par la suite, les Peres de la Mission 6prouverent
des difficultes a recruter le nombre d'aum6niers n6cessaires et que des conflits, parfois assez violents,
eclaterent entre les Lazaristes et le roi. Sans doute,
le 12 juin 1685, Arnoul se declare satisfait: < Les
Peres de la Mission, dit-il & Seignelay, out fourni
pour tons les vaisseaux qui sont en mer jusqu'a-sept
aum6niers, et il ne leur en reste plus qu'un dans leur
seminaire; ceux qu'ils ont choisis paraissent honnetes
gens et ils ont soin d'examiner ceux qui leur sont
z. Archives de la marine, B 3 47, fol. i25. (Delavaud, XV.) Le r6gle.
ment est aux Archives de la marie, BS 44, fol. 34.
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pr6sentis d'ailleurs . n Mais, en 1687, les Peres de la
Mission se plaignent et Arnoul transmet leurs revendications a Seignelay : c Ils pr6tendent qu'ils ne
peuvent plus trouver d'aum6niers, depuis que le roi
les a rdduits a lo livres par mois pour eux, outre les
20 livres qui se payent pour leur nourriture dans le
temps qu'ils sont a terre; ils croient que, si Sa MajestA
voulait seulement donner 5 livres au lieu de io livres
a ces aum6niers, qui en avaient 25 auparavant, ils
pourraient encore y engager d'honngtes gens 2. »
Mais voici qu'en 1689, le conflit s'aggrave. Seignelay
dit a Begon, le 19 avril 1689, de faire savoir aux Peres
de la Mission que K l'intention du roi est qu'ils aient
toujours dans leur maison le nombre de dix aum6niers
et qu'ils remplacent ceux qui iront a la mer ). Ordre
est donnt, en outre, au superieur de la Congregation
d'envoyer un missionnaire pour faire une enquete sur
la conduite des aum6niers qui servent dans l'escadre
de Rochefort 3 . Le sup6rieur de la Congregation
repond a Seignelay par une lettre knergique. a II est
exact, dit-il, que les Peres ont refus6 de donner des
aum6niers pour les fregates et les flutes qui doivent
aller aux iles; il n'en resterait plus pour les grands
navires. D'ailleurs, les aumoniers sont mal payis par
le roi et il devient plus que jamais necessaire d'amAliorer leur pension'. ,
Et la situation mat&rielle desaum6niers ne semble pas
s'ameliorer. Vers 1698, ils adressent au roi une pitition. Ils c representent qu'ils sont destin6s & des
emplois de fatigue et p6rilleux, sans espCrance d'aucun avancement, et que meme on a retranch6 de leurs
x.
2.
3.
fort.
4.

Bibliotheque nationale, man. fr. 2133.-. Delavaud, doe. XXI.
Ibid., man. fr. 21334. - Delavaud, doc. XXXIX.
Correspondance de la Cour. - Bibliothtque de la marine i Roche.
- Delavaud, doe. XLVIII.
Archives de la marine, B3 59, fol. 141-142.
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appointements depuis quelques annees ,. Aussi supplient-ils le roi c de vouloir accorder a ceux qui l'au-

ront m6rit6 les binifices d6pendants de la nomination
du prieur6 de Saint-Vivien de Saintes, qui n'a 6ti uni,
en cour de Rome, a la cure de Rochefort, que dans
cette vue. Leseveques n'ont pas le droit d'en disposer ,,
comme ils ont fait jusqu'a pr6sent . Enfin, un rapport
de l'intendant Bjgon " indique la situation du seminaire A cette date. if n'y a, dit-il, pour ]e service du
s6minaire et de l'h6pital que trois pr&tres et un frere,
au lieu de huit pretres et quatre freres fixes par le
contrat de 1683. Car le soin de la cure de Saint-Louis
accapare l'activit6 de la mission.
II. -

La cure de Saint-Louis

Le r6le des Peres de la Mission, en effet, ne se borna
pas, a Rochefort, A la formation des aum6niers. Tres
vite, la ville grandit : les cures des paroisses ne
peuvent suffire A leur tache. Aussi, le o1mars 1687,
est sign6 un contrat d'etablissement A Rochefort des
Peres de la Mission comme cures de Saint-Louis.
Cela n'alla pas sans difficult6s: les Lazaristes, en
principe, refusaient de se charger de nouvelles paroisses, ils ne peuvent disperser leurs efforts; administrer des cures n'est pas le but de leur Congregation. Fait caracteristique, qui indique deja en i683
des conflits A ce sujet entre le roi et les Peres : le
9 mars de cette annhe, le roi 6crit A Arnoul qu'il veut
bien consentir que les Peres de la Mission ne se
-chargent pas des soins de la paroisse. Et meme, les
Peres refusent de confesser. Colbert dit a Arnoul, a
ce sujet, son mecontentement, le 14 mai, et il prie
i. Delavaud, doc. LVIII.
a. Ibid., doc. LVII.

I'intendant de c( lear faire entendre -que Sa Majest6
ne les a 6tablis (a Rochefort) que comme une esp&ce
de mission continuelle et qu'ainsi its sont dans le cas
auquel, par lear institution, ils doivent confesser;
d'ailleurs, y ayant aussi peu de pr&tres a Rochefort, ii
est necessaire de pourvoir an besoin que 'or. a de gens
qui administrent les sacrements' ,. Mais le P. Jolly
n'accepte pas cette maniere de voir : les Peres de la
Mission n'ont pas le soin de la paroisse; ils ne confes-

seront point; seuls les aum6niers formes par eux au
s6minaire pourront confesser et secourir la paroisse
quand ils seront i terre 2.
Or, la situation s'aggrave. Et le 19 mai I685, MichaIon, cur6 de la paroisse de Rochefort, lance au roi
un cri d'alarme 1. La.paroisse de Rochefort, dit-il, est
une des plus grandes du royaume; elle englobe trois
6glises paroissiales : Saint-Louis, dans la ville;
Notre-Dame, hors des murs de la ville; Saint-Hippolyte du Vergerou, qui en est -loign6 d'une lieue.
*( Ces trois paroisses, qui n'en font qu'une, entretiennent A present sept ý huit mille communiants,
dont la plupart sont repandus en plus de dix-sept villages, tous fort 6loignes les uns des autres. ) Pour
servir une si grande paroisse, dont la population
croit .tous les jours, ii n'y a qu'un cure et deux
vicaires. Le revenu fixe n'est que de 1oo 6cus et le
casuel .ne d6passe pa 800 francs : revenu trbs
modique, dit le cur6, a et en outre fort incertain,
parce que la plupart des habitants sont des artisans,
des soldats et des travailleurs qui ne subsistent tous
que par l'argent du roi, et par des travaux qui sont
I. Bibliothbque nationale, manuscrits frangais, vol. 21329. Nouvelles acquisitions frangaises. -Delavaud, doc. VII.
2. Ibid., doc. VIII.
3. Archives de la Marine, B 3 48, fol. 294-296. -Delavaud, doc. XXII-
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souvent interrompus >. Pour entretenir l'eglise, la
fabrique n'a aucun revenu assur6; aussi celle-ci est-elle
4( entierement d6pourvue des vases, linges, livres,
argenterie, et ornements n6cessaires a la c6elbration
du service divin ».
Pas d'argent. Pas de pretres. Bien des personnes.
meurent sans sacrements; les enfants ne sont pas instruits. Les deux communautes que le roi a 6tablies a

Rochefort, Capucins et Peres de la Mission, ne sont,
pour le cur6 de Rochefort, d'aucun secours. Et en
conclusion, le cure Michalon demande des appointements plus 4leves et l'aide de missionnaires.'
Avec la r6vocation de I'Edit de Nantes, les conversions sont nombreuses. De l1, un surcroit de travail pour le cure de Rochefort : il faut surveiller le
zele des nouveaux convertis, qui ne font pas baptiser
leurs enfants A 1'6glise2. L'6veque Henri de Laval a
visit6 Rochefort le 24 juin i685; cette ann6e-lt, la
fondation d'une nouvelle 6glise dans la ville nouvelle est d6cidee et Arnoul iusiste pour q'u'une cure y
soit cr66e. c Pour 1'6glise de la nouvelle ville de
Rochefort, &crit-il le 4 avril 1686, il faudrait une
communautE qui fit le service, telle qu'il plairait A
Sa Majest6 de la choisir. Elle pourrait,'pour cet effet,
y attribuer un benafice . » Or, 1'occasion est favorable,

6crit-il le I

juillet,

(

vu que le prieur6 de Saint-

Vivien, qui vaut 2000 livres de rente, est vacant
<depuis quelque temps par la mort du chevalier du
Cambout et que le cur6 de Rochefort est oblig6 de
quitter 4 ,.

i. Les Capucins de Tonnay-Charente avaient 6te installs par Colbert a I'arsenal de Rochefort, puis dans une. maison pr6s des halles.
Voir Duprat, livre cite, p. z65-i66.
2.
Dit Arnoul i ChBteauaeuf. - Delavaud, doc. XXVII.
3. Delavaud, doc. XXX.
4. ibid., doc. XXXIII.
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De leur c6t6, les habitants de Rochefort demandent
avec instance la creation d'une cure nouvelle au centre
de la ville. Le 28 juillet 1686, les habitants du
bourg fermi de Rochefort demandent a l'rveque de
La Rochelle, Henry de Laval, a qu'il lui plaise
.ordonner qu'il sera erige et fait une nouvelle cure et
paroisse dudit bourg ferme de Rochefort, skparbe et
distingube de l'ancienne paroisse Notre-Dame hors
lesdits murs' n.
Au meme moment, Arnoul negocie avec 1'6veque de
La Rochelle; et ils tombent d'accord pour proposer an
roi de confier la nouvelle cure aux Peres de la Mission. u Nous ne trouvons point de communaut6, ecrit
Arnoul le 2z juillet, qui convienne mieux quelesPeres
de la Mission .; et: « il suffirait d'en avoir cinq, dont
l'un d'eux ferait l'office de cure, vu que le prieur6 de
Saint-Vivien ne vaut, a ce que l'on pretend, que
I 5oo g 1 600 livres de rente 2 u.
Enfin, le 28 novembre 1686, I'6v6que, Henry de
Laval, erige 'dans l'enceinte du bourg ferme de Rochetort une nouvelle cure ( sous le nom, titre et invocation
de saint Louis, roi de France 3 ). Et le io mars 1687
est signe a Paris, entre Jean-Baptiste Colbert, marquis
de Seignelay,'et Edme Jolly, le contrat d'6tablissement a Rochefort des Pr&tres de la Mission comme
cures de Saint-Louis.
La Congregation de Saint-Lazare fournira a perp&tuiti, en plus des huit pritres et quatre freres ddji
etablis, six autres pr&tres, deux clercs et deux freres
pour le service de la cure. L'un d'eux sera institue
cure par I'6evque de La Rochelle, sur la nomination du
i. Document publii par Audiat, art. cit, p. 4r3. - Arcbives de
notaire.
2. Aruoul
Seignelay. - Delavaud, doc. XXXIV.
3. Archives nationales, S. 67o9. - Voir Audiat, p. 415.
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superieur general de la Congregation. A mesure que
la population de Rochefort augmentera,le nombre des
pr&tres et leur pension augmenteront aussi. D'autre
part, les aum6niers des vaisseaux serviront aussi dans
la cure. Enfin, pour la subsistance et l'entretien des
membres de la Congregation charges de la cure,
Sa Majest6 fait don de la somme de 3ooo livres de
rente, a raison de 300 livres pour chacun d'eux'.
Le 2 juillet 1687, Henry de Laval rend la sentence
qui unitela cure de Saint-Louis de Rochefort a la communaute des Pr&tres de la Mission. < Pleinement
informes des avantages que '1glise tire journellement des prItres de la Congregation de la Mission,
qui 6difient beaucoup les peuples tant par les exemples
d'une bonne conduite que par la capacith qu'ils ont
de les bien instruire et de leur administrer les sacrements, et pour seconder les pieuses intentions de
Sa Majest6..., (nous) unissons et annexons ladite cure
de Saint-Louis de Rochefort a la Congr6gation 2 ... ,
Les cures seront tenus de a comparaitre a nos synodes,
obbir aux constitutions synodales, reglements de
notre diocese et a nos ordonnances, ainsi que les
autres cures de votre diocese, sauf notre droit et celui
d'autruii.
Enfin, il fallait unir a. la cure des b6n6fices lucratifs. En 1689, le prieure de Saint-Eloi de la Perriere,
d6pendant de l'abbaye de Tonnay-Charente, deserti
par les religieux, fut annex6e la cure de Saint-Louis 3 ;
et en 1694, ce fut le tour du prieure de Saint-Vivien,
avec ses a droits, fruits, profits, revenus et emoluments y appartenant 4 ). Mais la rente accordee.par le
i. Archives nalionales, S. 6709. -

Voir Audiat, p. 418.

2. Voir Audiat, p. 422.

3. Archives dipartementales de La Rochelle, G. 24.
4. Archives nationales, S. 6709. - Voir Audiat, p. 434.
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roi diminua a mesure que s'enrichit ainsi la cure.

Le contrat de 1687, comme celui de 1683, ne fat
pas exccute sans heurts. -Leroi se plaint en 1689 que
le service de la paroisse est mal fait. Mais le Phre
Jolly prbsente la d6fense de la Congregation : c On
fait fort exactement tous les dimanches deux predications et deux cat6chismes; on ne manque point,
les dimanches et les fetes, de chanter la messe de
paroisse; ces mmeme jours, les confesseurs sont
occup6s au confessionnal depuis cinq heures du matin
jusqu'a midi. ) On dit continuellement des messes &
la paroisse; tons les jours, sauf le dimanche, a on
fait le cat&chisme aux pauvres de la paroisse a la
porte de la maison et on leur donne l'aum6ne' ).En

1698, B6gon remarque que le nombre des Pretres,de
la Mission install6s a la cure est infkrieur a celui fix6
par le contrat, et il ajoute : i Les Pretres de la Mission s'en excusent sur la mortalit6 et les maladies,qui
sont frequentes ici. En quoi ils peuvent avoir raison. ) Lorsqu'un pretre meurt, il faut accorder, selon
B6gon, trois mois pour le remplacer 2.
Mais, de leur c6tW, les Pretres de la Mission se
plaignent sans cesse qu'ils n'ont pas assez de revenus;
surtout, 1'6glise et les bitiments oi sont logis les
Peres sont dans un lieu malsain. II est pitoyable, dit
en 1698 le cir6 de Rochefort, Parmentier, < de voir
quasi .un tiers de nos ouvriers hors de servir par
maladie ).II faut assainir la ville, crier de nouveaux
h6pitaux, car les habitants meurent par centaines3.
D'autre part, le cur6 de Rochefort demande au roi
d'aider la sacristie, qui a de lourdes dettes 4 ; mais
1. Jolly & Seignelay. - Archives de la Marine, B 3 , fol. z4i-z42. Delavaud, doc. L.
2. Archives de la Marine, B3 104, fol. 63-65. - Delavaud, doc. LVI.
3. Ibid., fol. 7o-71. - Delavaud, doc. LIX.
4. Ibid., fol. 77-78. - ibid., doc. LIX.
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B6gon estime tt qu'il ne convient pas d'entrer dans
l'examen ni dans le payement des dettes u.
Mais qu'importent ces difficultes d'argent, ces
conflits, ces querelles? A la fin du siecle, l'oeuvre des
missionnaires est, en d6pit de tout, en bonne voie;
CEuvre d'6vang6lisation singulierement difficile; ces
quelques textes, fort instructifs, nous l'ont montr6.
En ces marais insaiubres, en cette terre qui fut protestante, en cette ville oi accourent des aventuriers
de tous pays, a ktendre le royaume de Dieu n est une
tache delicate. Et cette lutte, poursuivie sans merci
par les missionnaires de saint Vincent de Paul, u'est
certes pas un des moins curieux aspects de la belle
histoire de Rochefort naissant.
Louis PAPY.
(AMlanges Albert Dufourcq,tuades d'Histoire religieuse,
1932, p. 165-i8o.)

AMIENS
LES CEUVRES SOCIALES DE SAINT-MAURICE

A c6te des creches de la ville d'Amiens, reconnues
et subventionndes par les pouvoirs publics, existe, au
faubourg Saint-Maurice, une oeuvre semblable, 6galement bienfaisante. Nous en ignorions l'existence.
Un ami nous I'a signal&e. Nous sommes alle la visiter
et nous avons &t6 imerveillb.
C'est plus qu'une oeuvre, c'est un groupe d'oeuvres
sociales, cr6ees, soutenues, developp6es par de grands.
coeurs qui se sont pench6s avec affection sur la detresse
des humbles.
En plein centre ouvrier, entre les rues Bizet et Turgot, s'ilivent deux immeubles de construction r6cente,
i. Archives de la Marine,. Ba3 o2, fol. 417. -

Delavaud, doc. LXI.
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propri6t6 de la Societk civile immobilibre de SaintMaurice. En quatre ans, sans aucune aide officielle,
avec le seul secours de I'initiative priv6e, cette Societ6
a idifii et amenage, de la fagon la plus moderne, ces
deux immeubles, qui ont coute pres de 350ooo francs.
La creche avec jardin d'enfants, une consultation de
nourrissons, un dispensaire y sont installis.
La consultation de ourrissons.- La consultation de
nourrissons est I'ceuvre la plus ancienne. Elle fut fond6e en g919, par le docteur Labrunie, auquel succ6da,
en 1922, l'actif et devou6 docteur Routier. Une vieille
maisonnette de la rue Bizet lui servit d'abord d'abri.
Un bWtiment nouveau, comprenant une vaste salle et
un cabinet medical, l'a remplac6.
La consultation a lieu chaque mercredi, a 2 h. 3o.
Une religieuse procede a la pesee des bebes. Le docteur Routier les examine ensuite, interroge les mamans
et prescrit le regime a suivre on les remedes a employer.
Au cours de l'ann6e ig93, il a 4t6 ainsi effectu6
506 pes6es.
Dans la lutte, trop longtemps n6glig6e, contre la
mortalit6 infantile, la consultation de nourrissons est
I'arme la plus utile. Cette surveillance r6guliere de la
sant6 et du d6veloppement des nourrissons a sauvA
d6ji bien des vies precieuses. C'est le plus bel 6loge
que l'on puisse faire de ceux qui en assument la
charge.
Le dispensaire. - Install dans le meme immeuble
que la consultation des nourrissons, le dispensaire a
6t6 fond6 en 1925. II fut, en juin 1929, reorganis" et
pris en charge par l'Union des femmes de France. La:
pr6sidente de cette section de la Croix-Rouge,
Mme Due, second6e par ses infirmiires b6n6voles,
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toutes dipl6mbes, assure la direction des services,
qu'elle a rapidement modernis6s et d6velopps.
Le dispensaire n'est ouvert qu'aux indigents. II vient
en aide aux plus malheureux, a ceux qui delaissent les
services de l'assurance sociale.
Des consultations de midecine g6n&rale y sont
donntes, chaque jeudi, a neuf heures, par le docteur
Routier, et des consultations de laryngologie, le premier et le troisieme lundi de chaque mois, par le docteur Dubois.
Chaque matin, de 7 h. 3o a 9 .h. 3o, une infirmicre
est A la disposition des malades, et des pansements
peuvent etre faits le lundi et le jeudi, de 9 h. 3o i
midi.
Sur l'initiative du docteur Routier, ce dispensaire a
6t6 parmi les premiers a etre dote d'un appareil a
rayons ultra-violets.
Au cours de l'ann6e 193 1, le docteur Routier a donna
218 consultations et le docteur Dubois 37.
II a &t6 fait en outre par les infirmieres, sous la
direction du mdecin: 4211 pansements, I 219piqures,
413 applications de rayons ultra-violets, 347 ventouses,
124 massages.
Ces chiffres, mieux que tout commentaire, indiquent
les services rendus aux malheureux,.
La crtcke. - La creche -a et fondee en 1929 par
M. Fernand Dupetit, industriel, dont la bont6 g~nCreuse est bien connue en ce quartier ouvrier. Elle a
6t6 dot6e r6cemment d'un coquet et spacieux immeuble,
6difi6, rue Turgot, sur les plans de M. Herdhebaut,
et ambnag6 selon les regles derniires de l'hygiene.
A l'entrbe, un petit garage permet aux mamans de
remiser les voitures des b6bis pendant la journ6e pour
les reprendre le soir.

-

514 -

La premiere piece est le vestiaire oiu, des leur arri-

vee, les enfants sont deshabilles et ensuite revetus
d'effets appartenant a la creche. Pres de li, se trouve

la salle de bains.
Une grande salle, largement a6r6e, tris claire, regoit
les enfants detrois a six ans. C'est le jardin d'enfants.
Le coup d'ceil, d&s I'entree, est charmant. Une trentaine
de fillettes et de garconnets, tous revetus d'un tablier
rose, sont assis pres de jolies petites tables. Une religieuse et une surveillante laique s'ing6nient a les distraire et a 6veiller lear petite intelligence par des jeux
de construction et de petits ouvrages en papier. Une
autre salle voisine sert de r6fectoire. Lorsque les beaux
jours seront revenus, tout ce petit monde abandonnera
les salles chauffees, pour grimper au sommet de l'edifice, oil une superbe terrasse, dominant tout le quartier, lui offrira le grand air.
Au premier 6tage se trouve la creche proprement
dite.Elleregoitles bebs den mois troisans. De petits
lits roses sont alignbs dans une salle spacieuse et
blanche, d'une m6ticuleuse propret.. Une pikce voisine sert de r6fectoire et de salle de jeux. Un grand
parc circulaire permet aux petites jambes, encore
caoutchouteuses, de s'affermir. De 25 a 3o bebes y sont
recus chaque jour.
C'est encore le docteur Routier qui assure la direc-

tion de la creche et du jardin d'enfants, avec une
paternelle vigilance.
Au cours de l'annee i93o, on compta 9840 journies
de presence. Ce chiffre a etA largement dipass6 en
1931. On a enregistr6 r3 8I

journ6es.

Le service de la creche est assure par une Soeur de
Saint-Vincent-de-Paul et quatre employees qui y consacrent tout leur temps.
Douze jeunes illes d6vou6es, se remplaant par
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roulement, s'occupent sp6cialement des bains et de la
toilette des enfants.
Les ressources de l'ceuvre. - Une telle ceuvre coite
cher. II faut, cbaque ann6e, rien que pour l'alimentationdes enfants, pres de 9ooo francs. Les d6penses
totales du dernier exercice ont atteint 42 708 franEs.
Alors que la journ6e de presence d'un enfant revient
a 3 fr. og, on ne demande aux families que 5 francs
par semaine, pas meme un franc par jour, et cette
minime contribution n'est pas toujours vers6e.
L'tItat ne fournit qu'une subvention de 3 ooo francs.
Fort heureusement I'Union des femmes de France,la
Semaine de I'Etfance, 1'CEuvre de Saint-Maurice,
accordent g6enreusement leur participation. Mais, en
fin d'exercice,- toujours la colonne des d6penses est
plus longue que celle des recettes. C'est souvent une
vingtaine ae mille francs qu'il faut trouver pour r6tabliz l'6quilibre.
L'admirable ing6niosite d'une religieuse, qui est une
femme de t&te en meme temps qn'une femme de grand
coeur, la g6enrosit6 de personnesais6es, pour lesquelles
la solidarit6 humaine n'est pas un vain mot, y pourvoient. Elles font meme face aux frais de deux colonies de vacances, install6es a Rogy et A VillersBocage.
Et ainsi, sans bruit, modestement, par le scul effort
de I'initiative prive, les enfants les plus malbeureux
sont sauv6s de la misere, prot6ges contre la maladie,
physiquement et moralement pr6pares a la vie.
Pierre DAUTHIT.
(Le Re'pulicain Picard, r3 mars 1932.)
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ESPAGNE
LA MORT DE M. TUBEUF
Lettre de Mlle FLOREZ i M. LE SUPERIEUR GENERAL
Madrid, 19 fWvrier 1932.

MON RESPECTABLE PtRE,

Profond6ment peinee par la mort de notre ancien
et cher Recteur, M. Tubeuf, je ne saurais manquer au
devoir de justice et de reconnaissance qui me porte i
vous offrir mes plus sincires condoleances pour cette
perte irreparable.

lleve assidue du college Saint-Louis des ma plus
tendre enfance -

A partir de 19o5 -

j'ai 6t6 form'e

par 1'ime d'dlite que nous pleurons aujourd'hui.
Je ne pourrai doric jamais assez remercier la bont6
divine, si infniment gendreuse a mon 6gard. Qu'elle-.
daigne m'inspirer pour laisser parler mon cceur et
rendre sincerement, simplement, hommage aux vertus
de ce cher Phre.
M. Tubeuf avait par-dessus tout l'ame d'un ap6tre.,
II poss6dait un divouement inlassable, un zele ardent,une grande bont6, la patience, la charit6... Que dire.
de sa bont6 pour nos petites ames au confessionnal et
dans les cours de cat&chisme qu'il nous donnait avec
une ponctualit6 que les plus grandes savaient biena,
remarquer!
Malgre ses nombreuses occupations comme Recteur.,
il trouvait le temps de se dovouer sans compter a la_
formation de nos jeunes ames. Nous avons toujours
trouv6 en lui le bon PNre, le conseiller discret, le directeur ferme, le maitre patient.
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Jamais, meme dans les dernieres ann6es, malgr6 la
fatigue de son Age et de sa maladie, jamais il n'a
refuse sa presence au confessionnal,alors qu'elle6tait
reclamee. Les veilles de nos communions mensuelles,
il y restait depuis neuf heures du matin jusqu'au soir,
sans autre interruption que I'heure du catechisme. II
y venait de bonne heure, le jour m&me de la communion, et il y demeurait pendant qu'on c6lebrait la
sainte messe, parfois m6me apres. II se rendait ensuite
au college pour nous faire l'instruction. C'6tait toujours une causerie vraiment paternelle. Alors, comme
dans toutes les occasions o& il s'adressait
.nous,
parmi ses exhortations a la pratique des vertus, il
tenait par-dessus tout A graver dans nos ames a l'amour
du devoir et la delicatesse du ceur n. Oh! comme il
travaillait a enraciner et developper en nous ces deux
grandes vertus! Comme il savait les exalter, nous
faire apprecier et comprendre leur beaut6! 11 y employait un langage tout B fait a la port&e de son auditoire, soit qu'il s'adressit aux fillettes du cours preparatoire d'instruction religieuse, soit aux plus

grandes des autres cours, soit aux jeunes filles de
1'Association.
M. Tubeuf a 6et un maitre d'instruction religieuse
par excellence. II y consacrait tout son d6vouement;
on aurait dit qu'il n'avait pas autre chose A faire que

d'enseigner le catechisme, lui dont les occupations
etaient si nombreuses, si differentes. J'ai* eu le benheur d'assister a tous ses'cours et je m'en rijouis.
Lui-m~me corrigeait nos devoirs; il avait compos6
pour nous un cours complet de catechisme de per-

s6verance, il nous le dictait. II ne se contentait
pas d'expliquer-il nous interrogeait d'une maniere
attrayante qui fixait notre attention et gravait ses
enseignements. 11 ne se lassait pas; jamais ii ne se
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fichait. Notre bon Pere souriait toujours; le sourire
etait si habituel sur ses livres, qu'il lui suffisait de
devenir s6rieux pour 6touffer toute tentative d'espi~
glerie et pour que l'ordre ffit immediatemerit r6tabli;
jamais il n'a eu besoin de gronder.
II avait toujours une parole aimable, un mot spirituel pour chacune; ii connaissait une a une les
brebis de son nombreux troupeau. 11 les connaissait
si bien que, lorsque le Conseil se r6unissait pour tudier l'admission de quelques 616ves dans notre Association d'Enfants de Marie, ii savait se prononcer ea
toute justice, mais aussi en toute charit6, sur les
defauts, les qualit6s, les circonstances de famille de
chacune des aspirantes. On pent bien le qualifier
( une main de fer dans un gant de velours n, cara
douceur et 1'rnergie s'alliaient en lui d'une manikre
parfaite.
Infatigable dans son apostolat pour la formation
des jeunes ames, il l'exercait encore au moyen de la
predication. C'est-lui qui faisait les instructions dA
careme et du mois de Marie; lui qui pr&chait la
retraite annuelle et celle des premieres communiantes,
durant laquelle il expliquait et interrogeait i la fois
les filiettes pour leur 6viter les distractions. Comme
il savait toucher leur petit ceur et les p-n6trer de l
grandeur du don sublime qu'elles allaient recevoir!
Quelles journees de travail incessant que celles-li.4
C'ktaient les instructions aux premierescommuniantes,
puis le confessionnal, qu'il quittait pour de nouvelles
instructions; ensuite 1'exercice du mois de Marie,
pour revenir .de nouveau au confessionnal. Le jooa
meme de la premiere communion, oU l'on c&lebraiti
la fois la reception des Enfants de, Marie, il s'occadpait de rF6glise; des 6lves, donnant i ces f&tes tout:
la solennit6 et la splendeur qu'elles exigent.
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M. Tubeuf nous a donnd, sans doute sans le chercher, I'amour de la France. S'il a travaill pour la
Foi, il a travaille pour la patrie. * Dieu et Patrie i,
c'6tait li sa devise tant r6ep6te. II chantait les grandeurs de la France, I'associant dilicatement a i'Espagne, et cette d6licatesse nous touchait si vivement
que, de tout coeur, nous nommions la France notre
seconde patrie.
Les Francais et les Espagnols, qui pleurent aujourd'hui sa mort, garderont toujours dans leurs prieres
un souvenir de reconnaissance pour leur si bon PNre,
grand ap6tre, grand Frangais, digne enfant de saint
Vincent de Paul et de sa Congregation des Pretres de
la Mission.
Veuillez agrber, Respectable Pere, avec toutes mes
excuses pour retenir si longtemps votre attention,
I'assurance de mon respectueux attachement et de la
part bien grande que je prends a votre peine.
Victorine FLOREZ, Enfant de Marie.
HOMMAGE DE L'CEUVRE DE SAINT-LOUIS A

M. TUBEUF

Lettre de M. AzEMAR, pritre de la Mission,
d M. LE SUPERIEUR GENERAL
Madrid, 21 mars 1932.

MONSIEUR ET TRkS HONORE PERE,

Votre binfdiction, s'il vous plait!
Dans sa seance du moiscourant, le Comit6 administratif de 1'CEuvre de Saint-Louis m'a pri6 de vous
exprimer, au nomn de tous ses membres, ses sincires
condolbances k J'occasion de la mort du tris regrettd
M. Tubeuf.
I. le Conseiller d'ambassade a retrace en quelques
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mots les principaux ivenements de ce long rectorat
et fait ressortir les progres r6alis6s, depuis surtout
la construction du college actuel.
II a ete decid6 qu'une plaque commemorative serait
placee dans l'eglise de Saint-Louis.
Ces decisions honorent la Congregation, et je suis
particuliirement heureux de vous les communiquer.
Daignez agreer, Monsieur et Tres Honor6 P-e,
l'expression de mon profond respect.
AZEMAR,

i . s.

LES SCEURS DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL

. .

A BARCELONE

Nous avons dit souvent, et nous le rep6tons aujourd'hui, que la masse populaire est sensible, vehemente
et spontanbe quand il s'agit de reconnaitre le bien et
les bonnes ceuvres qui contribuent a faire fructifier le
bien et a cimenter la fraternit6 qui doit exister entre
ceux d'en haut et ceux d'en bas: les dirigeants et les
dirig6s.
Dans notre ville, cela est fort evident, malgre tout
ce qui se peut dire. Le peuple est manifestement bon
et le demontre quand il s'agit de l'amour pour le prochain.
Ce commentaire date d'il y a plus d'un an, a l'occasion de la c6elbration du centenaire de l'apparition
de la sainte Vierge a la sceur Catherine Labour6.
En faisant le compte rendu des f&tes qui eurent
lieu a cette occasion, a Barcelone, et qui furent organisees par les Soeurs de Saint-Vincent-de-Paul, qui.
ont leur chapelle de la Vierge de la Medaille mirac-.,
leuse dans la maison provinciale de charitO, dont ellUe
s'occupent avec une admirable abnegation, donnanf

leurs soins a plus de deux mille hospitalises de tons
les sexes et ages, nous ajoutions que le peuple de
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Barcelone considere avec sympathie le labeur miritoire de ces divouies Filles de la Charit6 de saint
Vincent de Paul et ne leur a jamais 6pargn6 son aide
enthousiaste et desint6ressee.
Le public en g6n6ral et la presse locale prodiguerent
a ce sujet leurs 6loges aux organisateurs de la fete,
et, d'une maniere speciale, a la partie qui correspondait a la Junte directive de .la Maison de Charit6, a
la Mire Superieure, sceur Eulalie Arqu6, auxquelles
la maison et la ville doivent tant de reconnaissance
respectivement comme pr6sidente et directrice de la
Maison de Charite.
Le public, qui assista a toutes les manifestations
indiqu6es, montra sa reconnaissance a l'oeuvre chritienne de la Maison de Charit6.
Aussi, a la date du vingt-cinquieme anniversaire de
la nomination de la Mere SupIrieure, soeur Eulalie
Arque, la Junte directive de la Maison de Charit6,
presid6e par le president de la Generalit6 de Catalogne, M. Macia, et, d'une maniere effective, par le
conseiller de Sante et Assistance sociale, M. Joseph
Jov6 Sarroca, organisa, en I'honneur de la vertueuse
Mere Superieure, an hommage justement m6rit6 et
applaudi par toute la presse, interpretant ainsi l'esprit impartial de l'opinion, sans distinction de classes
sociales.
L'apres-midi du dimanche 28 f6vrier dernier, le
salon-th6itre de la Maison de CharitA offrait I'aspect
le plus brillant et le plus anim6.
Non seulement les-assistks actuels 6taient venus
offrir leurs hommages et leur affection a soeur Eulalie
Arqu6, mais encore s'6taient joints a cette manifesta-tion cordiale le personnel medical administratif et le
journal la Feudle officielle, professeurs, ouvriers de
differents services de l'asile, families des asil6s,
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ex-asilis, supirieurs des diff6rentes institutions qui,
A H6rta et Arenys de Mar, dependent de la Maison de
Charite; tous ceux qui oat eu 1'occasion de connaitre
sceur Arque, se consid&raient comme obliges d'assister a cet hommage d'admiration et de gratitude.
Parmi les familles des membres actuels de la Junte
de la Maison de Charito qui assistaient i la fete, nous
pouvons citer : Jove, Peyri, Greus, Trabal, Barjau,
Casals, Manen, Perez, Soler et bien d'autres, qui ren-draient interminable la nomenclature.
Acinq heures moins le quart et au milieu de fr6n&tiques applaudissements,la soeur Eulalie Arque occupa
la pr6sidence.
Prirent place a sa droite : l'kpouse de Son Excellence le president de Ia G&naralite de Catalogne,
Mme Eugenie Lamarca de Macia; le conseiller de la
Generalit6 et president de la Junte de la maison,
M. Joseph Jov- Sarroca, et les membres MM. Joachim Cabot, Pierre Manen et Francois-Xavier Casals;
a sa gauche : Mme Jove, les membres de la Junte:
MM. Jacques Creus, docteur Antoine Peyri et Jacques
Trabal; le diputA de la G&niralit6, M. Philippe Barjau, et le secr6taire de la Junte, M. Louis Noguera.
Le programme ex6cute fat bien choisi et int6ressant : exercices de gymnastique, airs de musique,
joues par la fanfare de la maison; chansons avec
gestes rythmiques; interpretation des aeuvres des plus
cel6bres auteurs nationaux et etrangers. Tout le
monde y mit du sien : les flles et les garons, les
sourds-muets, les aveugles, les 6leves des diverses
sections des arts et m6tiers, sons la direction des professeurs MM. Sanco-Marraco, J. Gibert, J. Bial et
Felix de Santos.
On offrit i la soeur sup 6 rieure des travaux de couture, des objets d'art delicatement pripar6s dans les
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ateliers de la maison; un parchemin et une plaque
d'or et d'argent lui furent remis par le conseiller de
la G6n6ralitM, M. Jove Sarroca, qui lui dit : a J'ose
a peine ouvrir la bouche aujourd'hui, car, representant

a la fois I'Assistance sociale et le President de Catalogne, j'ai peur de n'&tre pas a la hauteur de ma tiche.
( Votre president, enfants qui m'ecoutez, a les
cheveux blancs comme la neige, mais il se trouve si
pres de vous, qu'il comprend mieux que personne vos
efforts, vos douleurs et vos joies.
' II a toujours mene une vie de bont6 et de rectitude; de la lui vient une jeunesse morale impirissable. II veut que, dans la Catalogne de demain, vous
jouissiez du traitement maternel que nous sommes
fiers de trouver dans cette maison et que vous, Mere
Superieure, vous avez tant fait pour obtenir.
a Nous savons tous ce que signifient vingt-cinq ans
d'exercice de cette maternit6 spirituelle avec laquelle
vous avez trait6 les enfants, aid6e par les sceurs de
cette maison. a I n'est pas besoin d'en faire l'histoire. Ce sont

vingt-cinq annies de sacrifices et de tendresse de
chaque jour et de chaque moment; vous avez veili6 sur
leur berceau; vous les avez suivis dans leur croissance;
vous les avez traitis comme vos enfants avec une generosit6 pleine d'abn6gation; vous les suivez encore de
votre souvenir et de votre amour quand ils sont loin.
Eux aussi se souviendfont de vous et emporteront dans
leur coeur l'affection des enfants pour leur mere.
( La fete d'aujourd'hui est un acte de reconnaissance et une bien 16gere compensation de tout ce que
vous avez fait pour cette maison. Meres qui m'6coutez,
je veux seulement dire bien haut ce qui se lit clairement sur le visage de tous ici; aucun hommage ne peut
egaler celui-la.
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a Les enfants de cette maison, privis de leur famille
naturelle, ont retrouvd, grace a vous, les joies d'une
autre famille.
« Laissez-moi vous dire, pour terminer, que nous
tous sommes heureux de voir que vous avez su apporter
le bonheur A cette maison.
c Laissez-moi vous transmettre de nouveau, mes
chers enfants, I'accolade la plus chaleureuse au nom
de la Junte et de notre Pr6sident de Catalogne. Apres
l'accueil maternel recu dans cette maison, vous trouverez en Catalogne d'autres bras pour faire de vous
des hommes.
a Veuillez recevoir, Revirende Mere Supirieure
Eulalie Arque-Saura, l'hommage bien m6rit6 qu'au
nom de la Junte de cette maison, j'ai 'honneur tres
grand de vous offrir. Pour simple et modeste qu'il
soit, il exprime la reconnaissance de nos sours etvous
ne pouvez pas ne pas y etre sensible. ,
L'expressif et eloquent discours de M. le conseiller
et president, M. Jov6, fut recu avec une ovation delirante.
Seur Marie-Eulalie Arqu6, profondement touch6e
de ce t6moignage affectuejix, repondit en embrassant
1'6pouse de M. Macia et celle de M. Jove; geste plein
d'6motion, qui renouvela les demonstrations d'enthousiasme de tous les assistants:
Cette faqon d'exprimer sa reconnaissance est naturelle
i
la seur Eulalie Arqu6 et n'etonne pas ceux qui
la connaissent. La politesse francaise est, en elle, proverbiale et elle fait honneur a son pays natal, les BassesPyr6nees, qui possedent le don de l'attraction. C'est
ainsi que la foi mondiale chr6tienne r6unit des milliers de phlerins aux pieds de la grotte miraculeuse
des rives du Gave.
Pour clore la fete, nous eimes un beau spectacle
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de gymnastique artistiqpe, donne par une section de
petites filles,sousla direction du professeur M. Xavier
Vila, un ensemble de danses catalanes et un duetto
ayant pour titre : Un Festival is Bellesguard. Le tout
reussit a merveille, grice a l'habile direction de
M. 1'abb6 Gumersindo Puig, qui est le meilleur auxiliaire de sceur Arqu6 dans la preparation des seances
r6cr6atives.
Tous les numeros du programme furent applaudis
avec enthousiasme, et cette fete inoubliable se termina
au son des Moissonneurs, hymne catalan, que l'on
applaudit a tout rompre.
Le parchemin remis & la superieure, ceuvre d'un
professeur de la maison, Mme Vacarissas, est une
oeuvre d'art remarquable; comme la plaque or-argent
et 6maux appliques sur marbre, il contient une delicate d6dicace a sceur Arque, dedicace signee de tojs
les membres de la Junte directive de la maison et du
pr6sident de la G6neralit6 de Catalogne, qui est president honoraire de ladite maison, Son Exc. M. Francois Macia-Llus6.
A l'occasion de la cir6monie dont nous venons de
rendre compte, soeur Eulalie Arque a requ, de Catalogne
et d'ailleurs, de multiples f6licitations, toutes a la
louange des v6ner4es Filles de saint Vincent de Paul
qui ont charge de la Maison de Charit6.
Sceur Arqu6 est n6e dans l'h6roique France, que
nous aimons beaucoup, malgre les faits et incidents
qui surgissent dans la vie des peuples. La charit6 n'a
pas de frontiires; la reconnaissance non plus; le
peuple indigent est toujours reconnaissant a qui
l'aime et lui vient en aide.
Que la soeur Eulalie Arque veuille bien recevoir nos
plus sinceres f6licitations dans ces pages qui interpretent, sans nul doute, le sentiment de nos aimables
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lecteurs, car, avec une admirable abnigation, elle
prodigue toutes ses energies.pour le bien des ames et
des 6tres que Dieu protege.
Des solennites comme celle-ci mettent en evidence
la foi dans cet ideal qui est l'amour du prochain et
l'harmonie entre tous. Souhaitons que la societ&
humaine s'organise par des lois d'amour et de bienveillance positives.
Longue et heureuse vie a seur Eulalie ArquC, pour
qu'elle puisse prodiguer aunprochain ses soins avec
ce devouement que les hautes vertus chretiennes
N. FUSTER.
inspirent.
(La Fetille officieUe, 24 mars 1932.)

PORTUGAL
Letire de M. SILVA MONTEIRO, pritre de la Mission
a M. LE SUPERIEUR GENERAL
Santa-Quiteria
MONSIEUR ET TRES HONORE PERE,

Votre binidiction, s'il vous plait!

Sachant combien vous vous interessez aux ceuvres denotre chore province renaissante, j'ai cru vous faire
plaisir en vous racontant quelques-unes des merveilles
de grices que le bon Dieu a op&rees, par I'intermediaire de deux de vos enfants, an cours de notre dernitre mission.
Capareiros est un grand village de cinq cent soixantedouze foyers, plac6 a une dizaine de kilometres de la
ville de Vianna do Castello et appartenant a l'archidiocase de Braga. Quarante ans s'6taient 6coulCs depuis
que les Peres Franciscains y avaient donn6 la derniere
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mission. Ces braves gens 6taient done affam6s de la
parole de Dieu. Aussi on nous a recus comme des
envoyis du ciel. Nous l'avons constat6 des le premier
jour. C'etait le 24 janvier, veille de la conversion de
saint Paul. Quel beau jour, disions-nous, pour commencer une mission donn6e par des enfants de saint
Vincent! A quatreheures dusoir, M. Correia monte en
chaire pour faire le sermon d'ouverturt. Trois mille
personnes 6taient la, debout, serr6es de telle fanon
qu'on aurait dit une seule piece. Quel silence! Quel
religieux recueillement! Et pendant dix-sept jours,
toute cette foule accourait a l'1glise, matin et soir,
pour entendre la parole de Dieu. Que c'6tait beau
d'etre riveill, a quatre heures du matin, par le chant
gracieux de tout ce monde, qui s'avanqait en groupesde
tous les coins de la paroisse en chantant a pleins poumons : a Allons i la mission entendre les paroles qui
nous sauveront. ) Plusieurs fois nous avons r6uni les
hommes seals a sept heures et demie du soir. Environ
deux mille ont r6pondu & notre appel. C'est la qu'on
se sent vraiment missionnaire, devant deux mille
hommes ardemment d6sireux d'apprendre le chemin
du ciel. Et aprbs le sermon, on entendait pendant une
heure ces grosses voix d'hommes-.qui se rendaient
chez eux, r6p6tant avec ardeur: a Nous voulons Dieu,
c'est notre Roi; nous voulons Dieu, c'est notre Pere. ,
UIs sont pleins de foi, ces bons paysans.
Depuis douze ans que je travaille dans les missions,
je n'ai jamais va un pareil enthousiasme. Aussi -les
fruits ont etc des plus consolants. Que de fois nous
avons entendu dire, comme on disait a saint Vincent
lors de sa premibre mission : c Nous 6tions damn6s si
les missionnaires n'6taient venus a notre paroisse. ,
Une dizaine de bons cures sont venus nous aider
pendant huit jours dans le travail des confessions. Ils

-

528 -

ataient ravis des bonnes dispositions de ce peuple.
Cinq et six heures suivies de confessionnal, c'etait
fatigant, mais que de consolations! Des bommes quidepuis de longues annoes ne s'6taient pas approchbs
des sacrements furent reconcilis avec Dieu et donn&rent a la paroisse un idifiant exemple. Des restitutions faites publiquement, des reconciliations d'ennemis, des r6parations de scandales, enfin rien n'a
manque pour consoler le coeur des missionnaires.
La sainte Vierge nous a aides beaucoup dans ce travail. Vers la fin de la mission, nous lui avons consacri
la paroisse, parlant un pen de sa m6daille. Ce fut assez
pour que tout le monde en voulft. Malheureusement,
nous ne sommes pas assez riches pour en donner une
a chacun. Trois vendeuses qui 6taient la ppuisbrent
rapidement lear stock; et malgr6 cette pbnurie, que
de merveilles nous devons a la sainte medaille! Nous
6tions arrives au mardi gras. Je monte en chaire une
derniere fois pour encourager ce bon peuple a la persev6rance, et je inis en leur donnant a tous rendezvous an ciel. Ces milliers de personnes se rendent
chez eux, cette fois-ci en silence, les larmes ne leur
permettant pas de chanter. Nous rentrons au presbythre, harass6s de fatigue; la mission 6tait terminCe.
Nous r6citons un peu de br6viaire et nous nous disposons aL prendre notre repas du soir. II est deji sept
heures et demie et voici qu'on hous appelle encore.
C'est un pauvre p6cheur qui veut se confesser. Depuis
vingt ans, il est l6oign6 de Dieu. Une main amie lui
a fait accepter une m6daille, il y a a peine trois jours,
et la sainte Vierge nous ramenait ainsi, a la derniere
heure, cette brebis igarbe. II se prisente, trouble,
abattu. On dirait saint Paul terrass6 sur le chemin de
Damas. Une heure aprts, if se relive transform6. II
nous embrasse avec effusion, nous disant d'une voix
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entrecoupbe de sanglots : , Mes bons Peres, je ne
voudrais pas mourir sans vous revoir. ) Quel triomphe
pour la Vierge Immacul!e !
Voili, mon Pare, en peu de mots,, ce qu'a Wte notre
deuxieme mission de cette ann6e. Nous nous pr6parons maintenant, a Santa Quiteria, par quelques jours
de bien necessaire repos, a la troisiime, qui doit
commencer bient6t.
Veuillez nous benir tous, mon Pere, et agr6er I'hommage filial de notre v6enration et obbissance.
J. SILVA MONTEIRO,
i. s. c. m.

POLOGNE
L'ABBE PIERRE-GABRIEL BAUDOUIN

Protecturfranfais de 'enfance pauvre en Pologne
Pierre-Gabriel Baudouin, n6 en 1689, ne manifesta
nullement des dispositions pieuses dans son enfance.
Au contraire, ce jeune Avesnais, comme l'appelaient
ses premiers biographes, semblait plut6t attir6 par la
vie militaire, ses hasards et ses dangers. Tout jeune,
il entre au corps des Gens d'Armes & Paris et y fait
des 4tudes purement militaires, ne diff6rant en rien
de ses camarades. On ignore quelle influence ou quel
hasard d6cida de sa vocation, mais, en 1710, a 1'ige
de vingt ans, il entre chez les Peres Lazaristes de
Paris, oi il se fait tres vite remarquer aussi bien par
son intelligence que par sa force de caractere. Ses
6tudes non encore achev6es, I'abb6 Baudouin est
envoy6 ; Notre-Dame de Versailles. Ii revint & SaintLazare, y fut ordonn6 pretre, puis alla professer la
thiologie au s6minaire d'Auxerre. Ses sup6rieurs
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cependant le destinaient a d'autres taches, plus dares
et plus difficiles. En 1717, on 1'envoie a Varsovie,

chez les Missionnaires de la Sainte-Croix qui s'occupent des pauvyes et des malades. L'abb6 Baudouin
apprend trEs rapidement la langue polonaise et gagne
1'amour et la confiance de tons les malheureux.
A cette 6poque, Varsovie, apris avoir souffert d'une
longue guerre, renfermait beaucoup de miseres dans
ses murs. L'abb6 Baudonin cherchait a les soulager,

mais il 6tait surtout peine par le triste sort des enfants.
En effet, Varsovie ne possedait, a cette ipoque, aucune
maison pour les petits malheureux. Un jour, de grand
matin, en revenant de chez un malade, l'abbl Baudouin
vit devant lui le cadavre d'un nouveau-nu qu'un chien
s'appretait a dtvorer. Cette scene fit une profonde
impression sur le pr&tre frangais; il se jura de consacrer sa vie a protiger les enfants des pauvres.
La tiche n'6tait guare facile. M. Baudouin n'6tait
qu'un modeste eccl6siastique 6tranger, sans influence
et sans argent. Mais il ne se d6couragea nullement
et, avec t6nacitb, s'employa a cr6er ane ceuvre d'assistance pour les enfants pauvres et dklaiss6s. Ayant
obtenu lautorisation et l'appui de ses supirieurs, il

travailla pour obtenir aussi la permission des autorit6s polonaises et pour amasser quelque argent. 11 y
cut des dons genbreux, et puisl'abb6 Baudouin mendia k droite et a gauche pour ses chers enfants. En
1732, -

il y a deux cents ans, -

le courageux pretre

put enfin acheter une maison dans le faubourg de
Cracovie - une des plus grandes rues de Varsovie
encore aujourd'hui, quoique de nos jours moins moderne - et s'y installa avec des seurs pour s'occuper
de l'assistance et de 1'Nducation des enfants recueillis
dans les quartiers les plus miserables de Varsovie.
Mais bient6t cette maison, quoique spacieuse, ne
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pouvait plus h6berger tous les enfants qu'y recueillait
M. Baudouin. II mendia et qu&ta de nouveau et, en
1756, riussit a acheter' une grande place dans la
paroisse de la Sainte-Croix, oi il fit bUtir l'asile et
l'h6pital de 1'Enfant-J6sus. Cet h6pital, qui passait
alors pour an h6pital module, existe encore et jouit
d'une r6putation bien m6rit.e.
L'ap6tre franqais peina toute sa vie pour entretenir
et l6argir son oeuvre pour l'enfance malheureuse. Et
ce n'etait pas toujours facile, car l'entretien de ses
nombreux petits pensionnaires cofitait cher, malgre
l'6conomie et les efforts des bonnes soeurs. I1 fallait
aussi des m6decins et des m6dicaments pour les malades, ainsi qu'une nourriture speciale, car M. Baudouin, qui aimait A se priver lui-m&me, n'admettait
pas qu'un enfant malade pfit 6tre priv6 des soins necessaires et meme de petites gAteries. Les difficultes
materielles ne 1'effrayaient jamais; il courait chez les
riches, chez les marchands, chez tous ceux qui pouvaient donner quelque chose pour c ses , enfants.
Plus d'une fois, il essuya des offenses, mais rien ne
pouvait ar&ter son zele.
Un matin, sorti,a Faube, dans les rues de Varsovie,
il passe devant un riche palais, oi I'on jouait encore.
C'tait une maison de jeu, fr6quentee par la jeunesse
riche. L'abb6 Baudouin, toujours pr6occup6 de son
oeuvre, entre et demande humblement une obole. On
ne lui r6pond que par des sourires et des railleries ;
mais, an bout de quelques minutes, un des joueurs
qui etait assis de son c6t6 et qui perdait, irrit6,
ramasse les-cartes et gifle le prtre. L'abb6 Baudouin
ne broncha point:
< Cela, c'est pour moi, dit-il, en regardant tranquillement les jeunes gens; et maintenant pour mes
eniants ? ,
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Cet h6roisme ivang6lique impressionna tellement
les joueurs qu'ils rendirent a M. Baudouin tout leur
argent et cesserent disormais de jouer.
M. Pierre-Gabriel Baudouin mourut A Varsovie en
1768 et fut enterr6 dans les caveaux de I'eglise de la
Sainte-Croix. (Cette iglise existe toujours dans cette
ville.) Tout Varsovie aimait et venirait ce noble eccl&siastique francais, qui fut un veritable sauveur de
l'enfance pauvre en Pologne. Sa memoire est toujours
chere aux Polonais, et une des grandes rues de Varsovie poite le nom de rue Baudouin (en polonais

Boduena).

Marya- KASTERSKA.

(La Vie catholique, 3o avril 1932.)

TURQUIE
LE COLLEGE SAINT-BENOiT DE CONSTANTINOPLE

II y a trente-six ans que j'ai quitt6 ce cher collge,
oh j'ai passe les meilleures ann6es de ma lointaine
jeunesse; et cependant, j'y pense si souvent que ces
ann6es me sont toujours pr6sentes a l'esprit, et que
tout ce que je ticherai de raconter en ces quelques
pages est pour moi comme s'il s'etait passe bier.
J'ai connu Saint-Benoit, modeste d'abord, mais aussi
dans toute sa gloire. J'ai pu suivre son developpement
annbe par annee, car j'ai toujours eu l'esprit d'observation, et dans ma m6moire et mon cceur, j'ai note ce
qui aujourd'hui se presse sous ma plume, car je desire
le voir imprime.
Puissent ces lignes, jeties au hasard et sans pr6tention litt6raire, acquitter envers les Lazaristes, dont

-533j'ai 6t6 1'61lve, un peu de la dette inorme que j'ai
contractee envers eux!
C'6tait en septembre 1888. Un homme d'un certain
age deja, mais portant allgrement et avec vigueur
ses soixante ans, entrait a Saint-Benoit, non par la
porte du college, mais par celle de la Mission, tant
il 6tait un familier de la maison. II tenait par la main
un enfant de dix ans environ. La premiere personne
qu'ils virent, ce fut un pretre, un vieillard respectable. Et 1'enfant assista alors a une scene qui, s'il
ne l'a paS entierement comprise tout d'abord, est
n6anmoins restee profond6ment grav6e dans son
esprit et dans son coeur. L'homme voulut baiser la
main du pretre; mais celui-ci lui ouvrit ses bras tres

larges en lui disant : a Dans mes bras, mon fils! »
Et 1'homme: a Mon Pere, puisque vous avez l6ev6 Ie
pere, vous allez maintenant elever le fils. , Ce prstre,
c'etait M. Heurteux, alors Visiteur et Pr6fet apostolique de Ia province de Constantinople. C'est ainsi
que je fis connaissance avec Saint-Benoit. Mon pere
avait &et6
l'lve
de M. Heurteux g Naxos, oh les Lazaristes avaient, a son 6poque, un college; moi, je venais
6galement d'une petite 6cole des Lazaristes 4 la Mission de Santorin, qui avait remplac6 Naxos.
Et j'entrai en huitieme, oi je trouvai la bonne sceur
Agathe, d6ja bien vieille, avec laquelle je ne passai
que trois mois, car, A Noel, on me fit monter en septipme, avec M. Maurice. Huit ans plus tard, je rencontrai sceur Agathe, depuis lors en retraite, qui me
reconnut pourtant et me dit: a C'est bien M. Charles?)
Et moi: a Non, ma sceur, ce n'est pas M. Charles,
c'est voire petit Charles... )
En septitme, je me trouvai devant un mur infranchissable : le latin.-Mes camarades avaient deja une

avance de trois mois, et je n'en savais pas le premier
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mot. Mais la Providence vint a mon secours en la personne de M. Lacambre, qui, tons les soirs, avec la
patience qui le caracterisait en tout, me donnait, dans
sa chambre, A c6te de notre dortoir, une legon de
latin. C'est A lii que je dois d'avoir si bien appris cette
langue, que j'ai dans la suite enseignie avec succes
pendant mon professorat. Je lui ai gard6 une reconnaissance toute speciale, que j'ai tAch6 de lui timoigner en 4tant, durant plusieurs ann6es, son bras droit
an chant et a l'orgue, dont il avait la direction.
C'est en septieme que j'ai vu, pour la premiere fois,
sans bien la comprendre, la ckrimonie imposante
d'une ordination sacerdotale, celle de M. Cazot, alors.
professeur de cinquieme, actuellement arrive, par sesmerites, au poste 6minent d'assistant gen&ral. J'en ai
vu bien d'autres depuis. Et je puis dire que j'ai compris la sublimit6 du sacerdoce surtout A cette question
que Mgr Bonnetti, lazariste lui aussi, archeveque de
Constantinople, posait de sa voix formidable et trainante a M. Lobry, qui lui presentait le diacre :
c Scis eum dignum esse? Savez-vous s'il est digne du
sacerdoce ? , Paroles profondes si on les m6dite, et

qui certainement en ont fait reculer plus d'un.
Je ne veux pas abuser de l'hospitalit6 des Annales
et relater tout ce qui se pr6sente Ama plume. Je tacherai
d'etre aussi concis que possible. Je prie les lecteursqui me feront l'honneur de me lire de ne pas oublier
que les M6ridionaux sont bavards.
Saint-Benoit c•l6bra, lorsque j'6tais encore enfant,
par des fetes splendides, a la cathbdrale du SaintEsprit d'abord, chez nous ensuite, la b6atification du
bienheureux Jean-Gabriel Perboyre et, des annaes
apres, la MAdaille Miraculeuse. Comme chantre,
comme assistant de l'organiste, j'ai pris une part
active A l'une et a l'autre.
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Les fetes de l'Eglise se celibraient avec grande
pompe chez nous. La presence des s6minaristes que
nous ne voyions qu'en classe, nous collegiens, y ajoutait beaucoup; mais les fetes... profanes aussi. Et
tout d'abord, celles de nos professeurs. Dans le temps,
c'etait I'usage que chaque classe c6l6brat en particulier la f&te de son professeur. Nous n'avions pas encore
le systeine des cours, mais celui des classes. La veille,
dans l'aprbs-midi, nous courions h la sacristie, oh le
Frere, on Allemand, pas commode du tout, nous faisait suer sang et ean pour lui arracher - c'est le mot an tapis, an fauteuil et le reste. Vite une estrade, des
pots de fleurs, un drapeau. Quand le professeur arrivait, salves d'applaudissements; il prenait place, et
alors commencait une serie de ( compliments , en...
plusieurs langues. C'est bien en Orient qu'il y a le don
des langues. En franjais d'abord, puis en grec
moderne, en latin, en anglais, en allemand, en georgien, en tarc, en arminien, et j'en passe. Chacun 6tait
suivi d'une salve d'applaudissements, meme par ceux
qui n'y entendaient goutte. Songez quel 6moi lorsque
nous avions plusieurs professeurs du meme nom,
comme c'est arrive quand nous avions les trois Emile :
Emile Romon (classes de rh6torique et de seconde),
Emile Guwy (troisieme et quatrieme), 1mile Cazot
(cinquibme); cinq classes fetaient en meme temps.
Puis, pour compl6ment de la fete, nous 6tions dispens6s de devoirs pour le soir et de lecons pour le
lendemain.
Plus tard, h6las! ces fetes fureht supprimies ; il n'y
en eat plus qu'une seule, collective, la fete des professeurs en juin,suivie de la fete du supbrieur,comme

autoritn supreme. Celle-ci etait la fete des fetes. On
nous payait une longue promenade, le plus loin possible : lie des Princes, foret de Belgrade, etc. Ma der-
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nitre, je l'ai relat6e en vers, par strophes, dont voici
la premiere, telle que je me la rappelle, ne gardant
jamais la copie de mes devoirs. Manes de tous les
pontes, excusez-moi :
C'itait le onze juin ! Riveills dbs raurore,
Nous parlions diji de la course au Bosphore
Et de tout le plaisir promis a notre coeur
Pour fkter dignement Monsieur le Superieui.

Le superieur, c'6tait l'homme 6minent que SaintBenoit, que Ja province d'Orient viennent de perdre,
M. Lobry; et la course au Bosphore,.c'6tait vers la foret
de Belgrade, a 1'entr6e de la mer Noire.
D'ailleurs, en mes dernieres ann6es, nous avions,
tous les jeudis de mai et de juin, notre promenade a
B6bek, sur la c6te d'Europe, a mi-chemin du Bosphore, oi les Lazaristes poss6daient une magnifique
et immense maison de campagne, qui rappelait leur
ancien college, avant leur installation a Galata.
J'ai connu deux visiteurs: M. Antoine Heurteux et
M. Francois-Xavier Lobry, qui lui succ6da, et un seul
supirieur. Ce dernier, M. Lobry, a &tC pour moi, dans
tout le sens du mot, un pere que j'ai eu le bonheur
de revoir souvent, soit a Athenes, soit a Santorin,
durant ses visites. La derniere fois fut celle oh il
accompagna Son tm. le cardinal Dubois en sa mission
diplomatique, a qui il me pr6senta comme t un de ses
bons anciens 6l1ves qui lui fait honneur... ,
J'ai eu, par contre, six directeurs en huit ans:
M. Poulin, nomm6, presque a mon arriv6e, superieur
au college du Sacr6-Cceur de Smyrne; M. Tanoux;
M. Vachette, le procureur provincial par interim;
M. Droitecourt, plus tard assistant et aum6nier de
l'h6pital francais du bassin, pendant deux ans;
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M. Planson, durant trois ans; enfin, M. Cazot, que j'y
ai laiss6 comme tel.
Mon premier directeur, M. Poulin, nous a quittis
tres vite pour Smyrne; mais je l'y voyais deux fois
par an, car je passais par la pour mes voyages de
vacances et de rentr6e. II avait ainsi des nouvelles de
Saint-Benoit, qu'ilaimait tant. Un souvenir : c'6tait en
1896, en avril, a 1'assembl6e des superieurs de la province. Leur arriv6e nous excitait a demander une promenade en leur honneur. J'6tais, bhlas! le porte-parole
durant des annees, et me voila, escort6 de deux acolytes, introduit A la salle de Communaut6, a l'heure
du cafe, sous les regards severes de M. Lobry : c( Que
voulez-vous? - Monsieur le Superieur, nous venons
vous demander une promenade en l'honneur de l'arriv6e des superieurs de la province. - Et qu'avezvous de commun avec les sup6rieurs de la province ? >
Silence de ma part. c Vous n'en connaissez aucun ! »
Vite, je saisis la balle au bond; M. Lobry venait de
me tendre la perche de salut: acPardon, Monsieur le
Superieur, mais voila M. Poulin qui a 6t6 mon premier
directeur ici. » Nouveau silence plus lugubre, durant
lequel je faisais des signes de d6tresse & M. Poulin,
lequel enfin dit : 4 Mon ami, je n'y puis rien. Tout ce
que je sais, c'est que, toutes les fois que M. Lobry
vient chez moi, il donne promenade a mes 61eves... »
Vite je l'interromps: « Donc, Monsieur le Sup6rieur...»
Et j'obtins...

M. Planson fut celui qui porta Saint-Benoit a
l'apog6e de sa gloire; ses successeurs n'eureat plus
qu'a continuer. II cr6a de nouveau la Congregation
des Enfants de Marie, qui n'existait plus depuis le
transfert de B6bek a Galata. J'en fus un des premiers.
C'est lui qui fit bitir I'immense aile nouvelle, parloirs,
dortoir, salle de the6tre, etc., a la rue sup6rieure; on
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6vitait ainsi l'interminable escalier extdrieur qui accCdait a notre porte. Deux souvenirs se rattachent a
cette bitisse: j'y ai pris une part active et quotidienne,
car 1'entrepreneur ne parlait pas francais, et M. Planson avait recours a moi pour 6tre son interprtte en
grec. Soit en classe, soit a l'1tude, je laissais tout
pour grimper avec lui aux echafaudages. Puis, lorsque
la nouvelle salle de theatre fut inaugurte, c'est moi
qui, en ma qualit6 de president de l'AcadCmie, y ai
parle Ie premier. Dans mon discours, qui doit se
trouver aux archives, je disais : ( Les g6enrations.
futures diront un jour : ce fut un tel qui le premier,
en 1895, r6veilla les 6chos de cette salle! ) Cher
Saint-Benoit!
Nous avions une academie! Une academie avec
prtsident, vice-president, secr6taire et des membres.
J'ai eu le rare honneur d'etre president deux anniesde suite. Tons les trimestres, nous donnions une
seance littiraire. Chaque classe presentait un travail
sur les sujets les plus divers, sans unite. M. Planson
fut le premier directeur qui donna un sujet unique
a ces seances trimestrielles. La premiere fut a Sainte
Ctcile ) et je me rappelle que j'eus a faire en vers latins
!a priere de sainte Cecile a son ange gardien, plus de
cent vers. Quand on a eu M. Guwy pour le latin, on
doit pouvoir se tirer d'affaire. Mais je dois dire, pour
l'acquit de ma conscience, qu'il y en avait un ou deux
de faux; heureusement, ils ont pass6 inapercus aupres
de l'auditoire.
Une autre fois, nous donnimes c l'Origine de la
terre ,, s6ance scientifique s'il en fut... J'6tais la
Chimie.
Outre nos s6ances litt6raires, chaque ann&e, pour la
fate du superieur, nous representions une piece de
th•itre. Cela aussi, grace ý M. Planson, qui avait
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trouve l'aide la plus pricieuse en la personne de
M. Alexandre, actuellement en France. Je ne puis que
signaler en courant les pieces oa j'ai pris une part
<quelconque : Les Etnants d'Edouard,de Casimir Delavigne; Pour la Couronne, de Francois Coppee; La Fille
de Roland, de de Bornier; Joseph, opera de Mbhul,
-que nous avons diu jouer aussi a Thbrapia, sur le Bosphore, r6sidence d'6tt de l'ambassadeurde France, sur
la demande expresse de Son Exc. M. Cambof, devant
one assistance d'6lite. Enfn, La Passion de Notre-Seigneur, jou-e maintes fois. La presse de Constantinople
en parla chaque fois longuement. Naturellement, ces
pieces etaient adapties de fajon a eliminer les roles

de femmes; et cependant, elles 6taient merveilleuses,
et... merveilleusement bien joules.

Sous des apparences froides, M. Planson fut tres
bon, sartout pour moi, qui l'ai aide beaucoup pour le
thaitre.
M. Droitecourt d6pensa toute sa fortune, et elle
ktait consid6rable, pour notre cher college.
Puis, ce fut le tour de M. Cazot. Mais pour vous,
6 mon Maitre v6ner6 et bien-aim6, qui, apres trentesix ann6es de s6paration, conservez encore pour votre
ancien el6ve les memes sentiments d'affection, puisque
vous lui 6crivez deux fois par an, malgr6 les lourdes
charges de vos 6minentes fonctions, pour vous, dis-je,
j'ai tant a dire que je dois reprendre d'un peu plus
haut.
J'ai deja mentionne deux de mes professeurs :
M. Lacambre et M. Maurice. Puis, j'ai eu M. Thoillier en sixibme, et plus tard aux cours d'histoire et de
geographie. Lorsque j'6tais d6ej professeur, je l'ai
retrouv6 - avec.quelle joie ! - superieur a Santorin.
En cinquimme, j'eus M. Cazot. Je puis dire que c'est
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a lui que d6ji, dans cette classe, je dois mon frangais.
Tous les jours, dict6e et, a chaque faute, un point de
mgins. Noos n'en fimes plus jamais! Deux ans apres,
avec le systeme des cours, je le retrouve professeur de
litterature francaise et de rh6torique. Ah! les belles
ann6es! J'etais son ll6ve prfier6, mais aussi, excusez! j'etais son meilleur eleve, car j'adorais les lettres. Je conserve pr6cieusement les cahiers de ces
cours, oA j'ai soigneusement &crit mot a mot tout ce
qu'il nous a dit, car j'6crivais inormement vite a cette
6poque, si vite et si bien qu'on n'a jamais voula m'apprendre -a stinographie, comme inutile! Quels beaux
devoirs a cette 6poque! Je n'en conserve que quelques-uns, il ne nous les rendait pas, oif se trouve mentionni : t Travail excellent, tout a fait litt6raire, etc. n
J'etais seul en rh6torique et seul encore en philo
I'ann6e suivante, lorsqu'il fut nommi directeur. Et
pour mettre le comble a tout ce qu'il avait deji fait
pour moi, malgrI ses nouvelles charges, il veut bien
se charger de me faire la philo tous les jours, a deux
heures..Le 25 novembre, nous efimes une coupe de
champagne en l'honneur de notre patronne. O mon
Maitre chiri, que serait-il arrive, si, pr6textant, et A
juste titre, votre surcharge de travail, vous n'aviez
pas voulu de cette lemon? Aujourd'hui encore, je vous
remercie, comme je vous remercie tous!
Et j'arrive ý M. Guwy, que j'ai eu quatre annees
cons6cutives, ce qui a paru un miracle! Ah! qu'il
6tait severe! II le reconnaissait d'ailleurs. Ecoutez.
J'6tais deji installe Athenes comme professeur, lorsqu'il y est venu de passage. Nous nous rencontrons;
je l'invite au Vieux Phalere, au bord de la mer azuree,
,entre Athenes et le Pir&e. C'6tait I'6tA. Naturellement, nous parlimes de notre m6tier, lorsqu'il me dit:
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u Eh bien! Charles, etes-vous aussi severe que moi? n

Et moi qui pouvais alors lui parler librement, ce qui
n'6tait guere possible quand j'etais son eleve : a Oh!
Monsieur! je tAche, mais je ne puis pas vous approcher! , Qu'il me soit permis d'ajouter que, si l'on
s'adresse ici au ministtre de l'Instruction publique
pour y lire fes appreciations de mes inspecteurs, on y
verra que je suis traite de s6vere. Mais, comme lui,
jamais! Et dependant, qu'il en soit b6ni: latin et grec
ancien, c'est A lui que je les dois. Si l'on peut dire
qu'il eut jamais une preference pour un eleve, eh
bien! ce fut encore moi. Souvent, ii disait : ( Je n'ai
qu'un 1~Ive! » Un jour d'hiver, je toussais horriblement en classe. Tout a coup, nous le voyons se lever,
nous quitter et revenir avec un baton de r6glisse. Ce
sont des choses qui ne s'oublient pas.
J'ai tres peu eu M. Romon, A l'instruction religieuse
seulement.
Enfin, pour completer les lettres, 1'excellent
M. Gorlin, qu'une mort pr6matur~e enleva, h6las ! A la
Mission de Constantinople. Entre .autres, tous les
lundis, A onze heures, nous avions un discours A faire,
tant6t.prepar6, tant6t ez abrupto. II se mettait au fond
de la classe, l'orateur A la chaire et .. devant les grimaces des camarades il falLait parler... En instruction
religieuse, il nous a pouss6s jusqu'A des cas de conscience.
Puis, les sciences, avec le savantissime M. Gu6rovich, qui donna a cette matiere si importante la place
qui lui est due, cr6a le cabinet de Chimie, et laissa le
meilleur souvenir.
Je dois encore mentionner M. M6rolla, fort en
math6matiques et sciences egalement, 1'organisateur
de nos musbes, ornithologue tres distingue, musicien
de m6rite, compositeur meme.
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Ce fut'durant mes annkes d'6tudes qu'arrivirent

pour la premiere fois i Saint-Benoit les Freres
Maristes comme collaborateurs des Lazaristes. Quatre
d'entre eux s'occuplrent de moi aussi.
II serait trop long de parler de mes camarades de
classe on de college, dont je n'ai vu que deux ou
trois. Nous sommes disperses un pen partout.
Nous n'avons pas eu de siminaristes coinme condisciples dans la meme classe, sauf un seul, en sixieme,
rien qu'une ann6e. II 6tait de Santorin, comme moi ;
mais il fut envoy6 au college de la Propagande, A
Rome, oh est d'ailleurs 6leve le clerg6 apostolique
de la Grece. Je l'ai vu pretre, puis cure. Homme de
zle et d'activit6, il nous a quitt6s en 1925 pour le ciel,
trop t6t, h6las! pour le plus grand malheur de ses
ouailles. C'tait Dom Frederic Delenda.
A ce propos, il y eut un autre Delenda, de Santorin
&galement, qui fit, bien avantmoi, ses 6tudes a SaintBenoit. M. Poulin fut son professeur. Pretre A Santorin, archeveque de Corfou en 1898, d'Athenes de
19oo a 1911, ii y vit M. Poulin de passage ici. Je fus

timoin de 1'6motion de tons les deux. Lorsque
M. Poulin voulut se mettre a genoux pour lui baiser
1'anneau episcopal, Mgr Delenda le releva avee ces
mots: t Dans mes bras! -

Mon devoir tout d'abord,

mon ami. Ce fut sa r6ponse.
11 y eut un Lazariste Santorinois qui, parti de Paris
pour Constantinople, lorsque j'y etais, mourut i Marseille. Ainsi, je ne. I'ai jamais connn. Son frere est
Agalement pr&tre a Santorin depuis 1890.
Mais celui qui a glorifi6 notre chore petite patrie,
comme aussi la Congregation de la Mission, ce fut
M. Murat, mort dans une extreme vieillesse, il y a
deux ans. Le Pere Capucin qui ecrivit sa n6crologie
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dans le Stamboul I'a si bien caract6ris6, que l'on a cru
ici que j'etais I'auteur de cet article!
Cependant, quatre de mes camarades de college, de
beaucoup plus jeunes que moi, qui, A cette 6poque,
ne connaissaient aucun sigae pr6curseur de leur vocation - mais les voies de Dieu ne sont-elles pas imp&netrables? - sont devenus pr&tres. L'un, s6culier,
Joseph Spadaro, qui promettait beaucoup, m'a-t-on
dit, est mort trbs jeune. Les trois autres sont lazaristes : Etienne Lefaki, en Chine; Joseph Descuffi, a
Saint-Benoit; Louis Saliba, A Cavalla. Ces deux derniers, je les ai vus pr&tres; j'ai pu leur baiser la
main comme pr&tres, et les embrasser comme anciens
camarades'
A c6t6 de l'association des Enfants de Marie, recrie
de mon temps, il y avait toujours, A Saint-Benoit, la
Conference de Saint-Vincent-de-Paul. Que de visites
a domicile avec nos diff6rents directeurs! C'est ainsi
que j'ai appris qu'il est des etres auxquels manquent
a la fois le pain du corps et celui du coeur... J'ai tAch~
de la cr6er a Athenes en 1898. Elle existe sous le
nom de u Soci6t6 de Saint-Antoine ,, car elle deroge
aux regles de nos Conferences. Heureusement, quelques jeunes gens, depuis peu, organisent une vraie
Conference.
VoilA quelques souvenirs jetes au hasard, je le
repete, et sans aucune pretention litt6raire. Puissentils &tre lus avec plaisir, partout oh il y a des Lazaristes et des Sceurs de Charit6, mais surtout a SaintBenoit meme! Ce que j'ai voulu, c'est montrer comment les Lazaristes travaillent, ce qu'ils font d'un
enfant confi' a leurs soins. Pour les louer, les mots

sont impuissants; seul mon cceur, s'il pouvait laisser
deborder la reconnaissance, l'affection et I'admiration
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dont il est pinitr6 pour eux, traduirait l'6motion que
j'iprouve en parlant d'eux et de Saint-Benoit.
Oui, comme l'a si bien dit une voix plus autoris6e
que la mienne, oui, ( c'est a des colleges comme
celui-li (il parle de Saint-Benoit) que la France doit
son prestige et son rayonnement, sa puissance intellectuelle et morale. L'ceuvre des Lazaristes est au profit
de notre g6nie, de notre langue, c'est-a dire de notre
Ame. Dans I'exil de leur patrie inoubliee, tout en se
consacrant i Dieu, qui est leur absolue libert6, ils se
consacrent 6galement a la France, ce qui fait leur
titre A notre respect. »
Cher Saint-Benoit, je ne vous ai pas oubli6, vous le
voyez. C'est 1l que j'ai appris a ce parle1, le plus
delectable de tous n, cette langue dans laquelle furent
ecrits tant de chefs-d'euvre, r6pandues tant de pensies, accomplies tant de belles choses par le monde;
cette langue qui, avec des mots de tous les jours, fait
des choses immortelles; cette langue enfin que, depuis
trente-six anntes, j'ai enseign6e et propag6e avec
succis, aim6 et estime de tous, grace aux bonnes
prinres et a la b&n6diction divine largement sollicit6e
et accord&e par ceux-li memes qui m'ont 6lev6.
Charles SPARTALI,
Officier de I'Instruction publique,
Professeur de langue et de littdrature fran•aises.
Athenes, 1932.

ASIE
SYRIE
CESAR-ALPHONSE

COURY

Apris M. Ackaouy, ce fut le tour de M. Coury de
nous quitter pour la Mission du ciel. Ils appartenaient
tous deux i cette robuste gendration qui porta allkgrement le poids des travaux et des ann6es, et furent
tous deux des figures marquantes dans notre petite
province.
C6sar-Alphonse Coury naquit a BWcassine, petite
localit6 perdue dans la verdure, a quelques kilometres
au nord-ouest de Djezzine, au centre d'une for&t de
pins, qui lui donne un climat extr&mement sain et
agr6able. Les Libanais disent que I'air par et serein,
1'eau fraiche et limpide que I'on boit avec d6lices
aux mois chauds de juin et de juillet, rendent les
hommes habiles et intelligents. Ce doit etre vrai,

puisque M. Coury se r6evla, sa vie durant, homme
d'esprit et d'intelligence.
Le jeune Cesar fit ses 6tudes k Antoura, alors, comme
aujourd'hui, le premier college de la Montagne. Nous
n'avons aucun d&tail sur ses ann6es d'humanites. Tout
ce que j'ai entendu dire, c'est que M. Coury avait alors
les dehors d'un petit saint Louis de Gonzague. On
peut ajouter qu'il a di avoir un faible pour l'arithm6tique. Ses tractations de banque, dans lesquelles il
excella plus tard, rendent probable cette supposition
r6trospective.
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La vocation lui vint normalement a 1l'ge oi le jeune
homme commence a orienter sa vie, et decide de
choisir sa voie. En 1867, a dix-neuf ans, il partait
pour Paris.
II y avait 6te pr6c6d6 par un de ses compatriotes,
notre v6enre M. Diab. Naturellement, Notre Cher
Frere Diab lui fut donn6 pour ange, afin de guider
ses pas a travers le d6dale de Saint-Lazare, et de l'initier aux premiers exercices d'un pieux seminariste.
DIs ses premieres rencontres avec son ange, une
petite scene se passa, que M. Coury rappelait avec
plaisir.
£tant a genoux a la tribune de la chapelle, Notre
Cher Frere Diab demanda au frere Coury :
- Vous etes-vous confess ?
- Non.
- Alors ii faut vous pr6parer.

Puis, comme l'examen particulier allait sonner :
- Avez-vous des p6ch4s mortels ?
- Je ne pense pas.
- Dans ce cas, remettez a plus tard.
Aimable rondeur de la jeunesse masculine qui avoue
sans d6tour ses gestes incorrects, et suppose aux autres
la meme simplicit6 de coeur!

M. Coury se montra un 6tudiant studieux et capable.
Apres son ordination sacerdotale, il fut nomme
directeur au grand seminaire de Meaux. II y enseigna

le dogme pendant dix annees consecutives, de 1873
i i883. Etant tomb6 malade h cette date, il fut rappel 6
a Paris, oh il passa un an, sous le regard paternel du
P. Fiat, qui l'aimait. Tout en se reposant, it enseignait la philosophie a nos 6tudiants. I1 remplissait
aussi les fonctions de confesseur aupres d'une com-

munaut6 de sceurs, charg6e d'un pensionnat de jeunes
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filles. II me raconta lui-meme - pour mon instruction
sans doute - qu'il fut une fois invite a passer la journee, avec la communaute entiere, la maison de campagne. Il s'excusa poliment, et, comme la superieure
insistait, il continua de s'excuser. Devant de nouvelles
instances, il maintint son refus. Alors la supIrieure
lui dit : IMonsieur, je vous f6licite. Je vous invitais
par devoir de politesse : vous 6tes notre aum6nier.
Mais, au fond, je vous approuve, et c'est grace a votre
discr6tion que vous avez gagn6 la confiance de tout
mon personnel. n
Avis aux jeunes gens qui seraient tentes de se laisser all6cher par la douceur engageante et les manieres
gracieuses de la gent feminine!
En 1875, M. Coury rentrait pour la premiere fois
en Syrie. Il fut place A Antoura et charg6 du cours de
litterature.
Quand on songe avec quel ton de sup6riorite, non
exempt de dedain, philosophes et thiologiens vous
jettent : « Ce n'est que de la litterature n, ce passage
d'une chaire d'enseignement sup6rieur a une chaire de
collige dut paraitre a M. Coury une dhch6ance. Quand
on a passe onze ans a dichiffrer, a sonder, A r6soudre
les problmes de la pens6e humaine et religieuse, la
matiire littdraire doit paraitre mince. Nous n'avons
pourtant aucun t6moignage attestant que M. Coury
trouva sa tache au-dessous de lui.
Apris trois ans passes a Antoura, il fut rappele en
France. Replace au grand s6minaire de Meaux, il ne
put y rester. Les maux de tete tenaces qui l'avaient
oblig6 B quitter cette residence une premiere fois, le
forcerent de nouveau A regagner sa patrie.
II revint &Antoura, cette fois en qualit6 de procureur. II se trouvait dans son element. Si surprenant
que cela puisse parattre dans un pretre qu'on aurait
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pens6, 6tant donni ses fonctions pr6cedentes, un speculatif et un intellectuel, M. Coury itait n6 homme
d'affaires. Un homme de finances disait de'lui qu'il
aurait fait un eminent banquier.
Le superieur de la maison, se rendant compte de
ses aptitudes, lui laissa toute libert6 d'agir. II profita
de cptte latitude pour introduire au college plusd'une
am6lioration opportune. La route carrossable notamment qui relie Antoura au village voisin de Zouk est
due a son initiative.
Notre regrett6 confrIre appartenait a l'une des
meilleurs families du pays. Ii le savait et... le faisait
volontiers savoir. Soit dit en passant et sans malice.
Il est si humain pour un coeur d'oncle de regarder ses

neveux comme des perfections, quand on a pour neveux
deux 6veques, et deux gentlemen comme M. l'architecte Fouad Coury et M. B6chara Coury, ancien
bAtonnier et trois fois president du Conseil!
La famille de notre confrere jugea done qu'il ne lui
si6rait pas mal, 6tantl'une des plus en vue de la nation
maronite, d'avoir un 6veque parmi ses membres. Elle
jeta les yeux sur le P. C6sar, et fit des d6marches
en sa faveur.
En Occident, cela pourrait paraitre une ingirence
pour le moins indiscrete; en Orient, oi la collaboration
des laiques aux affaires ecclesiastiques est plus etroite,
surtout a cette 6poque d6ja lointaine, la chose n'a pas
du certainement etre jug6e anormale.
Quoi qu'il en soit, le choix fut heureux.
M. Bouvy, visiteur, qui n'est certes pas prodigue
d'appr&ciations flatteuses a l'endroit de ses confreres,
doit avouer que M. Coury a paraissait reunir toutes
les qualitis desirables w. L'appui unanime que lui
donnbrent les autoritis competentes en est qne preuve
certaine. Le Delgu6 apostolique, en effet, le Patriar-
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cat maronite et le Consul de France lui accorderent
sans hisiter leurs suffrages.
La demande fat favorabiement accueillie h Rome.
Le Saint-Siege nomma notre confrere archev&que
maronite de Tyr.
Cette nomination aurait certainement abouti si
M. Coury n'y avait mis obstacle. II objecta sa sante;
ce n'6tait qu'un pr6texte. 11 fit valoir son ignorance
totale du syrien (chez les Maronites langue d'8glise)
et son peu de connaissance de l'arabe, idiome national. A force d'instances, il finit par obtenir gain de
cause et le Saint-Siege accepta'sa demission.
Sur ces entrefaites, le poste de sup6rieur d'Alexandrie 6tant devenu vacant par le rappel de M. Colliette,
M. Coury fut d6sign6 pour le remplacer. 11 y deploya
ses grandes qualitis d'administrateur, r6ussit a convertir la dette de la maison, qui 6tait considerable, et
meme a la diminuer notablement.
Notre bon confrere s'int&ressa 6galement aux diff6rentes ceuvres des Sceurs. La Misericorde notamment
et l'asile Saint-Joseph de Maharram-Bey lui doivent
beaucoup. Voici ce qu'6crit a M. Heudre la sceur G6my,
superieure actuelle de l'etablissement :
( II 6tait vraiment un pere pour nous, partageant
nos joies et nos peines; un g6enreux Cyreneen nous
aidant a surmonter les difficult6s penibles aux debuts
d'une organisation.
C'est A 1'inlassable d6vouement de notre regrett6
C
P. Coury que nous devons les agrandissements successifs de I'6tablissement et le d6veloppement de nos
ceuvres. Aussi le mot de reconnaissance s'echappe de
toutes les lIvres, et le souvenir de ce missionnaire
demeure profondement grave dans nos cceurs. )
M. Coury gouverna pendant quinze ans la maison
d'Alexandrie. I1 demanda a plusieurs reprises d'6tre
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dichargi; on le maintint et 1'on fit bien; car il avait
le temp&rament d'un vrai superieur. Large d'esprit,
gai, spirituel, il s'est montr6 g6ndralement bon pour
ses confreres. II 6tait, en outre, reflichi, prudent et
meme diplomate, ferme dans ses d6cisions jusqu'k
I'opinritret6 inclusivement. Ii aurait &t6 parfait toute
sa vie, s'il avait toujours su dominer certaines antipathies et exercer sur ses paroles une surveillance
plus stricte.
Quand la grande guerre 6clata, M. Coury se trouvait a Beyrouth.
La guerre, en Syrie,' c'6tait le rigne des autoritbs
turques sans frein ni contr6le, par consequent rggne
de I'arbitraire, des vexations et des injustices. Notre
cher confrere eat I'occasion de montrer sa prudence,
son courage et son savoir-faire. Pour prot6ger son
petit troupeau, il fit preuve de fermet6, et sut resister
aux empi6tements de l'autoritt civile. Les Turcs voulaient obliger les Sceurs a quitter leur cornette, comme
&tant une coiffe sp&cifiquement frangaise. Grace a la
volont. de M. Coury, les Sccurs garderent integralement leur costume.
Le regrett6 M. Gayraud avait &ti
appr6hend6 an
moment de son d6part pour la France, en dicembre
1914. Une lettre fort inutile, gliss&e par une sceur, a
son insu, dans sa valise, i'avait compromis. M. Coury
reussit a le d6livrer et i le faire embarquer en meme
temps que les autres confreres et soeurs.
La soeur fut arr&t6e et menac6e de prison. M. Coury
alia trouver le Commissaire central. Ii lui declara que
cette sceur, en effet, &tait fort coupable et demanda
qu'on la Ini remit. etant son superieur, it se chargeait
de la punir: il l'exilerait en Igypte, car elle n'ktait
plus digne de vivre plus longtemps en Turquie. Le

haut fonctionnaire ne comprit pas ce tour de Gascon.
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Par mes moustaches, dit-il,il ne sera rien fait acette
religieuse. n II la confia au P. Cisar, elle rentra dans
sa maison et ne partit pas pour l'kgypte, bien entendu.
M. Coury cependant ne reussit pas a sanver la risidence des confreres..Les Turcs I'occuperent et en firent
une &cole. Au moment d'en tre expuls6, son ceur
d'enfant noble se rivolta: u Vous nous chassez de
notre demeure, dit-il A l'officier, comme des ennemis
et des malfaiteurs; sachez, Monsieur, qne nous appartenons aux premieres families du pays.
Les Turcs vouiarent se mettre en peine pour trouver
aux missionnaires une nouvelle r6sidence. M. Coury
les remercia, disant que la seule chose qu'il leur
demandait, c'est qu'on leur laissit la libert6 d'exercer en paix leur ministire.
Dans ces temps de d6tresse, comme autrefois a Antoura, notre cher confrere se montra tres bon a 1'6gard
des freres coadjuteurs. II les protggea contre les Turcs
et pourvut i leur subsistance. L'un d'eux, le frbre
Boutros, surnommd a J6ermie , a cause de ses lamentations continuelles sur les miseres homaines, lui en
garda toujours un oouvenir imu et reconnaissant. Un
"

jour que je parlais de M. Coury devant lui, il m'in-

terrompit:
( II faut mettre du miel sur vos ltvres quand vous
prononcez ce nom, dit-il. Si voussaviez comme il me
vint en aide quand je fus amene au tribunal martial
pendant la guerre! C'est dommage qu'il ait vieilli!
C'itait an magnifique Bedry (Padre, pere), et si d6licat, qu'A son retour de France ii ne pouvait manger
que des aliments pr6par6s au beurre. M. Coury s'6tait arrang6 pour trouver une petite
demeure i ses confreres. ls logirent pauvrement, se
vetirent et se nourrirent de mame, sans vouloir jamais
s'endetter.
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Quand M. Albisson rentra, apres laguerre, en qualit6 de visiteur, il remercia publiquement le Pere
CUsar. a Monsieur, dit-il, je m'attendais a payer
200000 francs de dettes. ),
Notre regretti confrere avait une robuste constitution. Ii ne fut pourtant pas a l'abri de la maladie. II
souffrit douloureusement de la gravelle pendant son
sejour A Alexandrie; un traitement 6nergique 1'en
delivra. L'epreuve la plus p6nible lui vint des yeux.
Atteint de la cataracte, il dut se soumettre a plusieurs
operations consicutives, mais sans grand succis. Une
c6cit6 presque complete obligea cet hommeactif a des
heures de solitude et d'inaction. II prit son mal en
patience et garda jusqu'au bout, et malgre son grand
age, sa bonne humeur et sa sociabilit6 joviale.
M. Coury aima beaucoup la petite Compagnie. Son
attachement inebranl i sa vocation religieuse et sacerdotale est un exemple pour nous. Cette longue fid6lit6 de soixante-quatre ans, dont quarante-six passes dans
cet Orient tentateur, a dui, sans aucun doute, recevoir
aupres de Dieu sa juste et magnifique r&compense.
M. Coury s'est 6teint A l'Age de quatre-vingt-trois
ans, a I'h6pital de Beyrouth, laissant des regrets sinceres dans le coeur de ceux qui l'ont connu, particulierement de ses confreres.
Saint Vincent, interpellant M. Bourdaise, qu'il avait
envoye & Madagascar et dont il n'avait plus de, nouvelles, disait: t M. Bourdaise, etes-vous encore en
vie, ou non? Si vous l'6tes, plaise &Dieu vous vouloir
conserver cette vie si utile ! Si vous etes ,u ciel, priez
pour nous. ),
Priez pour nous aussi, M. Coury, si vous etes au
ciel; si vous etes au purgatoire, nous nous souyiendrons de vos exemples et nous prierons pour vous.
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Lettre de M. ALOLAN, preire de la Mission
i M. LE SUPERIEUR GE•ERAL
Tripoli (Liban), io avrl

1932.

MONSIEUR ET TRES HONORE PERE,
Votre binediction, s'il vous plait.
Depuis que je suis a Tripoli, c'est aujourd'hui seulement que je puis vous donner de mes nouvelles. J'ai
eun m'habituer et a me rendre compte cela situation.
Tripoli, mon Pere, n'est pas une sinecure, tant s'en
faut! Les trois maisons de nos Sceurs, en ville, t la
Marine et k Zgorta, sout pleines d'enfants. Puis il
faut ajouter g cela une trentaine d'6coles, disseminees
dans le Liban, I diriger et a surveiller. Malgri cela,
j'ai du accepter cette annie un autre travail de surerogation, qui m'a it6 cependant trbs agriable et tres
consolant.
D'abord, outre les deux retraites que je devais pr&cher aux'Enfants de Marie de Tripoli-ville et de
Zgorta, et qui eurent lieu, la premiere le 28 mars et
la deuxieme le 22 fevrier, et qui m'ont donn6 beaucoup de consolations, j'en ai voulu precher, cette
annee, une autre aux meres chrEtiennes pour r&tablir
la confrerie de la Sainte-Agonie, deja tablie en 19oo,
mais qui ne fonctionnait plus depuis plusieurs annees.
Cette retraite eut lieu le 21 janvier et se termina le 26,
fete de l'Oraison de Notre Seigneur aujardin des Oliviers. 11 en sera de meme tous les ans dor6navant.
Plusieurs personnes se sont fait inscrire surle registre
i la cl6ture de la retraite, et nos reunions auront lieu
d6sormais le troisibme dimanche de chaque mois.
Puis Mgr Antoine Arida, archev&que maronite de
Tripoli, avant de partir au Synode, qui I'a 6lu pa-
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triarche, avait charge son grand vicaire de me confier
les retraites et les predications de la Cath6drale pendant le careme. Evidemment, je ne pouvais refuser.
J'ai commence ces predications le premier dimanche
de careme, 14 f6vrier, a six heures dusoir. L'eglise 6tait
comble. II y avait toute .espece de monde, meme des
juifs et des musulmans. Tous lesdimanches, a pareille
heure, 1'6glise, cependant assez grande, ne suffisait
pas pour contenir la foule. Notre genre et notre simplicit6 plurent a tout le monde. Aussi ces conferences
r6unissaient, non seulement le peuple, mais encore
tout ce qu'il y a d'6lite dans Tripoli, a leur tete son
Excellence le cheik Kesrouan El Kazen, administrateur de Tripoli, les hauts fonctionnaires et les notables du pays. Le ciel a bini mes efforts, Monsieur et
Tres Honore Pere, et ces gens ont bien profit6 de la
parole de Dieu. L'un disait: KJ'ai soixante ans et je
n'ai jamais entendu ce que je viens d'entendre; c'est
aujourd'hui que je commence a comprendre ma religion. ,) L'autre de dire aussi: u On ne nous a jamais
explique les choses de cette faqon ), etc.

La retraite des dames a commence le 6 mars, c'estA-dire le quatribme dimanche de careme, pour se terminer le dimanche de la Passion. L'affluence A cette
retraite 6tait considerable. II n'y avait plus de place
dans l'6glise. AuSsi les confessions et les communions
etaient tres nombreuses. Je leur prechais matin et soir.
Quant a la retraite des hommes, elle commenqa le
13 mars, dimanche de la Passion, pour se terminer le
Samedi saint. Ce fut vraiment un spectacle inconnu a
Tripoli, me disait un des vicaires, de voir ce nombre
trbs considerable d'hommes se pressant d'arriver a
1'6glise pour trouver place, si grande 6tait I'affluence.
L'glise et les tribunes 6taient trop petites pour recevoir tout le monde, surtout au sermon de la Passion,
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qui eut lieu, i onze heures du matin, le Vendredi
saint, et ou j'ai commente les sept paroles de NotreSeigneur. Les confessions et les communions furent
tres nombreuses. Les confesseurs ont entendu les
p6nitents jusqu'a minuit le Mercredi saint et ont
continu6 jusqu'a midi le lendemain et les jours suivants, mime apres la cl6ture de la retraite. Plus de
deux mille hommes ont communi le Jeudi saint; a
lear tete, M. 1'administrateur, qui 6tait 1l depuis
sept heures et demie, et qui n'a quitti l'6glise qu'a
onze heures, m'a dit le vicaire g6ndral. Quel bel
exemple i Enin, vous voyez, Monsieur et Tres HonorS
PNre, que le bon Dieu se sert de vos enfants pour faire
un pen de bien dans cette ville. Dans cette derai:re
. le cure
retraite, ii y eut de v6ritables conversions M.
m'a dit que certains hommes ne s'6taient pas confess6s
depuis de longues annies. Graces en soient rendues
a Dieu, principe de tout bien!
Pendant qne je donnais la retraite aux hommes, je
prechais en meme temps celle des bonnes et servantes.
Je les reunissais dans la chapelle de nos Sceurs pour
leur expliquer leurs devoirs et leur rappeler les
grandes virit6s du salut. Elles itaient pris d'une
soixantaine.
Excasez cette lettre, Monsieur et Txrs Honors
Pere. J'ai voulu vous donner ces ditails, persuadi
qu'ils consoleraient votre ceur paternel et qu'ils vous
feraient plaisir.
Votre enfant tres obbissant.
Joseph ALOUAN,
i. p. d. 1. a.

-- 556 Letre de M. ALOUAN i M. LE SUPtRIEUR

GENERAL

Tripoli, 15 avril 1932.

MONSIEUR ET TRES HONORI PERE,

Iotre binediclion, s'il vous plait!
Nous venons d'assister a une c6r6monie bien touchante. A mon arriv6e a Tripoli, j'ai vu avec peine le
triste 6tat du cimetiere oh 6taient enterres nos v6ndres missionnaires d6funts. Le lieu 6tant tres 6loign6
de la maison et situ6 dans une propriWt6 loube a des
musulmans, qui s'en servaient comme d'une 6curie pour
leurs b&tes; il nous 6tait impossible de surveiller de
pres ce lieu sacr6. II fallait done penser a rem6dier i
cet 6tat de choses. Ayant largement de la place sous
notre chapelle domestique, mon plan fut vite trouve et
approuvi par M. le Visiteur, et le Samedi saint je b6nis
le nouveau caveau. II ne restait plus que le transfert
des restes de nos chers d6funts. J'ai profit6 du passage
de M. le Visiteur, qui etait venu nous voir, pour faire
l'exhumation et le transfert. A cctte occasion, nous
avons fait, en pr6sence de nos Soeurs de la ville et de
la marine, un service funibre. M. le Visiteur a donn6
1'absoute et l'on a port6 les precieuses reliques de nos
missionnaires disparus au nouveau cimetiere. Apres
les prieres liturgiques, M. le Visiteur eut un mot
aimable et ddifiant A la fois. Tout le monde en etait
touch6.
Que nos saints missionnaires qui nous ont devanc6
dans cette chere mission de Tripoli et qui nous ont
laiss6 l'exemple de leurs vertus et de leur zble apostolique nous b6nissent du haut du ciel et nous envoient
des ouvriers dignes d'eux et de saint Vincent!
Avec les missionDaires il y avait aussi trois Filles
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de la Charit6. Ce sont : sceur Antoinette Buret, sceur
Ang6lique Saad6 et sceur Augustine Poir6e, proche
parente de M. Devin, ancien Visiteur de la province
de Syrie.
Bient6t, un grand marbre sera place au-dessus du
caveau et portera les noms de nos venbr6s d6funts, ce

sont :
Frere Habib Hakim6, clerc, decede le 17 d6cembre 1873.

M. Joseph Reygasse, superieur, diced6 le 16 novembre 1876.

Frere
vembre
Frere
14 mars

Antoine Martin, coadjuteur, d6cid le 18 no1876.
Ferdinand Nicolas, coadjuteur, d6c6d6 le
1885.

M. Jean Baget, sujprieur, dic6d6 le 19 mars 1897.

Frere Joseph Hochgurtel, coadjuteur, d6c6d6 le
9 ffvrier 1901.
Frere Timothee Verry, coadjuteur, d6c6d6 le 6 juillet 1905.
Frere C6cine Samia, coadjuteur, d6c6d6 le io fe-

vrier 1908.
M. Antoine .Ackaouy, sup6rieur, dec6d6 le 5 aoit
1931.

Votre enfant tres obbissant.

J. ALOUAN,
i. p. d. 1. M.

CHINE
M. HENRI SERRE
M. Serre est ne, le 12 juin 188o, i Tougousse de

Saint-Bonnet de Salers. Sa mere, la digne sceur de
M. le chanoine Rolland, de pieuse m6moire, donna le
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jour a dix-neuf enfants. Dans la famille, on aimait le
bon Dieu et le travail; aussi le bon Dieu s'est-il choisi
pour ie sacerdoce et pour la vie religieuse quatre enfants,

tandis que les autres, dans les carrieres les plus
diverses, se sont montrks toujours dignes de leur premiere 6ducation.
Sur le vaste plateau de Saint-Bonnet, en face des
larges horizons et des riches prairies, le jeune Henri
s'ouvrit de bonne heure a un amour passionn6 de la
nature; ses petits yeux, profonds et observateurs, seront
toujours attentifs aux fleurs et aux plantes. La pr6cocit6 de son intelligence, son amour pour les choses de
Dieu, le firent diriger vers le petit siminaire de
Pleaux.
Il y passa quatre ann6es; grace a la vigilante direction de son oncle, il donna vite toute sa mesure, comme
le prouvent ses nombreuses inscriptions au palmaris.
et le succes au baccalaur6at, qui couronna ses etudes.
Dans cette chore maison de Plaux, son caractere gai
et enjou6 se trouvait a I'aise, cependant que sa curiosit6 toujours en veil pourla litt&rature, pour l'histoire
et pour les auteurs grecs et latins, s'affinait et s'enrichissait a l' cole de professeurs remarquables. Avec
bonheur, il prenait part aux longues theories d'enfants
de choeur et a leurs gracieuses evolutions, qui faisaient
le charme des grandes fetes. On pressentait deja le
futur sacristain de grand s6minaire, toujours d6vouet attentif a tout ce qui int&resse le culte de Dieu.
Nous le retrouverons, en effet, au grand s6minaire,
le mardi 4 octobre 1898. C'est li que se r6evlent lesgrandes richesses de son ame et que va s'epanouir le
grand reve de sa vie. Ii sera missionnaire en Chine,
sous l'egide de saint Vincent de Paul et du bienheureux Jean-Gabriel Perboyre, dont nos maitres v6'anrs
savaient, aupris de nous, perpetuer la simpliciti' a.
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bontA toujours accueillante et le zle actif pour les
I
ames.
Il entre a Saint-Lazare, le 9 novembre 1901, apres
son service militaire. Au noviciat et au siminaire
interne de la rue de Sevres, oi il poursuit sa formation et ses 6tudes, il sera c l'ange ý toujours avis6 et
aimable de plusieurs s6minaristes de Saint-Flour qui
le rejoindront i Saint-Lazare. On appricie son jugement, son esprit cultiv6, sa r6gularitA constante, sa
piet6 simple et du meilleur aloi.
Aussi est-il choisi, avec plusieurs seminaristes de
Paris, pour former ies assises solides du s6minaire
Saint-Joseph de Panningen, que le Tres Honors Pare
Fiat, sup&rieur g6naral, vient d'ouvrir en Hollande
et de confier a la direction de M. Hubert Meuffels,
ancien professeur de dogme au grand s6minaire de
Saint-Flour, dont notre diocese garde le plus fidele
souvenir (octobre igo3).
Dans cette maison, que le jeune sup&rieur voulut
toujours si aimablement accueillante pour Mgr l'6veque
et pour les pritres de Saint-Flour, M. Serre retrouvait
I'Auvergne. II y avait le venere P. Nicolaux, dont
M. Meuffels fut toujours Ie fils si attentif et si affectueux; il y avait M. Paul Monteil, d'Ally. On y 6tait
heureux et on y faisait du bon travail a tout point de
vue. La biographie du jeune diacre Ost6e nous montre

que les vertus les plus d6licates de la saintet6 fleurissaient deja i Panningen; de la ruche, chaque annie
accrue par le recrutement hollandais, partaient de
nouveaux missionnaires pour la Chine.
C'6tait le grand d6sir de M. Serre, lorsqu'il fat
ordonnb pr&tre (17 juin i9o5). En septembre 1905, ce

d6sir fut r6alis6, apris un voyage en Auvergne oi il
prit conge de sa famille et de ses amis. Pen aprbs, il
kcrivait : 4 Je n'ai point pleur6 lorsque j'ai quitte mon
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village natal, mon clocher, mes parents, mon oncle.
Dieu sait pourtant si je les aimais! Lorsque j'ai quitti
Saint-Flour, je crois avoir verse toutes les larmes de
mes yeux; je pleurais mes amis du grand sndinaire,
je ne voyais pas de plus grand sacrifice a faire que de
me s6parer d'ebx. Je crois que je les aimais tous et
Combien ces sentiments
qu'ils me le rendaient!
6taient reciproques, il le comprit dans la maniere dont
on le feta, enjuillet dernier, lors de la r6union annuelle
des anciens de Pl6aux-Saint-Eugene et dans I'accueil
que lui firent ses amis du grand seminaire, au debut
de la deuxieme retraite eccl6siastique.
M. Serre apportait au service de Dieu une intelligence fine, souple et alerte, une culture vaste et soignee, un jugement d'une droiture parfaite, une activit6 tenace,le tout couronn6 par un rare esprit religieux,
tout fait de simpliciti et de bonne humeur. 11 est
appelk par l'obbissance a l'ceuvre de la formation des
lkvites, d'abord a Kia-Shing, le s6minaire de la province du Sud, oi il enseigne la philosophie, puis a
Chala, prbs de Pekin, oh il fut tour a tour procureur,
professeur de dognme et enfin directeur du s6minaire
interne, aupres des s6minaristes chinois qui voulaient
entrer dans la Congregation de la Mission.
Mais son grand d6sir 6tait d'aller en mission, il en
obtint I'autorisation en 9g14 et fut plac6 dans le vicariat de P6kin, a Toun-Tchoangtze (Kington). C'est II
qu'il fut atteint par le mal de Pott &deux vertibres
cervicales; il demanda a rentrer en France et, dbs son
arriv6e H Marseille, il fut mobilis6 et incorpor6 comme
brancardier divisionnaire dans les unit6s combattantes.
Son mal fit de rapidea progres; il dut etre 6vacu6 du
front, oi il avait terriblement souffert et put revenir
& Saint-Lazare.

Ce que fut le martyre du P. Serre, sous 1'6treinte de
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I'appareil de fer destine a maintenir la colonne vert6brale, seuls les confreres qui le scignaient a I'infirmerie pourraient le dire; il 6tait extinun. Cependant,
disireux de revenir en Chine, il priait, il priait toujours
et invoquait sainte Th6rese de 1'Enfant-Jesus. En
dicembre x919, il fut autoris6 a partir pour la Chine
et ii reprit, au s6minaire de Chala, les fonctions de
procureur. Mais il lui fallut sous peu.aller a la procure
de Tientsin, afin d'y reprendre un traitement s6vere.
, C'est 1Q, 6crit son confrere, Monsieur Desrumaux, que
I'on admira sa force de volonte, son inergie en m&me
temps que sa patience et sa soumission a la volonte du
bon Dieu; il portait un appareil de ilitre, qui le faisait
cruellement souffrir; il prenait des bains de soleil au
moment le plus chaud de la journee; son corps en
6tait devenu tout noir; cependant jamaisaucune plainte
mais toujours la plus parfaite resignation : ce qu'il
souffrit alors, physiquement ou moralement, on ne
peut l'imaginer. »)
Dans la penurie des missionnaires d6cimes par la
guerre et par les charges d'un ministare rendu plus
difficile, des qu'il se sent un peu mieux, M. Serre a
hite de reprendre la place d'un missionnaire. Accueilli
avec la plus grande joie par Mgr Schraven, par
M. Rolland et par M. Chanet, il fut. a Chen-Ting-fa,
le missionnaire le plus actif et put ouvrir la chretienti
de Fuping; il venait d'etre nomm6 &Siu-Kia-Tchoang,
quand le bon Dieu le rappela a lui le 20 novembre
g193; c'6tait I'apres-midi du vendredi et ia veille de
la Presentation de la tres sainte Vierge.
Jusqu'i la fin, il avait travailli, il avait 6t6 joyeux,
il avait souffert. a Les souffrances de mon mal sont
toujours tres vives, quoique non continues, &crivait-il,
mais la vie active les fait oublier; ma sante s'accommode de tout; je suis un malade fort paradoxal. Plus
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je me remue et mieux cela va. Et puis la souffrance
est bonne; elle constitue une aide pr6cieuse pour le
ministere des ames. »
M. Chanet, le confrere tres aime qui partagea ses
travaux, nousdit en termes 6mus ce que fut cet ouvrier
d'l6ite. c D'une 6nergie extraordinaire, ilsouffrit, pendant dix-neuf ans, un martyre de chaque jour, toujours
gai, aimable et confiant. Mieux que dans les livres,
j'ai appris auprbs de lui ce qu'est l'humilit6 simple et
profonde... D'une intelligence peu commune, d'une
erudition remarquable, it n'aimait pas & faire parade
de savoir; quand il parlait, il savait s'adapter parfaitement a son milieu, simple avec les non inities, docte
avec les savants; sur ses relations avec de grands
savants, il gardait le silence et, s'il devait en parler,
ce n'6tait jamais avec une apparence de contentement
de soi. » Nous ne pouvons pas ne pas interrompre
cette citation pour signaler comment ce modeste avait,
dans son dernier voyage en France, narr6 avec une
simplicit6 charmante et pittoresque les faits de courage
hdroique et les vraies prouesses du P. Chanet, qui
fait songer aux exploits ligendaires du P. Peschaud
dans le Kiangsi.
( La pift6 de M. Serre etait profonde et d'une d6licatesse extreme : d'oi un zile simple et ardent; d'oi
son optimisme confiant, au milieu des plus reelles
difficults ; d'oi sa delicatesse de sentiment; toujours
franc, loyal, profond6ment attach6e sa vocation religieuse et L ses amis, d'un commerce agreable pour
tous, et pour tous extr&mement delicat et prevenant. )
II recut en mai le meilleur t6moignage de 1'Assembl6e provinciale de Shanghai, lorsque ses confreres
le choisirent comme premier substitut; a ce titre, il
prit part t l'Assembl6e g6n6rale de Paris en juillet 193r.
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A notre ami si regrett6,tous ses superieurs et anciens
maitres ont tenu a rendre les hommages les plus ilogieux et les plus &mas, depuis Mgr Schraven, son
6veque; M. Hubert Meuffels, son tres aim directeur;
M. Chanet, son ami, jusqu'au Bulletin calkolique de
Pekix, sons la signature du P. Desrqiaux et du
P. Licent, directeur du musie de Tientsin.
Une plume autoriske dira dans un prochain numwro
de la Semaixe catholique la belle oeuvre scientifique
de notre ami pour la botanique et les plantes.
Nons prions la double famille si douloureusement
attristie de M. Henri Serre, de vouloir bien agrier
nos hommages de respectueuse sympathie et nous
recommandons aux prieres de nos confreres et de nos
lecteurs le souvenir de celui qui fut un des plus remarquables missionnaires donnus par le diocese de SaintFlour a la Chine, an d6but du vingtieme sicle.
Amicus.
(La Semaine catholique de Saint-Flour, 21 janvier 1932.)

M. JULES YU
Lettre de Mgr MELCHIOR SOUEN, vicaire apostolique
de Ankuo, i M. LE SUPERIEUR GENERAL
Ankuohsien Sikwan, 29 janvier i-3z.

MONSIEUR ET TRES HONORE PtRE,
Votre bdnidiction, s'il vous plait .
Vous ayant dhji annonc6 t616graphiquement la mort
de notre cher confrere Jules Yu, je crois de mon
devoir de vous envoyer quelques lignes sur sa vie,
digne de loaanges.
M. Jules Yu, pr&tre de la Congregation de la Mission en c. Vicariat apostolique d'Ankuo, appartenait
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A une famille depuis cent ans convertie a la foi cathoa notre Compagnie deux
lique. Ses parents ont donni
pretres lazaristes : Jules et Joseph; A l'Eglise de
Chine, deux pr&tres s6culiers : Louis et Paul; une
Fille de la Charit6 et une soeur Jos6phine, tous sortis
d'une chr6tient6 si florissante qu'elle possede, avec un
cur6, une remarquable 6glise.
Jules Yu naquit Ie 9 novembre 1887, au village de
Yukiachwang, dans la pr6fecture actuelle de Chaohsien. 11 fit ses 6tudes au seminaire de Tchentingfou
et, le 18 juillet 1909, entra dans la Congr6gation de
la Mission, au seminaire de Chala, oit, aprbs le s6minaire interne, il fit ses 6tudes de thoologie. 1 fut
ordonn6 pretre le 2o decembre 1913, et, pendant dix
ans, fut employe aux fonctions de professeur et de
missionnaire dans le Vicariat de Tchentingfou.
En 1924, par obbissance, il accepta volontiers de
venir en ce Vicariat apostolique, pour lors pr6fecture
de Lihsien. Nommr recteur de Sinkiao, il eut a coeur
d'embellir la maison de Dieu : il s'efforqa, en effet, de
mieux orner un oratoire public; il'en r66difia et agrandit un autre; et de toutes pieces en construisit un troisieme. Malgri la d6bilit6 de sa sant6, il remplit soigneusement ses fonctions sacerdotales, et, chaque
ann&e, baptisa quelques cat6chumenes. Par sa piete,
son respect et son ob6issance, il fut la consolation de
ses supdrieurs, l'edification et le modle de ses confrr&es, un bon pasteur pour ses paroissiens et un v6ritable ami'pour les paiens eux-memes.
Le 20 d6cembre 1931, avant midi, M. Yu donnait
ses ordres pour la c6l6bration de la Noel prochaine;
le soir, au cours de la visite d'un paien, il eut une
seconde crise d'apoplexie; la premiere remontait
a 1928. Le 25 d6cembre 1931, il s'endormit pieusement
dans le Seigneur, apres avoir requ 1'extreme-onction.
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En l'amour de Jesus, de Marie Immaculee et de
saint Vincent, je reste, Monsieur et Tres Honord
Pere, votre fils obbissant.
SOUEN

MELCHIOR,
Vie. apost. de Ankuo.

A SHANGHAI
Lettre de Saur REISENTHEL, Fille de la Ckariti,
a M. LE SUPERIEUR GENERAL
Shanghai, le 17 fevrier

1932.

MON TRES HONORt PERE,
Votre binediction, s'il vous plait!
Nous voudrions tant n'etre pour nos v6ndr6s Sup&rieurs, pour vous, mon Pere, que des sujets de joie,
de consolation et, au contraire, vos pens6es ne peuvent se tourner vers la Chine sans etre accompagn6es
de preoccupations, d'inquietudes, trop souvent justifiees.
Mais, aussi, mon Tris Honor6 Pere, a chaque mauvais moment, A chaque danger, correspond un geste
maternel de protection de Marie Immaculde, de sorte
que nous n'osons vraiment pas avoir peur; cela lui
ferait de la peine, puisqu'elle est la!
D'ailleurs, cette fois, mon Tres Honore Pere, ce
n'est pas effrayant du tout, du moins en ce qui concerne nos trois maisons de Shanghai. La maison
centrale et l'h6pital Sainte-Marie sont sur la concession francaise, laquelle est loin du front et bien gardie
et administr6e. L'hospice Saint-Joseph est au sud de
la ville chinoise et l'on se bat tout au nord.
Nous entendons le canon, les avions survolent m&me
les concessions, une bombe s'en 6chappe, par ci, par
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la, sans grands d6gits. En ce qui nous touche, mon
Pere, nous ne souffrons pas assez, aupres de ceux qui
souffrent trop! La population est affole. On quitte
Shanghai en masse. Aprbs la derniere retraite, nos
sceurs des missions ont' eu quelques retards compliquant leur retour : les trains bond6s, attente de
bateaux plusieurs jours, faute de place, et I'on etait
press6 de rentrer ; c'etait le nouvel an chinois. Mais,
comme tout a une fin, elles sont arriv6es tout de meme.
Vendredi dernier, mon Tres Honori Pere, comme
je viens de l'6crire a notre Mere, nos soeurs ont eu la
consolation de preter leur concours A une mission de
charit&. Par l'entremise du R. P. Jacquinot, Monseigneur a obtenu de l'amiral japonais une treve, de huit
heures du matin i midi, pour aider, au nom de la
Croix-Rouge, les malades et pauvres gens des premiires lignes a sortir du danger. Dirig6es par le Pere
et Ie colonel anglais Hayley Bell, treize religieuses
sont allies parcourir ces lieux d6vastis, maisons en
mines, a demi incendides, y trouvant · es cadavres
mi-carbonisis et manges par les chiens et, aussi, des
femmes et des enfants. Quelques maisons restaient
encore. Environ deux mille personnes ont profit6 de
ce secours. Quatre de nos Sceurs, dont notre chore
sceur Henry, ont eu cette consolation, que toutes leur
enviaient. Elles sont rentr6es pendant ie diner, 1'armistice finissant a midi.
Nous avons hirite, alors, d'un bon vieux de la campagne, venu voir son fils i Chapei. Lors des hostilit6s,
le fils, pris de peur, s'est enfui. Le pere est rest6,
seal, ayant faim, et pas mal effray6 aussi. Nos sceurs
Pont ramen6 t notre h6pital, oý il se trouve tout
heureux.
Voil, du reste, mon Trbs lonore P
,renotre
h6pital

Saint-Antoine d~cor6 du titre de dix-huitiime h6pital
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temporaire de la Croix-Rouge, avec un drapeau et
une grande bande couverte de caracteres chinois, car
nous avons offert des lits pour les blesses.
Malheureusement, ce qui surabonde, mon Tres
Honor6 Pere, c'est la misere. I1 y en avait deji tant
depuis les inondations de l'6t6 dernier I C'est navrant.
Les pauvres, c'est toujours leur tour de souffrir plus
que les autres ! Pour eux surtout, nous d6sirons, nous
demandons au bon Dieu la paix I
La Providence se montre aussi. Ma saeur Julie Seng
m'6crit de Sungkiang ses soucis, n'ayant que des
pauvres en ce moment a l'h6pitalet peu de ressources,
ajoutant : ( J'ai confiance en la Providence qui ne
nous abandonnera pas. n Pendant qu'elle m'ecrivait
cela, deux hommes de la campagne lui apporterent
deux sacs de riz, I piastre et I ooo sapeques pour ses
vieux. C'6tait la r6ponse du bon Dieu.
Veuillez agr6er 1'expression du profond respect
avec lequel j'ai I'honneur d'etre, mon Tres Honor6
Phre,
Votre tres humble et tres ob6issante fille.
Sceur REISENTHEL,
i. f. d. 1. c. s. d. p. m.
LE SAUVETAGE DE LA POPULATION CHINOISE
DES PREMIERES LIGNES A SHANGHAI

La treve consentie par les autorit6s militaires japonaises et chinoises pour le sauvetage de la population
civile demeuree dans les maisons des premieres lignes
de Chapei, ou dans ce qui en reste, a eu lieu hier
matin, de huit heures a midi, comme il 6tait privu.
D'une fa<on g6n6rale, on pent dire que l'armistice
a 6t6 respectS. Les devoues sauveteurs et les religieuses
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qui avaient ripondu A l'appel du P. Jacquinot ont
accompli leur mission avec succes.
Sans doute, on a entendu encore quelques coups de
feu pendant ce bref armistice, mais ce furent des
incidents sans grande importance. 11 est juste de
recgnnaitre que les troupes japonaises ont scrupuleusement respecte la treve. Le commandement japonais
n'a pas accept6 de la prolonger, mais, pendant les
quatre heures de delai accordees au P. Jacquinot, au
colonel Hayley Bell et aux quatorze religieuses qui
les accompagnaient, les troupes nippones n'ont pas
tir6 un coup de fusil, leurs canons sont demeur6s
muets et leur aviation s'est abstenue de voler. En
outre, ils avaient pris toutes les mesures nicessaires
pour faciliter la tache des sauveteurs.
Du c6t6 chinois, il semble que les ordres n'aient
pas t6 transmis assez rapidement aux premieres
lignes, puisque les soldats qui virent la mission traverser les lignes et s'avancer vers eux n'6taient pas
prevenus de son arriv6e. Ils respect&rent n6anmoins
les deux hommes qui s'avancaient vers eux, en uniforme des Volontaires du S. V..C. et portant des drapeaux blancs; ils parlementerent avec eux et, ayant
obtenu confirmation de leurs chefs, - ce qui demanda
une demi-heure, - ils les laisserent accomplir leur
tache, leur t6moignant m&me une rbelle sympathie.
On lira, d'autre part, les d6tails de la mission de
sauvetage. Ce que npus devons souligner ici, c'est que
le but que s'6tait fix6 le P. Jacquinot a 6t6 pleinement
atteint. Les sauveteurs et les religieuses ont reussi
& faire 6vacuer deux mille personnes qui 6taient
demeur6es dans les premieres lignes chinoises. II
reste, il est vrai, encore beaucoup de monde a proximit& de la ligne de feu; les gens gui, depuis douze
jours, ont kchapp6 a la mort,s'accoutument au danger
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biens et h6sitent a s'en s6parer. Les sauveteurs les
ont avertis du peril dont ils avaient perdu un peu
conscience et qui, peut-etre, s'accroitra bient6t si la
bataille reprend avec quelque acharnement. Ils savent
maintenant qu'ils peuvent trouver le salut en 6vacuant
la zone de bataille et en s'en allant a I'arriere.
Sauver deux mille personnes, dont un grand nombre
d'enfants, de femmes et de malades, et indiquer la
voie du salut & quelques milliers d'autres, c'est un
resultat magnifique dont le P. Jacquinot, le colonel
Hayley Bell et les religieuses qui les accompagnaient
peuvent etre satisfaits. Ils ont accompli l'oeuvre la
plus belle qui ait 6t6 tent6e depuis le d6but des hostilites dans la region de Shanghai. Malgr6 tous les risques que comportait leur entreprise, ils 6taient henreux de se devouer; nous nous rejouissons de leur
succes et nous les remercions du grand exemple
qu'ils viennent de nous donner.
Nous en sommes d'autant plus heureux que c'est un
Francais, le R. P. Jacquinot, qui fut le promoteur et
I'organisateur de cette mission; il en eut l'id6e le premier, il fit les d6marches n6cessaires, il s'assura les
concours indispensables, et, ayant obtenu l'armistice,
il se mit a la tete de la mission de secours avec le
colonel Hayley Bell. Ainsi, comme nous l'avons dit
hier, c'est lui qui a pris l'initiative de sauver la malheureuse population chinoise du front de Chapei; le r6le
des autorites officielles a Wte uniquement de n6gocier
avec les autorit6s chinoises.
Nous avons dit le mdrite qui revient au colonel
Hayley Bell; nous n'oublierons pas non plus de relater
que sa fille, Miss Mary Hayley Bell, a. elle aussi, particip6 hier a l'oeuvre de sauvetage. Elle s'est, pour
une matinee, transformie en religieuse et elle est
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allke avec la mission de secours entre les lignes.
Comme toujours, les religieuses ont pr&et leur
concours devoue et anonyme. Cinq scears franciscaines,
quatre mxres auxiliatrices, quatre sceurs de la Chariti
de Saint-Vincent-de-Paul ont suivi le P. Jacquinot
dans les premieres lignes; r6parties en groupes, elles
ont, chacune dans le secteur qui lai 6tait assigni,
apport6 le reconfort et I'espoir, organis6 les secours
et dirig6 les pauvres gens sur les routes de I'arriire,
a I'abri du danger terrible dont ils 6taient menaces k
tout instant.
(/ournal d* Shanghai, 12 fivrier 1932.)

LE COMMUNISME EN CHINE
En automne 1927, dans le Kouang-tong, a Hai-fong
et Lou-fong, petites villes situees non loin de la mer,
a peu pres a egale distance de Canton et de Amoy,
dans un pays absolument isole, commenc!rent des
troubles communistes, prepares depais longtemps, qui
deviendront extremement graves. Voici 'histoire de
leur genese.
I. - En 1923, un certain P'eng-pai qui a &tudik au
Japon, qui parle le japonais et I'anglais couramment,
organisa, dans les districts de Hai-fong et de Lou-fong
(abrige Hai-lou-fong), une Union des paysans, en vue
de forcer les richards du pays a diminuer le taux
exorbitant des prkts qu'ils faisaient au pauvre peuple t
La chose ayant eu quelque succes, 1'Union poussa des
ramifications dans les districts voisins. Mais au fond,
P'eng-pai avait d'autres intentions : sous ces dehors
de justice et de charit6, il dissimulait des projets revolutionnaires, s'attachant des soldats d6serteurs, prCparant un coup de main.
En 1927, quand la campagne du Sud contre le Nord
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eut digarni de troupes le pays de Canton, disposant
de plus de quatre mille hommes, armis de trois mille
fasils, P'eng-pai arbora le drapeau rouge et installa a
Hai-lou-fong un gouvernement sovietique a la russe,
fonctionnant par la terreur. II commenqa par mettre
hors la loi les deux riches clans Linn et Heue, les
preteurs qu'il connaissait et poursuivait de longue
date. Tous les membres de ces deux families qu'il put
saisir furent fusills sans jugement, au nombre de
huit cents personnes. Les tites de toutes ces victimes
furent couples et fix6es sur des perches de bambou.
On coupa ensuite les mains et les pieds des cadavres,
puis on les iquarrit, t4 pour l'exemple 1, comme on
dit en style chinois! On traita de m&me les parents
par alliance de ces deux clans, qu'on alla d6nicher
dans leur village. On massacra pareillement tons ceux
chez lesquels on trouva des objets d6pos6s par les
Linn et ies Hene, et on incendia leur maison. En tout,
plus de mille personnes furent excut6es. Quant au
reste de la population, les rouges pillbrent leur domicile, s'y 6tablirent, firent tout ce qu'il leur plat, sans
que personne osit r6sister. Ils s'autorisaient de leur
principe, que le communisme decrkt6 par P'eng-pai
devait 6tre reellement pratique, tout appartenant a
tout le monde. Us d6truisirent done toutes les bornes
d6limitant les champs ou les jardins et brulerent tons
les titres et contrats 6tablissant la propriet6 de quoi
que ce fit. Seduits par le charme de cet Iden communiste, divers chefs di bandes se joignirent h P'eng-pai.
Plusieurs d'entre eux devinrent tristement celebres.
Pour vivre, ces bandits entreprirent la conquate systematique de la region. Partout les milices locales reculaient devant eux. Le peuple se laissait faire passivement, car quiconque r6sistait 6tait d6capit6. Tons
les prisonniers faits dans les razzias 6taient fusill6s.
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Une seule fois, les bandits oserent attaquer un poste
de soldats r6guliers dans l'intention de s'emparer de
leurs armes et munitions. Mal leur en prit. Une centaine des leurs resta sur le carreau; les autres ne
renouvelerent pas l'exp6rience: a Si on voulait, une
exp6dition militaire aurait vite d6truit cette racine de
malheur n, gimit le chroniqueur d'alors. Mais qui la
fera, cette exp6dition? Personne. Les communistes le
savent bien et disent partout oh ils s'installent, que
c'est pour toujours. Plus de trente mille fuyards des
districts envahis par eux, au Kouang-tong, sont d6ja
arriv6s, en mendiant, a Hong-Kong, n'ayant sauv6 de
leur petit avoir que les habits qu'ils poraient sur eux,
et sans espoir humain de jamais pouvoir rien recouvrer.
II. - Ces renseignements datent de l'automne 1927.
En hiver de la meme annie, la situation s'aggrave
encore. Apres le coup de main russe sur Canton, des

vingt mille brigands chinois disperses le 13 d6cembre
1927, la plupart gagntrent le Hounan et le Kiangsi,
o6, sous plusieurs chefs, parmi lesquels Tchu-t6,
Mao-ts6-tong, ils cre6rent une situation analogue.
Mais P'eng-pai recut aussi des renforts. Alors tout ce
joli monde, instruit et dress6 au Japon, en Allemagne,
a Moscou, l6abora une sorte de code de la terreur
rouge, dont voici le sommaire :
Confiscation de toutes les terres. Effacement de
toutes les limites. Plus de cadastres. Destruction par
le feu de tous les titres de proprl6t6 on de location.
Toute terre appartient a I'Etat, qui la fera cultiver,
fournissant aux gens le n6cessaire. Confiscation de
tout fonds de commerce approchant de 5oo piastres;
l'itat le fera valoir au profit de tous. Mise a mort,
sans jugement, de tous les riches possedant plus de
5ooo piastres, comme ayant 6t6 des vampires de la
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soci6te, des sangsues du peuple, des capitalistes de
profession; comme 6tant, par consequent, des contrer6volutionnaires nis et inconvertissables. Execution
de tous ceux dont les sentiments sont suspects a un
titre quelconque. Suppression de tous les etres incapables de produire; ou parce qu'ils n'ont pas appris
un m6tier utile : moines boudhistes, femmes prostitubes, devins, etc. : ou parce que la maladie ou l'infirmite les rend incapables de travailler : phtisiques,
16preux, mutiles de tout genre; ou parce que l'age
les rend impropres a tout: il est d6clare qu'a cinquante
ans l'homme n'a plus le droit de vivre, que 30 p. too de
la population humaine, ancien style, est a supprimer
sans formalit6, comme on fait pour les chiens en fourribre. 11 y avait dans le pays une leproserie, 6tablie
par un missionnaire protestant. Un inspecteur rouge,
I'ayant visit6e, d6clara qu'entretenir la vie d'etres
pareils 6tait chose insensee et qu'ils seraient tous massacres pour le soulagement de la soci6td. N'aurait
d6sormais le droit de manger, done de vivre, que celui
qui gagne sa nourriture par son travail. Quiconque
ne le peut pas, doit disparaitre. ( Labourer ou mourir! »
Les valides sont group6s, non par m6nages, mais par
escouades de travailleurs et de travailleuses. Plus de
families, plus de m6nages, ces choses etant une forme
d'accaparement de propri 6 t 6 . On abandonne a
l'instinct naturel le soin de produire les futurs citoyens.
Ils ne manqueront jamais, ricanent ces nouveaux
sont
16gislateurs. Les enfants, nourris par l'tat,
charg6s d'espionner ce qui se passe dans les maisons;
les adolescents sont scouts; tous les hommes faits
sont soldats, constituant l'arm6e rouge; aux femmes,
qui sont a tout le monde, de s'arranger pour vivre.
On devine l'origine de ce plan. Les chefs rouges
chinois n'eurent pas a l'inventer. Mais ils 1'applique-
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rent avec la froide cruaute de ces vivisecteurs de profession, pour lesquels les palpitations d'un animal i
1'agonie sont un spectacle rijouissant. Les executions
des condamn6s a mort pour n'avoir pas voulu se soumettre sont fete publique. Les temoins oculaires sont
unanimes i affirmer qu'elles se font toujours avec un
luxe de ferocit6 inimaginable : c( Heureux ceux qui
sont sommairement fusill6s ou decapits ! La plupart
sont dechiquetis, dimembres, tortures de maniere i
les faire souffrir le plus possible et durer le plus
longtemps possible, une foule atroce serr6e autour du
patient se repaissant du spectacle de son horrible
supplice. Finalement, ii est coupe en deux par le
milieu du corps, au moyen d'un hache-paille. D
On dit que ces bandes sont en communication constante, par telegraphie sans fil, avec Habarovsk. Elles
sont ennemies mortelles du christianisme, occupent
les maisons des missionnaires, enlivent pour leur
propre usage le personnel et les ressources des 6coles,
des h6pitaux, etc. Quoique vivement sollicites de le
faire, les chefs n'ont pas, jusqu'ici, tue de chr6tiens
chinois tormellemew .pourcause de religion, probablement par peur de represailles de la part de l'itranger,
qui compromettraient leurs affaires. Mais l'hostiliti
est av6r6e et affich.e. Les missionnaires ont 6t6 avertis
qu'il serait plus sir pour eux de s'en aller. Le d6cret
suivant a 6t6 affich6 : < Tous les missionnaires sont
des imperialistes, des instruments de pinitration de
leur pays, des explorateurs de commerce. Tous sont
des capitalistes qui soutirent au peuple son argent et
ses meilleures terres. Tous trompent le peuple en lui
enseignant de fausses doctrines. Leurs 6coles et
ceuvres sont une invasion culturale, 1'implantation chez
nous d'une civilisation 6trangire, chose nifaste pour
le pays. ,

- 575 III. - A l'occasion de ces manifestations inqui&tantes, rappelons-nous les dates suivantes :
En 1917, encore aucune trace de communisme en
Chine.
En 1919, entree en contact des 6tudiants chinois,
Jeunes de Chine, avec Moscou.
En 1920, trois petits noyaux sont formis : a Shanghai, soixante-dix membres; a Canton, dix; a P6kin,
dix. Plus environ deux fois autant de Jeunes (Komsomols).
En 1921, au I"r Congres communiste de Shanghai,
onze d6legu6s. Moscou invite, a l'occasion de la Confirence, des peuples de l'Extr&me-Orient. Ceux qui y
ont &tC, reviennent plut6t d6goftes par ce qu'ils ont
vu dans la R6publique des Soviets : pauvrete, malpropret6, immoralite, etc.
En 1922, deuxieme Congres communiste a Shanghai,
environ vingt d6l6gu6s, qui demandent l'affiliation a
la III Internationale. Il n'y a encore que trois cents
communistes de marque en Chine.
En 1923, Suen-wen, le fondateur de la R6publique
chinoise, qui a compt6 jusque-lU que les puissances,
surtout.l'Angleterre, l'aideront dans la campagne qu'il
medite contre le Nord, commence a perdre confiance.
Les communistes I'approchent, en tapinois, lui donnant a entendre que, leur but t bas le militarisme, a
bas l'imperialisme! n 6tant le meme que celui de son
parti rivolutionnaire, on pourrait s'entendre.
1924. - Apres le grand Congres nationaliste de
janvier a Canton, Suen-wen accepte les communistes
comme cooperateurs, non comme membres du parti,
pour taire nombre, dans la guerre contre le Nosd, qui
se prepare.
1925. - Suen-wen meurt, le 12 mars, a P6kin. Les
communistes profitent de l'indignation contre 1'Angle-
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terre, B la suite de la fusillade de Shanghai du 30 mai,
indignation qu'ils.ont d'ailleurs soufflie. Ils obtienneut
que les Rouges soient incorpor6s avec' les reguliers
dans l'expedition contre le Nord.
1926. - Le succhs de la premiere phase de cette

expedition fait monter tres haut la cote russe, Borodine et Galen 6tant bien en evidence. Les communistes sont dix mille, avec nombre'egal de Komsomols.
Croyant la partie gagnie, ils se d6masquent trop t6t.
1927. -

Les exces du gouvernement rouge de

Hankow leur est funeste. Le g6neralissime Tsiangkai-chek rompt avec eux. Le parti ordonne leur
expulsion. Installation du gouvernement sudiste bleu
A Nankin, en avril. Effondrement de I'organisation
communiste, disparition des chefs, dispersion des
bandes rouges en juillet-septembre. Mais des Soviets.
rouges organis6s se maintiennent dans plusieurs
provinces du centre, et les cellules clandestines sont
partout.'
1931. -

Les discours officiels du nouvel an i93i, a

Kan-Kin, furent plut6t lugubres. Il y a de quoi. Les
communistes des cinq provinces centrales ont si bien
profit6 du r6pit que la guerre du g6neral Tsiang-kaichek contre ses rivaux du Nord leur a donn6, que la
Chine est vraiment en danger de ce c6t6. Le g6neralissime le dit au pays sans phrases et annonca 4qu'il
allait commencer une guerre d'extermination contre
Sles Rouges, laquelle serait longue et difficile... affaire
de vie ou de mort pour la Nation ,, dit-il. En effet...
je vais resumer brievement et sans commentaires les
principaux hauts faits des Rouges durant l'annee 1930.
Cela suffira pour prouver que 1'assertion du chef de
'Itat est bien fond6e.
Des le commencement de 1'ann6e 193o, on estima
offciellement que, des 400 millions d'habitants de la
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Chine, 3o millions au moins 6taient aux mains des
communistes, gouvern6s, pi6tin6s, divor6s par les
chefs, les uns.anciens brigands tourn6s rouges, les
autres jeunes intellectuels formis a Moscou et ailleurs,
un certain chef Tchou, un certain Mao, etc. Liaison
6troite de ces bandes de la IIP Internationale. Pr6sence, un peu partout, d'emissaires russes d6guis6s.

Comme il est d6montr6 que la doctrine communiste n'a
aucun attrait pour les Chinois et n'a aucun avenir en
Chine, le mouvement n'est pas communiste. C'est la
peur de voir I'ordre se r6tablir en Chine avec la paix,
ce soot de hideuses convoitises qui jettent la racaille
de tout plumage dans les bras d'habiles meneurs. II
se prepare quelque chose comme la grande revolte
des T'ai-p'ing (ann6es 185o-i865), lesquels vbcurent
de pillage et de carnage durant quinze annres. Mieux
vast done appeler a Rouges n que communistes les
bandits dont nous allons parler.
IV. -

Au d6but de juillet 1930, les bandes rouges

du centre comptent cent quarante-cinq mille hommes
armes.
Durant la premiere semaine de juillet, prise et sac
de la grande ville de Yao-tcheou (Hounan). Incendie
des batiments du gouvernement, massacre des fonctionnaires, pillage, etc.
A la mi-juillet, Nanchang, la capitale du Kiangsi,
investie par.des bandes rouges, faillit etre prise.
Fin juillet, Tc'ang cha, la capitale du Hounan, est
prise par les Rouges. Personne ne s'y attendait. Les
soldats chinois, pas pay6s depuis longtemps, se retirereat, laissant aux Rouges leurs fusils et leurs mitrailleuses. Incendie, pillage et le reste. strangers r6fugies sur les canonniires fluviales. Le pays tout entier
soulev6.
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Le 4 octobre 1930, la grande ville de Kiang (Kian-si)
tombe aux mains des Rouges, ainsi que six mission-

naires catholiques et cinq Filles de la Charit, lesquels
ne sont dlivr6s que le 23 dicembre de la m&me ann6e.
3o novembre ig3o. - D6tails fournis par des timoins
oculaires. c Dans les provinces centrales, Kiang-si et
Hounan, tout le pays, qui est aux mains des Rouges,
est pill6 et d6vastd; nombre d'habitants, plus de dix
mille, sont massacres, ceux qui restent vivent dans la
terreur continuelle. DMs qu'une ville a 6t6 forc6e, les
registres du Pr6toire et tous les titres de propriet&
sont bril6s, puis terrains et immeubles sont livr6s aux
insurg6s. Les riches sont emprisonnis comme suspects
d'avoir cach6 leur argent. On les torture chaque jour,
coupant un morceau de leurs membres &chaque seance,
s6parant fnalement les membres du tronc, un a un,
lentement. Aux fermiers on prend tons leurs grains,
qui sont livrss a la racaille rouge. Toutes les femmes
etles filles ont A subir les pires outrages an nom de la
liberti. Les maisons, meme celles des pauvres, sont
brfl6es. Jusqu'ici, cent quarante mille innocents ont
6t6 conduits a la bnicherie et un million et demi ont
du fuir, entierement d6pouill6s... Plus de cent mille
habitations ont ete incendises... cela dans la seule
province du Kiang-si. Des quatre-vingt-une prefectures

du Kiang-si, trente-sept sont compltement aux mains
des Rouges, trente-huit autres sont d6vastees par leurs

incursions. Meme ceux qui ont vu dans leur vie beaucoup d'horreurs disent n'en avoir jamais vu de pareilles. n
V. -

Lettre d'un officier de l'armie r6gulibre, opk-

rant contre les Rouges dans le pays de Kian (Kiang-si),
durant l'Vt6 1930. Je respecte le decousu de ces notes

jetles sur le papier. <cTout ce qu'on a dit des horreurs
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commises par les Rouges, n'est pas la moitie de la
verite! On ne pent d'ailleurs pas tout dire, les mots
manquant... Ventres fendus, coeurs arrachis, peaux
ecorchbes, malheureux brfils vifs, lies dans une couverture arrosee de p6trole, d'autres lentement avec des
fers a repasser. J'omets ici des infamies intraduisibles;
ce sont lU choses ordinaires. Les femmes ne sont pas
respectbes. Les bandes rouges proclament partout,
comme un des principes de la loi nouvelle, que toute
pudeur et retenue doit etre supprim&e, comme etant
une des formes de la propriet6. Les femmes qui ne le
comprennent pas sont tubes avec des raffinements de
barbaric indicible. On se demande, a voir ces moeurs,
si les ltres qui les pratiquent sont des hommes ou des
bates. Karl Marx a-t-il jamais eu l'id6e que sa doctrine produirait de pareils fruits?
, Voici comment les Rouges procedent pour le partage des terres. Quand un village a 6t6 conquis par
eux, apres le massacre initial, ils comptent les etres
humains valides qui restent, partagent les terres en
autant de lopins et donnent a chaque individu capable
de travailler un billet pour une part, sans 6gard pour
les parent6s, relations, etc. Cela parait tres equitable,
mais ne l'est pas du tout : la proportion entre les
habitants et les terres d'un village varie beaucoup au
moment du partage. Ensuite, chacun doit cultiver son
lot; puis, apris la r6colte, les Rouges lui prennent,
tout arbitrairement, lui laissant a peine, ou pas mEme,
<de quoi vivre. Quant a. ceux qui n'ont pas les forces
necessaires pour travailler aux champs, ils doivent
s'enfuir on mourir de faim. Chaque fois que les Rouges
sont repouss6s par les troupes du gouvernement, les
paysans qui ont accepts d'eux des terres, craignant
d'etre mis & mort, s'en vont avec eux, ce qui augmente
le nombre des soldats rouges.
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< Pour ces bandits, les recrues les plus utiles, ce
sont ces gredins, hais de tout le monde a cause de
leur immoralit6 et de leur m6chanceti, comme il y en
a partout. Ceux-la se donnent aux Rouges de tout lear
cceur de bete, leur denoncant tout ce qui peut les
interesser, faisant ex6cuter les riches, puis s'adjugeant
leurs femmes et leurs biens, devenant mandarins au
service des Rouges, commettant impunement toutes
les horreurs. Jadis, je ne connaissais le communisme
que par oui-dire, et je ne croyais guere tout ce qu'on
en disait; je croyais vraiment que le marxisme et le
16ninisme 6taient des doctrines scientifiques. Je sais
maintenant ce qui en est. Les Rouges sont des
hommes devenus brutes. Les bandes rouges ne sont
pas des armies, mais des hordes de brigands. Brutisme est le nom qu'on devrait donner a ce fliau de
l'humanit6. Que le gouvernement s'abstienne de tout
pourparler avec ces 6tres inhumains. Une seule chose
est A faire : les exterminer radicalement comme des
bktes fauves. ,
Risultat. -

Depuis le mois de juin 1931 que com-

menqa la campagne antirouge, environ vingt-huit divisions de soldats r6guliers se sont brisees contre le roc
solide des Rouges du Kiang-si, -leur abandonnant
trente a quarante mille fusils, munitions, piastres, etc.
La situation estfpire qu'avant le debut de la campagne. VoilA la realit6 sans phrases, 6crit un t6moin
du Kiang-si, en d6cembre 1931.

-

58t -

LES TROUBLES DANS LE KIANG-SI
A KIAN
(Journal de M. Barbato)

6 janvier 1932. - Panique, a Kian, i la nouvelle
qu'une brigade de la 430 division, camp6e A 12 kilometres de Kian, setait mutinbe et voulait passer aux
rouges. D'autres corps de troupes ayant reussi &
encercler les rebelles, I'affaire se termina pacifiquement. Malheureusement, la brigade qui occupait la
sous-prefecture de Yong-sin, ayant &tA rappelee a
Kian par suite de cette rebellion, dut quitter la ville,
qui fut immndiateplent reprise par les Rouges locaux.
Plus de cinq mille citadins eurent la bonne id6e de

suivre les soldats pour se r6fugier a Kian (deux jours
de route); ils furent bien inspires, car ceux qui tardirent de partir furent massacres par les Rouges. Pauvres r6fugi6s, condamnes A fuir, ne pouvant presque
rien emporter avec eux, comme habits, pendant la
mauvaise saison!
Ce mrme jour, plus de sept cents mendiants fam&liques des inondations du Yang-tse envahirent notre
chretient6 de Pi-Ha, distantede 5 kilometres de Kian.
Ils pill&rent la residence, et le vieux P. Liou, cur6 de
l'endroit, perdit tout son avoir, c'est-a-dire 50 dollars.
Ce bon Pere nous arriva, le lendemain, gravement'
malade; nous avons jugi & propos de lui donner 1'Extreme-Onction, car on craint pour sa vie. Ce digne
pretre indigene 6tait le doyen du clerg6 indigene de
nos quatre vicariats du Kiang-si, et il allait c616brer,
cette ann6e, ses noces d'or de sacerdoce. Les soldats
de Kian qu'on envoya contre les soi-disant fameliques

de Pi-Ha, se conduisirent, parait-il, en vrais diables,

-582-

prenant argent, poules, cochons, tout ce qui leur tombait sous la main, se laissant aller aux impulsions de
leurs bestiales passions. Vraiment, les pauvres gens
de la campagne sont bien a plaindre!
Pas de nouvelles du pauvre P. von Arx; tout fait
croire qu'il est mort de misere dans le camp des
Rouges, une rumeur ayant couru qu'un Europien
captif des Rouges 6tait mort chez eux cet et*.
5 ftvrier. - Malgre les defenses du gouvernement,
qui voudrait imposer l'ann&e solaire, ce dernier jour
de l'annee chinoise se passe comme les anntes dernitres, avec force petards. C'est une coutume de quatre
mille ans, dit-on; on ne pourra jamais l'abolir.
Pour nous, elle s'acheve avec un. baptEme d'adulte,
qui s'en va, vers minuit, commencer I'ann6e du ciel,
qui n'est ni lunaire, ni solaire.
6 fivrier. - De bon matin, je vais c6lebrer la sainte
messe en ville, et je peuxa loisir remarquer la premiere action des Chinois de cette annee: le chef de
famille ouvre la porte avec fracas de petards, et
allume plusieurs chandelles, qu'il met par terre avec
des bitonnets d'encens; c'est pour adorer le Ciel; puis
lui-meme se met a genoux et fait des prostrations au
Ciel. Pour la plupart, c'est l'unique signe extirieur de
religion qu'ils font durant toute l'ann&e, et aujour'd'hui seulement. Ainsi, tout le long de la route, des
deux c6t6s de la rue, c'est une illumination de bougies rouges, avec des bitonnets d'encens pour remercier le Ciel et lui demander sa protection pour toute
I'ann6e.
Tandis que, de ce c6t6-ci du fleuve, on tire des
petards, de l'autre on tire du fusil. C'est que les
Rouges veulent prendre Kian. Heureusement que ce
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de la province!
Toutefois, le commandant de la XVIII* arm-e a
fait venir une division entibre a Kian et deux autres
divisions aux alentours; car on ne sait jamais. Les
Rouges avaient fixe ce jour pour un coup sur Kian.
Les chr6tiens viennent nombreux a la messe pour
pouvoir sanctifier cette premiere journee, et puis on
vient nous la souhaiter. On se console mutuellement,
on s'encourage a la priere an Sacrd-Caeur, le seul qui
puisse nous donner la paix.
Ce m&me jour, un pauvre soldat malade se prbsente
a l'h6pital, car son chef ne veut plus de lui. 11 tremble
de froid, il a dI passer la nuit a la belle 6toile! On
l'admet et voila qu'apres cinq heures, il se sent mourir.
On l'instruisit, il recut le bapteme et s'en alla voir le
g6naralissime du Ciel et de la Terre, qui est le ToutPuissant.
7 fivier. - En ouvrant une petite caisse d6pos&e
auprbs de la creche, on y trouve plusieurs piastres
et ligatures et une bague d'argent : c'est l'offrande
de quelque pauvre r6fugid qui, n'ayant pas autre
chose & offrir A l'Enfant Jesus, lui a offert sa bague
de mariage, I'unique objet de valeur qui lui restait.
Le divin Enfant a df lui sourire et lui donner quelques grices comme il sait le faire!
8 fivrier. - Le calendrier chinois marque que nous
sommes d6jd entr6s au printemps; mais voila que la
neige et le gresil tombent et nous disent qu'iI fait
froid, plus froid qu'en hiver. Pour nous, nous sommes
assez bien habillis; mais les pauvres refugies, au
nombre de plusieurs milliers, cela fait de la peine de
les voir grelotter!
A Wanan, M. Russo a pu emp&cher 1'occupation
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sous peu il aura la consolation de quelques baptemes
d'adultes.
A Longtsuen, le bon P. Hiu venait d'ouvrir deux
catichum6nats de femmes; mais le diable lui a envoyi
des soldats -reguliers qui occupent la place.
M. Lo est, aussi, dans les premieres lignesdu front,
mais, malgr6 l'occupation militaire, les cat6chumenats.
restent ouverts.
Ici, avec MM. Thieffry et Capozzi, nous tenons bon
au milieu des dangers et malgrb les.occupations militaires. Tant que les soldats restent, nous pouvons
rester; personne n'osera nous toucher.
io fivrier. - Grande affluence des chr6tiens et des
catechumenes, qui viennent recevoir les cendres. De
mauvaises nouvelles nous arrivent de Kanchow et de
Wanan.
En revenant en ville, je glisse et
I fivrier. tombe a terre. Pas de fracture heureusement, mais la
douleur est telle que je vois les etoiles en plein jour.
On appelle un m6decin chinois, qui frotte A toute
force le bras endolori; il me met un emplatre et me
donne une ordonnance; il me pr6dit plusieurs jours'
de grande douleur. J'ai remerci6 Notre-Dame de
Lourdes de m'avoir prot6g6 encore une fois, car,
etant tomb6 sur les pierres, j'aurais pu me briser la
t&te.
12 f'ivier. - Ce soir, dans chacune de leurs malsons, les Filles de Sainte-Anne commencent Itur
retraite annuelle. Esp6rons qu'elle ne sera pas troublee. II arrive des bless6s de la bataille du 6 a M6t'an,
oiz les Blancs furent surpris de bon matin et perdirent
une mitrailleuse et des fusils.

Les Rouges, qui avaient eux-memes annonce une
attaque g6r&rale pour le 6 (nouvelle annie chinoise),
ont attaque un pen partout, espirant gagner du terrain; mais, cette fois-ci, ils ont trouv6 une resistance
genarale. Pourvu que cela dure!
1i8 fivrier. - Hier an soir, a onze heures, bataille
au Shuitong. Les Rouges ont eu beaucoup detuis; les
r6guliers, deux seulement. Les riches de Kian ont
fui vers Nanchang.
Comme les r6fugits de la region est sont r6duits a
la misbre, ils pr6ferent s'en retourner chez les
Rouges, oi se trouvent leurs maisons. Pauvres gens!
ils savent bien ce qui les attend; mais mourir de
faim ici, ou vivre une vie d'enfer l--bas, c'est
presque la meme chose. Ces Rouges font -changer
les gens de place : ils envoient & Tongkon ceux
des environs de Kian, et ceux de Tongkon &Piteo.
Qui sait si ce n'est pas pour les assommer, comme
antibolchevistes, sur les montagnes de Tongkon?
19 fjvrier. - Toute 1'apres-midi, fusillade et cr6pitement des mitrailleuses an Shuitong, a 20 lis de
Kian. Toujours et toujours la bataille; qui saitquand
cela finira?
Deux divisions sont parties de Kian
21 fivrier. pour secourir Kanchow assi6g6. L'inqui6tude est
grande. Depuis mon accident, je n'ai pas encore dit
la sainte messe.
23 fivrier. - Journ6e d'emotion et de nervosit6.
Les soldats ont r6quisitionn6 toutes les barques. Le
chef de la banque de commerce, les richards de l'endroit, les dames des officiers sont partis & Nanchang.
Le bruit court que la garnison de Kian va 6tre envoybe
a Kiukiang pour combattre les Japonais. On se r6pete

-586

--

que, le 4 octobre 1930, a la suite d'un abandon semblable, la ville etait tombee an pouvoir des communistes. On tient conference. Des rumeurs circulent,
toutes aussi mauvaises: Kanchow en danger, la sousprefecture de Kian encerclie, etc. Aucun doute, les
soldats partis, nous serons la proie des Rouges. II
faut partir de suite, car demain ce sera trop tard.
En ces moments d'angoisse, il n'y a qu'un expedient: recourir a l'etat-major.. M. Thieffry, accompagni de M. Jean Liou, va voir le general d'armie. Un
officier le recoit et le tranquillise. Une conference a
en lieu avec la Chambre de commerce. II a ete decid6
qu'une seule division descendrait pour battre lesJaponais. De plus, les I I" et

14 e

divisions oat et6 envoy6es

au secours de Kanchow, de nouveau attaque par lefameux Pant6hai! Et si vraiment il y avait danger,
nous serions avertis.
Cette r6ponse rassure quelque pen, non seulement
la Mission catholique, mais tons les alentours. Toutefois, la situation est bien critique. Jusqu'ici, on n'a
jamais entendu dire que les r6guliers aient 6et victorieux; au contraire, ils sont passes chez les Rouges
avec fusils et munitions. On en est done toujours i se
demander: sera-ce la fin cette fois? Nous travaillons
pour le bon Dieu et nous nous en remettons i sa disposition, tout en prenant les moyens de ne pas nous
laisser capturer par les Rouges, car, la seconde fois,
notre tete tomberait sans mis6ricorde.
24 fivrier. - Malgr6 1'assurance donn6e par l'offiýcier d'etat-major AM. Thieffry, on n'est pas tout i fait
rassur6, car les bruits pessimistes continuent
cir-culer, provoqu6s par le d6part de plusieurs dames des
.

officiers et des richards de Kian. On craint que Kian
n'ait plus i souffrir qu'en octobre x930.
A la grice de Dieu, qui ne veut que notre bien.
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27 fivrier. - Depuis le 24, la ville de Kian passe
des journ6es d'angoisse indescriptible, car le gouvernement a donne ordre A la XVIIPI arm6e de partir.
C'est laisser la ville sans d6fense, et les Rouges qui
nous environnent ne manqueront pas d'entrer dans
nos murs. Mille protestations s'~61vent; on essaye
d'apitoyer les ginkraux.
Finalement, on recourt ~ Liou-chi, qui est le bras
droit de Tchang-kai-she. Liou-chi est de Kian m&me;
le soir, il envoie le telegramme suivant : ( La
XVIIIP armie ne sera pas envoyee contre les Japonais; elle restera oi elle est, pour exterminer les bandits rouges de Kian-Kanchow. n
La joie revient done, et on respire.
Mais les Rouges, battus a Kanchow,- ce que disent
des officiers, ont pris la route de Sa-ti, du c6te occidental, done du c6t6 de Kian.
Djia la I i* division a ouvert le feu contre les rouges
a Sa-ti, et, ce matin, on a envoye encore une brigade
vers Tai-ho; le geniral d'arm6e lui-m&me est mont6
en automobile.
II est vrai, il y a les divisions 28, 14, 11, 43, 52,
entre Wanan et Kian, mais peut-on beaucoup compter
sur des soldats mal payes? Priez pour que nous puissions rester A Kian; s'il fallait partir, i cause de la
dCfaite des Blancs, se serait une vraie catastrophe
pour nos missions, soit au materiel, soit surtout au
spirituel. II n'y a pas encore un an que nous avons pu
rentrer a Kian, oi, par la grace du Sacre-Cceur, nous
avons lutt6 pour le Christ; et le bien fait au milieu
de tant de dangers, ennuis et contradictions de tout
genre, bien que lui seal connait, serait perdu!
Adjutorium nostrum in nomine Jesu, par Mariam!

S-
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A-WANAN

(Journal de M. Russo)

j6janvier I932.-En d6pit de la menace des Rouges,
j'ai eu, graces A Dieu, une belle fete de Noel. Plus de
deux cent trente confessions et pres de cinq cents
communions pendant I'octave.
Depuis mon retour a la residence, au mois de
juin 1931, j'ai pu rouvrir mes deux ecoles, oit, a un
moment donnu, j'eus plus de quatre-vingt-dix 6elves :
cinquante a l'6cole des garcons et quarante a celle des
filles. De ces elves, beaucoup sont baptis6s, mais les
catechumines ne manquent pas. Apres la fete de
Noel, j'ai eu treize baptCmes d'adultes, ils 6taient
fort bien prepares, ayant 6tudi4 la doctrine depuis
plusieurs mois. Avec la persecution rouge, qui, hClas!
n'est pas finie, je me montre plus severe pour l'admission au bapteme. D'autres catechumenes, ici en ville
et ailleurs, sont & 1'6tude. Si le calme continue, je
la fete de Piques. Priez un peu
compte les baptiser
pour mes neophytes et ceux qui se pr6parent & le
devenir.
Vers le debut de cette nouvelle ann6e, j'ai eu un
grand diner de gala en l'honneur du general Kong,

qui habita la residence de Tai-fo pendant six mois.
II fut assez gentil, en arrivant a Wanan, pour ne pas
occuper ma r6sidence. II parait que le general a 6t6
enchant6 de la reception, puisqu'il m'a ecrit pour m'en
remercier. Vous connaissez assez la Chine pour savoir
que ces bonnes relations avec les autoritis nous donnent
du prestige et plaisent tant a nos braves campagnards,
qui ont tant souffert depuis tant de mois. Je tiche de
rester en bons termes avec les militaires de passage,
tout en gardant les distances, c'est-i-dire amiti6,
mais, a tout prix, pas de cohabitation a la residence.

- 58912 fvrier. - Les Rouges sont toujours sur les collines du c6te sud. Pas au nord, ni a I'est. Des chr6tiens, qui se sont 6chapp6s hier, dans la nuit, des
villages occupis par eux au Tong-men, affirment
que leur nombre serait de pres de deux mille, dont
seule la moiti6 serait armee. On a tir6 un peu plus
aujourd'hui qu'hier, surtout vers midi. A l'heure ou
j'6cris, quatre heures apres midi, tout est calme. De
notre terrasse et surtout du clocher, on voit fort bien
les positions de l'ennemi. Aussi, ces jours-ci, c'est un
va-et-vient de curieux presque continuel; ils veulent
voir et nous ne pouvons les emp&cher. Heureusement que les Rouges n'ont presque pas tire ces
jours-ci; autrement, nous serions litt6ralement cribles
de balles. On disait que les soldats auraient fait une
sortie aujourd'hui pour d6gager la ville, mais, a cause
peut-etre de la pluie, qui a commence a tomber de
bon matin, la partie a 6t6 sans doute remise. Il y a
relativement peu de soldats sur les remparts; ils
semblent ne vouloir donner que peu d'importance a
cette attaque des Rouges. Le g6enral de brigade, auquel
j'ai kt6 rendre visite, avec le P. Ly, nous a renouvel6
ses assurances d'hier. Le sous-pr6fet a r6uni aujourd'hui les chefs de clans et de families au tribunal
pour les charger de dire a la population de se tenir
tranquille. Au cas oi les soldats ne pourraient pas
resister, ils aviseraient d'abord au moyen de nous
conduire tous, sains et saufs, au dela du fleuve.
M. Paul Ly, qui, malgre tout, ne s'estime pas en
suret6en ville, pr6fere s'en aller en mission du c6t6 de
Saokow, en face de Pekia. Autant de gagn6 pour les
chr6tiens, pour lui et pour moi. Je lui ai d6ej fait delivrer un laissez-passer en regle, pour lui et pour les
siens, par le (( Lupou , qui s'est montr6 extremement
gentil.

Pendant ces trois jours de bataille, seuls les Rouges
ont eu quelques morts, parait-il. Les Blancs n'ont eu
qu'un blessk. Si le siege continue, notre grande preoccupation sera de faire vivre tant de monde. Dbji nous
ne prenons que deux repas par jour.
14 fivrier. - Jusqu'd pr6sent, les Rouges n'ont
encore tent6 aucune attaque. Comme la question des
vivres pour les r6fugies, entasses en ville, commengait a devenir inqui6tante, et comme le peuple avait
peur de ces coups de fen, les autorites ont permis
hier a ceux qui le desiraient, de s'en aller de l'autre
c6t6 du fleuve, oiu il y a aussi forte garnison. Ce fut
une veritable rube. Des milliers et milliers de personnes se pressaient le long de la rive. A cause de la
presse, une barque se renversa et plusieurs paiens
furent noyis. Le g6neral me donna un foukoan et
quelques soldats, avec l'aide desquels j'ai pu trouver
deux barques et faire passer M. Ly, les Filles de
Sainte-Anne et mes gens, relativement assez vite.
M. Ly s'en va, ce matin, faire les missions en face de
Pekia.
Je reste en ville; en cas de danger, je passerai le
fleuve avec les troupes.
15 f~vrier. - Des hier soir, j'avais entendu que les
Rouges commencaient a se retirer. Ce fut un soulagement. J'ai dormi plus tranquille. Ce matin, point de
coups de fusil. Apres la messe, je vis de grandes trainees de fumee sur les collines du sud et des groupes
de gens sur les hauteurs. C'ktait nos miliciens qui
6taient allks constater le d6part paisible des Rouges
et brtlaient les buttes de paille que ceux-ci s'etaient
construites.
Cette retraite a di etre provoquie par les nouvelles
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venues de Kanchow, oh lattaque parait bien avoir
ichoau completement. Plus de mille Rouges, dit-on,
sont rest6s sur le carreau, tu6s par les bombes a main,
au pied m&me des murs.
Le gros de I'armee rouge se retire, dit-on, du c6t6
de Nankan.
D'autre part, on dit aussi que les troupes des
I " et 14' divisions, destinies a Kanchow, ne seraient
pas loin d'ici. Done, cette fois, on en a &t6 quitte
pour la pear. Nos soldats d'ici, s'ils n'ont pas &t6 assez
braves pour tenter une sortie, ce qui aurait pu an6antir
cette poign&e de Rouges, ont, du moins, fort bien
tenu en ville. Et vraiment, celle-ci est maintenant, avec
ses foss6s, ses murs, ses fortins, en excellent 6tat de
cdefense. Les Rouges n'ont m&me pas essaye de s'approcher des remparts. Leur espoir 6tait que, Kanchow
prise, Wanan tomberait d'elle-meme. Les rifugi6s de
Wanan reviennent en masse, cojnme ils itaient partis.
16 fivrier. - Depuis neuf heures, ce matin, la ville
de Wanan est investie par les Rouges au sud, a l'ouest
et peut-etre aussi au nord. Leur retraite de ces jours-ci
n''tait qu'un stratageme pour endormir la vigilance.
Les voici revenus a l'improviste. Nous pouvons les
voir sur la crete des collines avoisinant la ville du
c6te sud. Quelques-uns ont bien essaye de descendre,
mais ils ont tous 6te repouss6s. Du haut de notre clocher on en a va tomber sous les coups de schrapnels
.qu'on leurtire des remparts. Miliciens et vigilants sont
a la porte nord, extra muros. J'en ai vu amener un
bless6, port6 sur une planche de porte. Mitrailleuses
et canons ont donn6, par intervalles, presque toute
la journ6e; rarement, des coups de fusils; pendant que
j'6cris, on entend des coups de mitrailleuses de temps
en temps. Impossible de passer le fleuve avec des
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charges. J'6cris 1l'tat-major de la division pour qu'il
nous reserve une ou deux barques en cas de besoin.
Jusqu'I pr6sent, pas trop d'imotion, nit la residence,
ni en ville. Depuis bient6t deux semaines, nous sommes
sans nouvelles de nos confreres de Kanchow. Le t6elgraphe a 6t6 dbj- coupe. Les autorites civiles et militaires que j'ai pu approcher m'assurent que l'action
des Rouges, ici, serait purement d6monstrative, afin
d'empecher les troupes d'aller ' Kanchow. Elles out
ajout6 que la 2 8 * division n'abandonnera pas Wanan,
cofte que coite. Utinam' Notre refuge est en Dieu et
en sa sainte Mere.
17 fivrier. -

C'est avec un amour tout spcial que

nous avons c6lbr6, ce matin, la f&te de notre bienheureux frere, avec messe solennelle et salut du Saint
Sacrement.
Les nouvelles sont aujourd'hui moins bonnes. Tantzetsien, rive gauche, go lis de Wanan, serait tomb6
aux mains des Rouges. De Sa-ti an fleuve tout est
rouge. Tangkiang est aussi en leur pouvoir. Cela fait
que, meme si les Rouges ont reellement subi de
lourdes pertes, en voulant attaquer Kanchow, ils ne
la tiennent pas moins entouree d'un cercle de fer.
Toutes relations commerciales avec Kanchow sont
interrompues; poste et tl16graphe ne marchent plus.
La 11i division, qui devait y aller, s'est arret6e a
Kathou. La situation n'est pas claire du tout.
Ici on a fusille, m'assure-t-on, deux capitaines, trois
officiers et deux tchongsse, parce qu'ils s'ktaient compromis avec les Rouges, dont ils avaient accept6
6ooo dollars et en attendaient encore4ooo pour agir. Le
bataillon qui s'6tait ainsi vendu aux Rouges se trouvait sur la rive gauche; ils auraient attaqu6 la ville de
lIouest et les Rouges de l'est. Un brave capitaine, qui
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ne trempa pas dans le complot, rivela tout A temps et
nous fames sauv6s d'un grand danger. Vous voyez
done que nous l'avons echappe belle.
19 ftvrier. - Je viens d'apprendre par M. le sousprefet que les Rouges, depuis hier, ont de nouveau
encercl6 la ville de Kanchow. Sans doute ils vont
essayer encore une nouvelle attaque, plus furibonde
que la premiere. Puisse-t-elle etre repoussee aussi! En
bas de Kanchow, sur les limites des deux sous-pr6fectures, Wanan et Kanchow, pullulent deja les petits
Rouges, peu redoutables quand on a des soldats,
mais qui interceptent tout de meme la voie. Par ici,
nous sommes tranquilles & present du c6t6 est, d'oi
nous 6tait venue la derniere attaque. Cependant, tant
que la situation & Kanchow ne se sera pas eclaircie,
nous ne serons pas pleinement rassur6s &Wanan. Que
Kanchow tombe et rien que l'effet moral fera probablement d6guerpir tous nos d6fenseurs d'ici. C'est
pour cela que je n'ose pas encore faire rentrer la sup6rieure des Filles de Sainte-Anne, 6clop6e. Les deux
autres Filles de Sainte-Anne, plus jeunes, sont rentrees. N'ayant plus d'impedimenta, en cas qu'il faille
partir, ce sera plus vite fait. Tout bien consid6r6 toutefois, pas de danger pour Wanan. Outre la 28' division qui ne bouge pas, la I ° n'est pas loin d'ici. Une
canonniere a transport6 des munitions ici, elle restera
a Wanan. Les officiers m'ont p-omis qu'on y trouvera
bien une place pour moi en cas de danger. Mais c'est
pour dire, car je ne veux pas que vous soyez inquiets a
notre sujet.
II parait que ce serait le fameux Pantehoai qui
attaque Kanchow. Une douzaine d'anciens soldats
nordistes, autrefois prisonniers et qu'il avait incorpores dans ses troupes, viennent de lui fausser compa-
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A KANCHOW
Lettre de Mgr O'SHEA 4 Mgr DUMOND
5 mars 1932.

Nous sommes encore entouris par les Rouges; les
troupes de secours arrivies depuis quelques joars,
n'ont pas os6 passer le fleuve; elles ne se sentent pas
en nombre suffisant, pour attaquer. les Rouges qui
assiegent Kanchow au sud-est et au sud-ouest; ce sont
les armies rouges 3, 4, 7 ; le bruit court que deux on
trois divisions viennent du Kouang-Tung et une division de Kian. Cela ne sera pas de trop pour chasser
les Rouges.
Nous sommes assi6g6s depuis le 3 f6vrier; jour et
nuit, la garnison doit repousser les attaques. Denu
fois la ville a failli 6tre prise, la seconde fois ne date
que d'hier. Les Rouges ont fait sauter la porte orientale : la porte a saute sous le coupd'une mine et tons
les d6fenseurs ont et6 tus ; les Rouges se sont lances
par la briche, mais ils ont dti reculer, car, i l'inthrieur
de chaque porte se trouvent trois barricades de
madriers, d6fendues par des mitrailleuses, capables
d'arrater une arm6e. Depuis un mois, les Rouges ne
cessent de creuser des mines sous les mars de la ville;
c'est la le plus grand danger; heureusement que toutes
ont eclati sans grands d6gits (hormis celle qui a fait
sauter la porte orientale). En ce moment, les soldats
construisent un pont de bateaux sur le fleuve occidental, au deli duquel se trouvent deux divisions. En
ville, il y a six r6giments : le danger de perdre la
ville semble eloignh. Toutes nos tuiles sont cass6es;
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enfants, 1'autre sur le dortoir des s6minaristes, qui, a
ce moment, etaient au refectoire, saif On Marc, qui
se trouvait a la porte du dortoir et a eu ses habits
d6chir6s par les 6clats.
Presque tous les jours, des aeroplanes nous jettent
des munitions, sans quoi, depuis longtemps, les
assieg6s auraient du se rendre.
En ville se trouvent avec moi les PP. Meyrat, Cahill,
Mac-Lauglin, Gately, Munday, O'Donnell et cinq pr&tres chinois. Nous sommes sans nouvelles de nos confreres de l'ouest, mais ils ont pu facilement fuir vers
Nan-Fu, oui se trouvent depuis longtemps des soldats
cantonais. On dit que les Rouges ont briil tons les.
march6s autour de la ville. Hier au soir, on voyait un
grand incendie a l'ouest; on pense que c'est le march6
de Tang-Kiang,le plus grand du Kiang-si,qui brilait.
Lettre de Mgr DUMOND
S

S. E. LE DELiGUt APOSTOLIQUE
Kiukiang, 21 mars 1932.

EXCELLENCE,

J'ai la joie de vous annoncer comme cadeau dePiques la delivrance de Kanchow.
Aprbs un siege meurtrier de plus d'un mois, la garnison de Kanchow, aid6e d'un renfort venu de Kian,
a pu, le 7 de ce mois, faire lever le siege de la ville,
et forcer les assiegeants a passer le fleuve qui borde
Kanchow au nord-est, apris un combat qui dura de
deux heures du matin I neuf heures du soir. Deux
bataillons entiers de Blancs sont rest6s sur le terrain,
dont tous les officiers. Les Rouges auraient pu 6tre
poursuivis si les Cantonais etaient venus porter
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depuis le retrait, au mois de mai 1931, de la XIX' armee,
le gouvernement de Canton parait s'6tre d6sinteressi
"de cette question.
Les six missionnaires amiricainset les cinq pretres
chinois qui ont soutenu, avec Mgr O'Shea, les fatigues
de ce siege d'un mois, sont en bonne sante. Les deux
ambricains et les quatre pretres chinois qui se trouvaient i l'ouest de Kanchow se sont r6 fugi6s au KouangTung; ils ne tarderont pas a revenir. Ii ne manquera
que le bon M. Hou, age d'une cinquantaine d'ann6es,
qui a 6t6 emmend par les Rouges; on est sans nouvelles de iui.
SP. DUMOND, Vic. apost.
Lettre de M. MEIJER i M. BRIANT
Likiatu, 27 mars 1932.
MONSIEUR ET BIEN CHER CONFRERE,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais!
C'est aujourd'hui jour de PAques; on a un*peu de
temps libre; bonne occasion pour vous mettre au courant de la situation du Kiang-si.
Dans le cat6chumtnat de Likiatu, qui est transform6
en s6minaire de philosophie, j'ai 7 philosophes, tons
en seconde annee de philosophie. J'6tudie avec eux la
thbodic6e. Nous avons 16 th6ologiens au seminaire de
Kiukiang, oh sont r6unis tous les th&ologiens du
Kiang-si : 5 de Kiukiang, 5 de Kanchow et 6 de notre
vicariat, sous la direction de M. Vernette. Ajoutez a
cela 2 th6ologiens a Kashing, qui sont incorpor6s dans
la Congr6gation, et I s6minariste an college de la
Propagande i Rome.
Au petit s6minaire de Tsitou, 30 el6ves environ,
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dont 4 iront au grand s6minaire apres les grandes
vacances.
Le Kienchangfu est maintenant desservi par
15 Irlandais de Ia Congregation de Saint-Colomban.
Un accord a 6t6 conclu r&cemment entre eux et
Mgr Sheehan. Des que leur rapport sera recu a Rome,
on croit que la separation sera faite, et Kienchangfu
sera 6rig6 en pr6fecture ou vicariat apostolique ind6pendant. En dehors d'une incursion de bandits en
octobre ig3o, et une autre dans le mois de mai 1931,
ils ont eu la une paix relative. Dans le Fuchowfu, il n'y
a pas de bandits. Il n'en est pas de meme dans le
Kouansinfu et le Jaochowfu. Tout ce qui est au nord
de la riviere qui descend de Yushan par Hokow, I-yang,
Kweiki, etc., est communiste. Toutes les missions de
I-yang sont dans des r6gions sovi6tis6es. 11 en est de
meme de Kweiki. M. Hermans n'a plus que trois missions au sud du fleuve. Il reside g6neralement &
Kwan-tien-Tchangkia, a une dizaine de lis de Kweiki,
et M. Reijmers, qui est cure de I-yang, est habituellement & Tan-pi-wan, dans les environs de Nan-kiangk6ou.
De m&me, la plupart des missions de Ying-tan et de
Anjen sont perdues. Meme Nioa-shan, auparavant la
plus belle mission du vicariat, est maintenant sovietis6. Nous avons l'espoir qu'une fois les bandits extermines, ces chretiens reviendront, mais actuellement
la situation est lamentable.
En plus, la plupart de nos grandes residences sont
sans ,cesse occup6es par des soldats; c'est le cas de
Anjen, Tengkiapou, Kweiki, I-yang, Hohow, Shangtuntou et d'I-hwang. Vous mourriez de chagrin si vous
voyiez l'6tat ou ils ont r6duit votre belle maison de
I-yang.
Ces jours-ci, nous avons fait des demarches pour

faire 6vacuer la r6sidence et les 6coles de la ville de
Fuchow. II y a quinze jours, Mgr Sheehan, venant &
Fuchow, a envoy& un tilgramme an consul des EtatsUnis pour lui decrire l'etat de la Mission. Dans la
Semaine sainte, sept confreres americains sont venus
a Fuchow. Le Mercredi saint, j'y suis all6 aussi avec
les s6minaristes et M. Theunissen, qui est de retour to
Chine et venait d'arriver. Les soldats avaient evacuI'etage de la residence ef I'-glise. Avec M. Misner, le,
supirieur des Americains, je suis all6, le Jeudi saint,
chez le mandarin de Fuchow, et, durant un quart
d'heure, je lui ai dit tout ce que je pensais de l'occupation de nos maisons par les soldats. A la fin de cet
entretien, qui n'a pas df etre trbs agreable au mandarin, il a promis de faire 6vacuer tous nos batiments
et d'empecher qu'ils soient occup6s de nouveau a
I'avenir. Heureuse coincidence Le soir, les soldats
recevaient un ordre de Nankin et un autre de Nanchang de quitter la Mission de Fuchow. Ils commenc&rent a diminager le lendemain matin. Depuis cinq
ans, la Mission de Fuchow est sans cesse occupie.
D'oi impossible, en cet endroit et en tous les lieux
signals.-plus haut, d'ouvrir des 6coles et des cat6chumenats; les chr6tiens n'y peuvent remplir leurs
devoirs.
Les Americains resteront un certain temps a
Fuchow; ensuite, ils agiront de meme ailleurs.
Le centre et le sud du Kiang-si est encore en plus.
mauvaise posture que nous, la ville de Kanchow surtout, qui a passe par une p6riode terrible. Une armie
communiste, de quatre-vingt mille hommes, on pew
s'en faut, a assi6g6 Kanchow du 4 f6vrier au 6 mars.
Cette ville,.d6fendue par quatre mille soldats et trois
mille gardes. civils, protegee de trois c6t6s par deux
bras de riviere et partout parde trcs bons murs, a tenu
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bon. Au dedans, il y avait des milliers de r6fugibs,
qui avaient fui devant les communistes; il y avait aussi
Mgr O'Shea, et d'autres prktres ambricains et chinois.
Les assi6geants minirent les murs et provoquerent
une formidable explosion. Tous les soldats qui itaient
sur le rempart, sur un li de long, sautbrent en l'air.
Les Rouges se lancdrent alors pour l'attaque g&nbrale.
La seconde ligne les attendait avec des mitrailleuses.
En ce moment arriverent lestroupes de secoursenvoyees
d<e Ki-an. Les communistes, pris entre deux feux,
jonchaient bient6t le sol de leurs cadavres. On a parlI
de plusieurs milliers de morts. Une division entiere,
avec gueeral et deux colonels, fut captur6e. Le reste
s'enfuit rapidement. La divine Providence a prot6eg
la Mission catholique. Personne ne fut blessi par les
balles perdues oui sifflaient partout; un obus, tomb4
au dortoir des seminaristes, Fl'heure du repas, atteignit de ses eclats un s6minariste, qui se tenait a la
porte du dortoir et eut seulement ses habits dechires.
Cette d6faite des bandits ne met pas fin aux malheurs
du Kiang-si, car, de Youngfeng et Lo-an au sud du
Kiang-si, il y a partout de petites bandes locales qui
sont agriculteurs aux jours ordinaires, et sortent,
comme bandits, des qu'un ordre de l'organisation
*centralearrive.
J.-G. MEIJER,
i. p. d. 1. M.

AMERIQUE
HONDURAS
Lettre de Sceur LANNES, Fille de la Chariti
& Sceur LEVADOUX
H6pital gineral de Tegucigalpa,

27

janvier 1932.

MA TRts RESPECTABLE SCEUR,
La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamaist
Je viens de recevoir votre petit mot qui m;a fait un
tres grand plaisir. Pour r6pondre a votre salut, la
petite famille de Tegucigalpa, a son tour, vient vous
offrir le sien, tout respectueux et bien affectueux;
Mgr Hombach voulait k tout prix une photographie
de sa chere fondation; il a fallu s'exicuter, pour lui
faire plaisir.
Ce bon et saint Monseigneur est si content d'avoir
les soeurs, qu'il ne sait comment faire pour nous etre
agreable; mais nous lyi. avons cout6 cher; le d6mon,
jaloux du bien qui allait se faire, ne voulait a aucun
prix licher prise. Calomnides aupres de l'administrateur, nous avons beaucoup souffert. On voulait nous
d6courager et nous lasser; a un moment donn6, j'ai
cru que nous allions partir. Enfin, la souffrance, le
sacrifice et I'abn6gation de mes cheres compagnes ont
triompb6 de tout.
Aujourd'hui, le malheureux qui voulait notre d6part
est I'objet du m6pris public; tout Tegucigalpa loue
notre chere Communaut6.
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Messieurs les docteurs sont allis chez le ministre
pour lui demander de retirer sa charge a celui qui nous
persecute : ( Lui ou les sceurs, ceci ne peut pas durer;
mais, sachez que les sceurs ne partiront pas de l'h6pital, nous nous sommes tous unis pour les soutenir. ,
Les 6tudiants l'ont rencontr6 dans le parc et lui ont
dit : , Viens done avec nous, nous saurons discuter
et te r6pondre, mais ne va pas il'h6pital pour insulter
des etres sans defense. » II s'est mis a courir et a disparu de leurs yeux.
Nous voila done, ma Tres Respectable Soeur, les
mains d6liees et libres pour commencer notre ceuvre,
pour 6tablir et idifier le regne du bon Maitre.
Savez-vous que le bon Maitre s'est fait sourd i notre
supplique, et sa tres bonne Mere aussi; les deux nous
ont envoyds vers saint Joseph et c'est lui qui a triomph6. Vive saint Joseph! A lui notre reconnaissance!
Nous voulons faire connaitre notre saint Pere et Protecteur a nos chers pauvres. Auriez-vous la bont6, ma
Trbs Respectable Soeur, de nous envoyer quelques
images ordinaires de saint Joseph; nous vous en serions
bien reconnaissantes.
Aujourd'hui, nous sommes tres heureuses et tres
contentes d'avoir su souffrir. Les docteurs sont enchantes de voir les soeurs a l'aeuvre et les demandent pour
d'autres endroits.
Monseigneur est en visite; aussit6t qu'il rentrera,

j'irai le voir.
. Le 25 fevrier, on-va c6l6brer les noces d'argent de
Mgr Hombach. Mgr Durou et M. Lagraula doivent
venir; ce sera un vrai bonheur pour nous.
On va profiter devette f6te pour inaugurer le palais
de Monseigneur et le s6minaire; ce sont de tres beaux
6difices.
Pour ma part, je vous dirai que je suis trts heureuse.

J'ai bien souffert, mais Notre-Seigneur s'est montr6
bon Maitre et mon Lme jouit.
Veuillez, s'il vous plait, prier pour cette fondation,
qui est v6tre.
J'ai Phoaneur d'etre, ma Tres Respectable Seur,
votre trbs humble sceur.
SCEUR LANNES,
Ind. f. d. 1. c. s. d. p. m.

SALVADOR
Lettre de Suew JOSEPH, Fille de la Charitk
a swaw LEVADOUX
San Salvador, 27 janvier 1932.
MA RESPECTABLE SCEUR,

La grace de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais!
Quele agr6able surprise j'ai 6prouv6 lorsque j'ai
regu votre si aimable lettre! Et combien je vous en
remercie! Elle m'est arrivie a l'asile Sara, oi je me
trouve depuis le 27 dicembre. Je suis venue avec ma
respectable seur Visitatrice et ma seur Baudin, la
nouvelle sour servante, a qui je dois servir d'interpr&te jusqu'd ce qu'elle se familiarise avec la langue
espagnole.
J'ai eu beaucoup de peine en quittant la maison
centrale. J'ai accept6 ce d6part en esprit d'obeissance
et aussi a la pensee que je rendais ainsi un petit service a notre chbre Communaut6. Je retournerai au commencement de mars, avec les sceurs qui iront faire
leur retraite.
Tout le monde est tres bon pour moi : soeurs, administrateurs, employes et hospitalis6s. J'ai connu ici
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des miseres insoupconnees. J'avais peur d'abord
-des pauvres 6pileptiques; et maintenant, elles sont si
gentilles quand elles nous voient, que je n'ai plus
-aucune apprehension. Sceur Superieure est tres bonne,
surtout pour les malades; aussi tout le monde l'aime.
La nuit du 22, on a entendu de fortes detonations :
Te volcan de la Antigua avait fait explosion. Depuis
sept heures du matin, nous avons et6 enveloppees
d'une si 6paisse nude de cendres, que le soleil n'a
pu parvenir a la percer. Les corridors, les meubles,
notre cornette meme, 6taient tout noirs de'cendres.
On ne distinguait absolument rien a une distance de
quelques metres. Le lendemain, le temps etait plus
clair, mais, au moindre mouvement de la brise, les
feuilles des palmiers et des bananiers secouaient la
cendre qui les recouvrait et nous 6tions encore inondes. Enfin, au soir du huitieme jour, il tomba une si
forte averse que la cendre finit par disparaitre. Heureusement, ce fut tout.
Autre emotion qui dure encore. On nous annonca
que nous 6tions en etat de siege. Le parti communiste
se remuait. Le.gouvernement, pr6voyant, avait pris
des mesures tres 6nergiques pour la defense du pays.
Nos Messieurs lazaristes ont etC en grand danger. A six
heures du soir, la police a d6couvert,dans une maison
voisine de la leur, des bombes destinses.a faire sauter,
pendant la nuit, leur maison ainsi que 1'archev&che.
Ils sont maintenant serieusement gardes. M. le Visiteur
#est ici. II etait venu pour precher la retraite aux six
jeunes lazaristes qui ont prononc6 les saints vceux le
25 janvier. Ce sont les premiers de toute l'Amerique
centrale. L'entr6e de l'icole apostolique, qui devait
avoir lieu le 1" fbvrier, est ajournee a cause des 6v&mements politiques.
Ma Respectable Sceur, vous voudrez bien me pardon-
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ner ce long bavardage; je sais que vous aimez la Province et que vous continuez a vous interesser a tout ce
qui a rapport ,elle.
Ma sceur Baudin et nos autres soeurs de I'asile
s'unissent a moi pour vous offrir notre plus affectueux
respect et notre filiale reconnaissance.
En I'amour de Jesus et Marie Immaculee, votre trbs
humble et reconnaissante
SCEUR JOSEPH,
i. f. d. 1. c. s. d. p. m.

Lettre de M. LAGRAULA, prftre de la Mission
& seur LEVADOUX
31 janvier 1932.
MA RESPECTABLE SCEUR,
La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais!
C'est a San-Jacinto que votre bonne lettre du 13 dbcembre est venue me trouver et m'apporter de vos
nouvelles, toutes parfumbes par les soubaits d&
4 Bonne et sainte annee ,.
Nous avons besoin de vos prieres, plus que jamais, A
cause desterribles commotions qui, de toutes manibres,
nous ont secou6s dans les premiers jours de cette annie:
6ruptions des volcans de l'Antigua, qui nous ont arroses de leurs cendres, jusqu'I San-Salvador, pendant
un ou deux jours; et surtout les soulevements communistes, qui ont mis a feu et a sang plusieurs caserios
t indefensos , du Salvador et Ont os6 meme s'attaquer
a de grandes villes, comme Sonsonate etAhuachapan :
pillages, assassinats, sauvageries sans nom, ont montr6
ce que deviendrait ce pays, si on n'avait pas la main
forte pour r6primer toutes ces explosions de f£rocites
sans nom. Faites-nous done la chariti d'une petite
priere au saint sacrifice de la messe pour que le bon

Dieu nous soutienne et nous fasse profiter des
epreuves.
Au milieu de toutes ces tempetes de volcans et de
sauvages, j'6tais bien consol6 par le bon Dieu et saint
Vincent. Le 25, je pr6sidais, dans la solitaire chapelle
du s6minaire interne de I'Ecole apostolique, les vceux
de nos six premiers s6minaristes qui, il y a deux ans,
avaient commence, sous ma pauvre houlette, leur noviciat; ce sont les six premiers boutons qui, apres tant
de labeurs et de sacrifices sans nom, sont venus
r6compenser notre travail et nous faire esp6rer pour
1'avcnir des jours de b&6ndictions et de joie, d'abondance et d'apostolat.
Cette semaine, je pense partir avec eux a Guatemala,
oh sera 6tabli le cours de philosophie et ou nous pourrons compter avec le divouement sans bornes de la
sceur Bocquet. Je recommande a votre zble et A votre
apostolat ce petit grain de s6nev6, pour qu'il devienne
un grand arbre.
Aujourd'hui meme, je viens de recevoir de ma seur
Bocquet un t6elgramme qui m'annonce la mort de la
sceur Velazquez, qui etait A Saint-Joseph avec ma
sceur Truen; quelques jours de pneumonie et ('a etC
fini! Que nous sommes peu de chose!
Priez pour moi, qui suis, comme toujours, en Jesus
et Marie Immaculie, votre tout d6vou6
FRANCOIS LAGRAULA,
i. s. c. m.

ACTES DU SAINT-SIEGE

CONCESSION D'INDULGENCES AUX DAMES DE LA CHARITE
BEATISSIME PATER,

Praeses Generalis Societatis Matronarum Caritatis, cuius
praecipua sedes in civitate archiepiscopali Parisiensi exstat,
ad pedes Sanctitatis Vestrae provolutus, humiliter petit in
favorem memoratae Societatis sequentes Indulgentias :
I. Plenariam,suetis conditionibus a sodalibus lucrandam die
annui recessus, si unam saltem concionem audierint, s. Missae Sacrificio adstiterint et ad s. Synaxim accesserint;
II. Partialem, septem annorum, a consociatis saltem corde
contrito .cquirendam quoties adstiterint sessionibus extraordinariis a Consiliis generalibus vel particularibus indictis
praeter concilia quae iuxta statuta bis in anao haberi solent.
Et Deus, etc.

Die 4 aprilis 1932.
SACRA PaEErrENTIARIA APOSTOLICA benigne annuit pro gratia

iuxta preces, dummodo accedat expressus Rmi Ordinarii loci
consensus. Praesenti in perpetuum valituro absque ulla
Brevis expeditione.

S. LuzIo, S. P. R.
S. de ANKwIS, Subst.

300 JOURS D'INDULGENCES POUR LA PRIERE
c 0 Marie, conque sans p6che, ... a
BEATISSIME PATER,

Procurator Generalis Congregationis Missionis, ad pedes
Sanctitatis Vestrae provolutus, humiliter petit ut omnes christifideles, qui invocationem 0 Maria concepita senza peccato,
pregate per noi che ricorriamo a Voi , recitaverint, Indul-
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gentiam partialem CCC dierum saltem corde contrito acquirere valeant, loco Indulgentiae C dierum, per Rescriptum
Apostolicum diei 15 martii 1884 concessae. Et Deus, etc.
ie 15 aprilis 1932.

SSmus D. N. Pius div. Prov. Papa. XI, in audientia D. Cardinali Poenitentiario Maiori concessa, benigne annuit pro
gratia iuxta preces in perpetuum absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

S. Luzio, S. P.
S. de ANGULS, Subst.
PERMISSION DE FAIRE, DANS LES ORATOIRES
DES FILLES DE LA CHARITE,
LES CEREMONIES DE LA CHANDELEUR, DES CENDRES
ET DE LA SEMAINE SAINTE
BEATISSIME PATbR,

Sup. Gen. Congregationis Missionis,ad pedes S. V. humillime provolutus, implorat facultatem, qua in Oratoriis Domorum Puellarum Caritatis benedictio Candelarum in festo
Purificationis B. M. V., et Cinerum die prima Quadragesimae,
necnon sacrae functiones Dominicae Palmarum et Maioris
Hebdomadae peragi queant iuxta Memoriale Rituum Benedicti
Papae XIII.
Et Deus, etc.
Parisien. seu Congreg. Missionis.
Sacra Rituum Congregatio, utendo facultatibus sibi specialiter a Sanctissimo Domino Nostro Pio Papa XI tributis,
preces remisit prudenti arbitrio Rmi Ordinarii locorum; ut.nomine et auctoritate Sanctae Sedis, permittant ad proximum quinquennium sacras suprascriptas functiones in Oratoriis Puellarum Caritatis peragi iuxta Memoriale Rituum
sa. me. Benedicti Papae XIIl iussueditum anno 1725 pro Ecclesiis minoribus; dummodo tamen certo constet in dictis Ora-
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toriis decori ac reverentile sacrorum Mysteriorum satis esse
consultum. Contrariis non obstantibus quibuscumque.
Die iI aprilis 1932.

C. Card. LAURENTI,
S. R. C. Praefeclus.

S. R.

A. CARINCI,
C. Secretarius.

N. B. - Les Filles de la Charit6 ne peuvent jouir de cette
faculte qu'apres autorisation de I'evechd.
FACULTa

ACCORDEE

A

M.

LE SUPERIEUR

GENERAL

DE PROLONGER CERTAINS SUPIRIEURS
AU DELA DE SIX ANS
BEATISSIMO PADRE,
II Superiore generale della Congregazione della Missione,
prostrato at bacio del sacro piede, domanda umilmente la
grazia della proroga del rescrito 192/27 col quale gli era
concesso ad quinquennium .di poter confermare in determinate circostanze i Superiori di alcune Case per un. terzo
triennio. Supplica anche che riguardo ai Superiori dei Seminari diocesani la'grazia gli sia concessa cosi com'e concessa
ai Sulpiziani in modo che ' Superiori dei detti Seminari
Diocesani siano cambiati di comune accordo fra il Vescovo
ed il Superiore Generale.
Che della grazia...
In Congressu diei 16 aprilis 1932.
Vigore facultatum a SSmo Domino Nostro concessarum,
Sacra Congregatio Negotiis Religiosorum Sodalium praeposita, attentis expositis, Revmo Superiori Generali oratori
benigne adnuit : ad tum pro gratia prorogationis ad quinquennium, servata forma et tenore praecedentis concessionis;

ad 2um pro gratia iuxta preces, proviso ut concessio inseratur
in Constitutiones.
Contrariis quibuscumque non obstantibus.
Datum Romae, die 28 aprilis 1932.

Vinc. LA PUMA, Seer.
Rob. SPOSErTI, off.

-609-Voici le texte de la concession renouvelde par le rescrit du
28 avril 1932.
TRts SAINT-Pk•E,
Le Supdrieur giniral de la Congregation de la Mission,
humblement prosternd aux pieds de Votre Saintetd, lui expose
la grande difficulte qu'il lencontre pour le changement,
mEme apres six ans, des Superieurs de certaines maisons,
v. g. pour:
i° Les Superieurs qui d6pendent du Saint-Sihge, comme
les Vicaires apostoliques ou Recteurs des SUminaires
regionaux;
2° Ceux des Seminaires diocisains, pelerinages, missions,
qui dependent de F'Ivque, dans lesquelles maisons il est
impossible, a raison du petit nombre des sujets, de mettre
un Superieur qui ne soit pas en meme temps Directeur de
l'oeuvre elle-meme. D'ailleurs, le Saint-Sibge, pour les Seminaires dioc6sains, a approuv6, posterieurement au Codex,
dans les Constitutions des Sulpiciens, un article qui d6clare
que le Supdrieur do SUminaire sera change, d'un commun
accord entre l'6veque et le Sup6rieur general: c'est ce qui se
faisait chez nous avant le Codex;
30 Les Supdrieurs, dans les maisons terangires, ob les residences sont composdes de peu de confreres, qu'on ne peut
pas facilement changer m6me de region dans la mame mission,
par exemple en Chine, en Abyssinie, a Madagascar;
4° Les Superieurs des maisons de formation des n6tres, a
cause de la continuit6 de la direction scolastique et disciplinaire, oi les sujets changent chaque annee en partie, dans
quelques-unes de ces maisons oi les sujets changent tous,
tons les deux ans;
5° Et pour ces motifs, demande une plus grande latitude
pour 1'observance du Can. So5, ce qui n'empechera pas, dans
certaines circonstances, de changer Ic Supdrieur, pour le bien
de l'oeuvre, m6me avant i'expiration des triennes, selon la
teneur de nos Constitutions.
Et que Dieu, etc.
Vigore facultatum a SSmo Domino Nostro concessarum,
Sacra Congregatio Negotiis Religiosorum Sodalium praeposita, attentis expositis a Revmo P. Superiori Gli, eidem
benigne annuit pro gratia, facta facultate ad quinquennium
21
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confirmandi, usque ad tertium triennium et non ultra, Superiores locales prout in precibus, quando adsit vera necessitas.
onerata Superioris Glis conscientia, super veritate necessitatis, et servatis ceteris de jure servandis.
Contrariis non obstantibus quibuscumque.
Datum Romae, die 15 Januarii 1927.

"C. Card. LAURENTI,
.Praefectus.
Vinc. LA PUMA, Secr.

FACULTES DE LA SACREE PENITENCERIE
Ces Facultes ont ite renouvelees, le i3 avril z932, pour une
nouvelle piriode de trois ans.
Voir les Annales, 1929, p. 35o.

FACULTE D'IMPOSER A PLUSIEURS LE SCAPULAIRE
DE LA PASSION PAR UNE MEME FORMULE
Faculte renouvelee, le ipiriode de dix ans.

avril 1932,

four

une nouvelle
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Scientiarumnuncius radiophonicus. - 28 avril 1932.
- De pobabilibusplanetis ultra-plutonianis,par J. Boccardi.
Babyloniaca. - (Etudes de philologie assyro-babylonienne), t. XII, fasc. 1-2. - Avolution dela religion
sumirienne antrieurementa la dynastie d'Isin (-2186),
par C.-F. Jean. - Notes sur les noms divins des textes
scolaires de Surrupate, par C.-F. Jean. - Document
nouveau : une statuette apportie par P. Franssen,pretre
de la Mission, par C.-F. Jean.b
Revue d'Assyriologie et d'Arch6ologie orientale. 1931, n° 4.- Vocabulairesfragmentaires,par C.-F. Jean.

Revue d'asc6tique et de mystique. -

1932, n ° I. -

La vocation de saint Vincent de Paul (etude de psychologie surnaturelle), par P. Defrennes, S. J.
Divus Thomas. - Janvier-fivrier.. - Du mirite de
convenance, par E. Neveut. - De canonicitatiscriterio
(suite), par M. Perrella. - Formules Augustiniennes:
aDa mihi quod jubes et jube quod vis n, par E. NeTesti Christiani,, par R. Giachino.
veut. - Les Missions Catholiques. - i" juin. - Bref apelcu
de la Mission de Chu-Chow, par D. Saint-Martin.
- Voyages et moyens de communication en Athiopie,
par P. Gimalac.
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Ephemerides liturgicae. Septembre-d6cembre
1931.De manu Episcopi ante sumptionem particulae
osculanda, par P. Battistini.
Janvier-avril 1932. - Concession, t la Congregation
de la Mission, de la fete de Marie midiatrice. - Quel
jour faut-il cilibrer, a Rome, la fete de saint Vincent
de Paul?
Les Rayons. patronage.
Mai-juin. -

Mars-avril. -

L'Enfant de Marie au

Le dogme de la materniti divine (suite).

L'tcho de la Maison-Mere des Filles de la Charit6 de
Saint Vincent de Paul. - Mars. - La conformit de
saint Vincent ca la volonti de Dieu. - Sur les voyages,
par E. Cazot. - Autour des (Euvres de jeunesse.
Avril. - L'amour de Notre-Seigneur, esprit des Filles
de la Charit. - Du vcedde pauvreti, par Notre Trbs
Honor6 Pare.
Mai. - Le zdle. - a Elles auront pour cloitre les
rues de la ville... pour voile la sainte modestie ,, par la
T. H. Mere. - L'wuvre Louise de Marillac. - Les
cadettes des Enfants de Marie.
Juin. - Les vocations, par E. Cazot. - Le Congres des
Dames de la Charited Rome. - La maison rurale de
Bouldoire.

Bulletin de l'Archiconfrerie de la Sainte-Agonie de
N.-S. Jesus-Christ. - Mars-avril. - Neuvaine de I'archiconfrifie de la Sainte-Agonie. - Compte rendu de
la fete de la Sainte-Agonie i Mazamet. - Circonstances
des tentations du Sauveur, par E. Neveut.
Mai-juin. - La premiere tentation de lJsus, pat
E. Neveut. - Le scapulairevert et ses prodiges (suite).
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Les Missions des Lazaristes et des Filles de la Charit6 des provinces de France. - Mars. - Le monachisme en Chine. - La vallie de la Trappe en Chine, par
A. Hubrecht. - La creche de l'Immnaculee i Giadinhk,
par Sceur Semp6. - A l'ombre des eucalyptus d'Abyssinie, par Soeur Petit. - Ihosy i Madagascar, par
J. Briand. - A travers File Rouge, par Sceur Petit. Tartarin en Colombie, par J. Calas. - L'imprimetie du
Pitang.
Avril. - Aux abords de Gondar. par P. Gimalac. Benediction de l'glise de Tongobory, par A. Engelvin.
- Lettres de deux Malgaches. - Les petites Parisiennes
de Vangaindrano. - Elles mrrissent les moissons...
noires, par L. Sieben. - L'Ecole de Tauris, par A.
Le Cunuder. - Broumana.
Mai. - Fondation des Swurs de Saint-Joseph (communaut6 indigene chinoise). Les pelerinages a
N.-D. de Tonglu, par J.-M. Tr6morin. - Rubans bleu
asur sur poitrines noires d'ibkne (A Madagascar). - Le
Christ chez les Barar (A Madagascar), par J. Hennebelle. - Les troubles de Shanghai.
Juin.- Un martyr(Ferdinand Montels), par A. Anot.
- Deux bons chritiensaveugles, par Mgr de Vienne. Les u Mpakafo : preneurs de cwurs n, d Madagascar,
par A. Engelvin. - En route pour la Perse, par P. Le
Gubrinel.
Anales de la Congregacidn de la Misi6n y de las
Hijas de la Caridad. - 1"' mars. - Le nouveau siminaire interne de la province de Madrid. - Vie du frre
Philippe Manuel de Bette (suite et fin). - Une viaie
Fille de la Chariti: Sceur Vicente Ibanes, par B. Paradela. - Supirieureset Visitatrices du noviciat des Filles
de la Chariti espagnoles (suite), par P. Vargas. 21.

-

614 -

L'wuvre des missions e Cuba, par H. Chaurroudo. La maison de Potters Bar, par A. Sanchez. - LeItres
de A. Santonja, missionnaire 4 Nueva Cdceres.
i" avril. - U.:e vraie Fille de la Charit : Saur Vicente Ibafes (suite), par B. Paradela. - Le clerc itudiant Tomds Bond. - Lettres de T. Tajadura, V. Marcos et V. Gtiemes, missionnaires aux Indes. - La maison de Potters Bar (suite), par A. Sanchez.
Germanor. - Janvier-fevrier-mars. - Les travaux
des maisons de Figueras(par C. Gornals), et de Palma
(par A. Cafiellas) en 1931. - Nouvelles de Brooklyn,
de Tarma et de San Pedro Sula.
Caridad. - Avril. - Pie XI et la double famille
religieuse de saint Vincent de Paul.
Annali della Missione. - Mars. - Les Dames de la
Chariti, par la T. H. Mbre. - Nos Causes, par J.Scognamillo. - Le double centenaire de la maison de
Turin. - Sacur Sorrentino, par Sceur Mancuso.
Mai. - Le Scapulaire de la Passion. - Notre TrŽs
Honore Pere en Italie. - M. Louis Alpi.
II Yen. Ginstino de Jacobis. - so f6vrier. - Vie de
o1mars. - Vie de Mgr de
Mgr de Jacobis (suite). La Mission catholique italienne de
Jacobis (suite). Korea (Albanie), par F. Brunetti.
io avril. - Une visite du T. H. Pkre A Naples. - La
Mission catholique italienne de Korea (suite), par
F. Brunetti.
to mai. - Vie de Mgr de Jacobis (suite), par A. Troisi.
- La Mission catholique italienne de Korfa (suite), par
F. Brunetti.
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Missioni Estere Vincenziane. - i" fevrier. - L'icole
de Kao ho, par J. Giacone. - Les martyrs de Pikin en
900o(suite). - - L'Hipital central de Pekin, par Sceur
Trossarello. - Dans le champ de l'apostolat;part affectie e la Congrigationde la Mission.
l" mars. - Les martyrs de Pikin en z1oo (suite). De Bethliem au Jourdain, par Soeur Corsi. - Dans le
champ de 1'apostolat; part affectie 4 la Congrigationde
la Mission (suite).
l" avril. - Paroles paternelles de Sa Saintetd aux
Pritresde la Mission et aux Filles de la Chariti.- Les
martyrs de Pikin en 9oo (suite). - Dans le champ de
l'apostolat;part affectie a la Congrigationde la Mission
(suite). - La visite dans les villages du Vicarial de
Nanchang, par Soeur Fabrizzi. - Le foyer sacri des
Grecs a Jirusalem, par Sceur Corsi.
Misje. -

Mars 1932. -

Voyage des Filles de la Cha-

ritd de la province de Varsovie en Chine. - La sitiation a Shuntehfu, par A. Gorski. - Lettre de W. Ssuniewics, missionnaire en Chine. - Nos Missions du
Brisil, par G. Szymbor.
Le Bulletin catholique de P6kin. - Fevrier. - Les
pelerinages a N.-D. de Tonglu. - Mgr Defebvre, chevalier de la Legion d'honneur.
Mars. - Les CEuvres de fh6pital central de Pikin, par
Sceur Barbry.--LespeerinagesaN.-D. de Tonglu (suite).
- Un touckant ipisode des batailles de Shanghai. Une ligionnaire(soeur Marie Capdebosc,de l'h6pital de
Shanghai).
Avril. - Les pelerinages h Tonglu, par J.-M. Tr6morin. - L'activite des communistes au.Kiangsi, par
E. Barbato. - Dilivrance de Kantchiou.
Mai. - Le sikge de Kanchow,par J. Mayrat.
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Le Petit Messager de Ning-Po. - Janvier-fivrier. Mgr Paul-MarieReynaud (chap. v : L'introduction du
Ordination
christianisme dans le Tch6-Kiang). ginerale i Ningpo. - Tournie de confirmation de
Mgr Defebvre dans l'archipelde Tckdousan, par C. Pruvot. - La fite de Noel a Ningpo, par E. Delafosse. Voyage a 'ile de Lingkuen, par L. Marqubs. Mgr Defebvre, chevalier de la LAgion d'konneur.
Mars-avril. - Mgr Paul-Marie Reynaud (chap. VI :
La reprise de l'6vang6lisation du Tch&-Kiang). A Pile de Lingkuen, par L. Marquis. - Ordination
gendrale A Ningpo (suite). - Tournde pastorale de
-Mgr Reynaud dans la district de Wenchow en 1922.

LIVRES

Victor GIRAUD. Saint Vincent de Paul. (Collection :
Les Grands Ccaurs.) Paris, Flammarion, 1932. In-8.
Dana une collection qui s'intitule Les Grands Caurs, 'illustre bienfaiteur des pauvres avait tout naturellement sa place. On y a consacri an
volume k Turenne, d'autres & saint Thomas d'Aquin, Pascal, Platon,
comment saint Vincentde Paul aurait-il pu etre absent de cette galerie,
aui I le grand cccer * par excellence!
Deux des biographies de la collection, celles de sainte Jeanne de
Chantal et de Bossuet, sot l'ceuvre de M. Victor Giraud, secr6taire
g6neral de la Revue des Deux Moadel. Ce savant historiae avait maintes
fois rencontr6 sur ses pas le nom de Vincent de Paul et ce nouveau
sujet P'a tent6. Nou n'avons qu'k nous en rejouir, car ce dernier y
gagne one nouvelle biographic, trbs bien conque et tris bien 6crite, d'un
intirtt soutenu et d'une exactitude k laquelle il y a pen a reprendre.

L. GIGLI. San Vincenso di Paoli. (Collection : Le
Vite dei Santi narrate ai gioveni.) Torino, Soc. editrice
internazionale, 1931. In-i8;, r2 pages.
Cet ouvrage n'sa i l'tendue ni la valeur du pr6cedent; I'auteur 'a
crit pour Ia jeunesse; pour lea jeunes, c'est une excellente ecole que
celle de saint Vincent de Paul.
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P. NIETO. Historiade las Hijas de la Caridaddesde
sus origines hasra el siglo XX. Madrid, 1932. 2 vol.
in-8, 397 et 419 pages.
L'infatigable M. Nieto nous donne dans cet ouviage I'histoire des

Filles de la Charite,des debuts aux dernikres annees du dix-neuvieme
siecle. C'est complet, bien ptisentd et puise k bonne source. Rien de
ce qui a &teicrit lk-dessus ne lui a echapp&. II a tout lu et n'a rien
laiss6 perdre de ce qui m6ritait d'etre publiC.
Trois livres se partagent son sujet: la periode de formation, de x633
Srx66o; la periode de consolidation et d'Cpreuve, de 166o k 18oo; la
goo. A elle seule,
periode de diffusion etde developpement, de 18oo00
cette troisiCmepartie embrasse deux cent quarante pages dutome Ier et
tout le tome II. Rien d'etonnant L cela, car, arriv6 an dix-neuviime
sitcle, 1historien doit suivre les Filles de saint Vincent sur tous les
continents, tandis qu'auparavant ii lui sufisait de jeter les yeux du
c6t6 de la France, de la Pologne, de 1'Espagne, et quelque peu du
c6t6 de la Belgique et de 1'Italie.
La Communautc s'est diveloppee au milieu des epreuves. Elle a en
ses martyres: martyres de la foi et de la charite. On voit les sceurs
partout oh il faut se dvouer: 1i oh une guerre eclale, 1k of une epidemie multipihe ses victimes. Elles n'ont peur ni des projectiles, ni des
microbes, ni m6me des tyrans. Tout le monde Ies admire. Et quand
I'impi6et les a chassees d'un pays, ii semble que la charitd est partie
avec elles.
Ces rcflexions se degagent naturellement de la lecture des pages si
intCressantes que nous a donnes M. Nieto.
II ne s'offensera pas si nous nous permettons ici deux courtes obseivations. L'ouvrage d'un de ses vendrablesconfreres est traiEC sans am6nite; n'eft-il pas mieux valu edulcorer les termes? N'y a-t-il pas exagdration k ecrize que les proches ascendants de saint Vincent de Paul,
ses parents peut-etre, 6taient indubitablement espagnols? Ce qu'il y a.
d'indubitable, c'est que, dCb 1486, les cahiers de dimes du diocese de
Dax signalent, a Pouy m&me, une famille a de Paul a.
Mais passons sur ces 16gers d6saccords. M. Nieto a fail oeuvre de
maitre; it nous est agr6able de 'en feliciter.

B. PARADELA. Coleccidn de documentos para la historia
de la Congregacidnde la Misidn en Espafa. T. I (17021835). Madrid, 1931. In-8, 281 pages.
Notre drudit confrere, M. 'aradela, a eu 1'heureuse inspiralion depublier les principaux documents qui int6resscnt I'histoire de notreCongregation en Espagne; parmi ces documents figurent des circulaires,.
des ordonnances de visites,les actcs de PAssemblee provinciale de 1829.
et diverses lettres. Ce faisant, il a facilit6 is tache des futurs historiens
de cette belle province, toujours si prospere malgr6 les malheurs des
temps.
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La Carita Vincenaiana a Piacensa nell'anno i93t.
Plaisance, 1932. In-8, 31 pages.
Deux parties : les Dames de la Charitd et les Demoiselles de Ia
Charit&. L'activit4 charitable des unes et des autres est mise en lumirre
par la page statistique, oh s'alignent des bienfaits de toutes sortes :
visites, bons, Paques, mariages, premieres communions, baptemes,
enfants hospitalises; dons de lits, de chaises, couvertures, habits, chaussures, chapeaux; pauvres envoyis aux villes d'eaux, a la mer, I la montagne. Du haut du ciel, saint Vincent est heureux de voir cette chariti
et il recommande & Dieu celles qui se davouent.

La solenne celebrazione di un duplice giubileo nel
collegio Brignole Sale-Negroni per le Missioni Estere in
Genova. Chieri, 3 d6cembre 1931. In-8, 70 pages.
Le dernier numiro des Annales a dejh rendu compte de cette fete.
L'opuscule de M. Giacchino conservera le souvenir des discours prononces, des pieces lues, des t6elgrammes et des lettres revues et aussi
de la physionomie des personnes presentes, car les principaux invites
out pose isolCment devant le photographe et d'autres en groupe.

Joseph P. DONOVAN. The Legion of Mary (article tir6
a part de The Ecclesiastical Review). Philadelphia,
1932. In-8, 16 pages.
En ri92, au mois d'aott, deux femmes, un ou deux laiques et un
pretre seculier, membres d'une Soci6te de temperance, les a Pionniers *,
se retrouvaient pour une r6union de leur groupe dans un quariner
pauvre de Dublin. Les hommes, qui appartenaient egalement k la Conference de Saint-Vincent-de-Paul, paxrlrent du bien que faisait autour
d'elle cette derniare societe. Les femmes ecoutaicnt. Mues par un
louable sentiment d'emulation, clles exprimbrent le regret d'etre tenues
a 1'6cart du mouvement charitable auquel les hommes participaient.
Resolution fut prise de revenir la semaine suivante. Le 7 septembre,
quatoize personnes jeterent les bases d'une nouvelle organisation, qui
aurait comme fin toutes les oeuvres spirituelles de mis6ricorde, ou
autres qui s'y rattachent; comme moyens, les visites par groupes de
decx; comme clients, les non-catholiques; comme garantie, la direction
comme nom, a Legion de Marie ; comme
d'un pratre ou d'un &evque;
insigne, la medaille miraculeuse.
Les 14gionnaires se sont etablis, depuis, k Londres, Liverpool, Belfast, Aarseille et meme aux Indes. Ils ont elargi le cadre de leurs
oeuvres : ils s'occupent aujourd'hui de la d6fense des jeunes filles ou
jeunes femmes devant les tribunaux; ils distribuent des dons en argent
ou en nature, etc. Partout leur zile a obtenu des conversions remarquables, de foi ou de moeurs. Dans un quartier mal fame de Dublin,
oh vivaient quatre cents femmes de mauvaise vie, ce nombre est tombe
aujourd'hui a cent outcent cinquante.
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L'muvre s'impose-t-elle en France ? II ne semble pas, car les Confket les Dames de la Charit6 ont les mimes oeuvres que les
membres de la u Legion de Marie o.

rences

J.

DE VIENNE. Compendium historiaeecclesiasticaead

usum clericorum sinensium. 3* 6d. PNkin, impr. du
P&-t'ang, 1932. In-8, vi-86o pages.
Dans cet ouvrage, ccrit en un latin clair et facile, une large part est
faite A I'histoire du christianisme en Chine. II importe, en effet, que
les Chinois soient instruits surtout de ce qui les touche de plus pres.
L'histoire de 1'lglise hors de Chine est bien resumee. L'auteur vise
surtout a montrer l'action bienfaisante de la religion sur les peuples i
travers les siciles.

CARITAS. Un ipi dans la tourmente. Paris, Klotz,

1932. In-8, 7 pages.
Pocme 4mouvant. Plus d'un lecteur repandra des larmes en le lisant.
Apres i'armistice, un pere va prier en Artois sur la tombe de son fils,
tombe au champ d'honneur. L'heure du retour approche; il emporte
comme souvenirs le kepi du vaillant soldat, un epi qui poussait 1i tout
pres et quelque pen de terreau. L'epi ne se separera pas du terreau; ii
ira germer pris de la maison familiale, sous les regards de la mere, qui
:stvra chaque jour les progrts de la future moisson.
Lorsque vint le mois d'aofit, cette moisson dorec
Fut mise bien k part, soigneusement triee.
Des le second printemps. le champ fut elargi
Pour que put prosperer tout le grain recueilli.
A la troisieme annee, une moisson superbe
Permit de ne garder que la plus belle gerbe.
Le reste est porte au moulin, devient farine et la farine se transforme
bient6t en blanches hostics. En remettant leur cadeau au curd, les
parents lui avaient dit:
SDsormais, tons les ans, selon que Dieu voudra,
Vous aurez pour lautel la moisson qui viendra.
Les poetes ne seront pas seuls k gouter les charmes de cette fratche
poesie, sortie de la plume d'une Fille de la Charitd, qui cache son
-nom sons celui de Carila, mais ne saurait cacher ni la ddlicate sensibilit6 de son caour, ni les qualites de son imagination.

CARITAS-A. SAINT-MARTORY. Va de l'avaAt! chanson

de route.
Caritas a composd les paroles et Saint-Martory la musique de cette
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nouvelle poesie. Une chanson de ce genre doit ttre entrainante et
ceile-ci Pest & souhait:
Joyeux scout, va de i'avant
Sans craindre 'orage on Ie vent.
Fais ce que dois et laisse dire,
Gardant, s'il se peut, le sourire.
Souviens-toi qu'il te faut du cran.
Joyeux scout, va de l'avant
Ce n'est li que le premier des cinq couplets, tons d'une allure aussi
militaire.

[UN PILTRE DE LA MISSION]. L'Annie mariale. Nos

samedis avec la tres sainte Vierge. Paris, 140, rue de
Bac, i93i. In-12, 71 pages.
Dans cet opuscule se trouvent rzunies les pages pieuses consacrees 1
Ia,sainte Vierge dans £fcho de la Maison-dMre pendant l'annde x930e
w Doctrine mariale, devotion maril.e s, ecrit I'auteur dans sa preface,
tel est le programme de notre etude. La doctrine rayonne autour de ces
trois noms consacres par la theologie : ia Vierge immaculie, la Vierge
midiatrice, la Vierge r6paratrice. La devotion se pr6sente & nos yeux
sous ce triple aspect . vraies devotions, pratiques de devotion, parfaite
devotion.
, A qui s'adresse notre anade mariale?
s A tous les chritiens, & toute ame franchement catholique.
a Quelle est la Mere chretienne qui, apres avoir fait batbutier I son
petit enfant, avec le divin nom de Jesus, le nom sacre de Marie, ne
puiserait volontiers dans ce catechisme marial les premieres notions
relatives h la tris sainte Vierge ?
« C'est i vous surtout que nous songeons, Enfants de Marie Immaculee, membres de la Garde d'honneur des saints cceurs de Jesus et de
Marie; pourquoi ne prendriez-vous pas, chaque samedi de l'annee, l'un
des cinquante-deus paragraphes du present opuscule comme texte de
miditation, on comme page de lecture spirituelle? Sous le regard de
votre mere sans tache et a son exemple, repasser dans votre cceur ces
testes courts, simples, suggestifs, k tiavers vos courses rapides, an debut
ou & la fin de vos journmes si remplies.
a Les Ames consacrdes elles-memes ne troueront-elles pas ici quelque
trait a expliquer, daos un cercle d'etudes, quelque theme k developper
en des entretiens au cours de l'annee liturgique ?

J. BAETEMAN. J'aime le Christ! Th6orie et pratique
de 1'amour de Dieu. 9vreux, Poussin, 1932. In-8,
90 pages.
Aprbs un prelude, dans lequel nous est expliquE le mystbre de
l'amour divin, ce que !'amour n'est pas et comment Dieu nous a aimes,
l'auteur expose en deux parties les principes et la pratique de l'smour.
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Si nous voulons aimer, nous dit-il, soyons enfants; ayons 'esprit d'enfance, I'humilitE, la foi et la confiance de I'enfant. Pratiquer l'amour,
c'est conformer sa voloatIk celle de Dieu, agir pour Dieu, aimer son
prochain, bien prier, bien communier, sauver des ames, souffrir, s'abandonner. M. Baeteman d6veloppe chacune de ces pensees courtement,
en quelques phrases saisissantes. Son livre fera du bien. La couverture
nous apprend une bonne nouvelie : la prochaine publication des Dialogues apologiltiues,oh Ie chretien trouvera . un arsenal complet - pour
defendre sa foi. Comme M. Baeteman a la bonne habitude de tenir
ses promesses, nous pouvons nous rijouiz d'avance.

G. DOUCET.

Conferense alle Dame della Carith di

S. Vincenzo di Paoli. Roma [1932]. In-8, too pages.
Le succs qu'a obtenu & Paris, en sr3o, la retraite de M. Doucet aux
Dames de la Charite, a dt4 connu au loin. Les Dames d'Italie lui out
demandd ses instructions pour les traduire en leur langue. Cet opuscule
les attachera a leurs oeuvres et leur dira dans quel esprit elles doivent
les accomplir.

L. BISOGLIO. Un seculo di vita della ckiesa della

Visitazione e dell' annessa casa dei PP. della Missione
in Torino. Piacenza, 1932. In-8, 23 pages.
Rapport lu par derant 1'archevaque de Turin,devant Mgr Ciceri,
des religieux et religieuses, des pritres du clergi siculier et un grand
nombre de laiques. Si 1'ancienne eglise de la Visitation, confiee en j83o
aux pr4tres de la Mission, pourait nous raconter elle-m6me son
histoire, elle en auzait long k dire. M. Bisoglio s'est fait son porte-voix;
il retrace excellemment les grandes lignes de ce que fut pendant le
dernier sibcle Ia vie religicuse dans ce pieux edifice, temoin de magnifiques manifestations de foi et siege dceuvres nombreuses: associations
sacerdotales, confr6rie de la Sainte-Agonie, Pieuse-Union du SacreCueur de Jesus, association de la M6daille Miraculcuse, association
pour venir en aide aux 6glises pauvres.
L'activite des missionnaires de la maison s'est ipanouie dans plusieurs
domaines : dans celui de la foi, par les missions aux peuples, les
retraites aux laiques, l'assistance spirituelle de jeunes gens de caractere
difficile, par l'introduction et la propagation en Italie de l'(Euvre de la
Propagation de Ia Foi et par I'aide donnee & un vicariat de Chine;.
dans celui de Ia science, par linstruction du clerg6 etles ouvrages de
plusieurs membres de la communaut6 : MM. Buroni, d'Isengard,
Morino et Boccardi; dans celui de la charith, par 1'introduction en
Italic des Filles et des Dames de la Charitd, par la fondation des sceurs
Nazareennes, par la direction des scrurs de la Madeleine, etc. Deux
hommes 4minents se sont signales dans ce dernier domaine : MM. Durando et Lotteri.
On le voit, M. Bisoglio avait un vaste sujet & traiter. Le rapport u'a.
pu que 1'effleurer; il a donna toutefois une ide d'ensemble suffisante
a ses nombreux auditeus.
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J.-F. RossI. S. Thomae Aquinatis Expositio Saawalionis Angelicae. Introductio et textus. Piacenza, Cot
legio Alberoni, ig3i. In-8, 39 pages.
La collection Mtorografe del collegi Alberosi ne cesse de s'enric•ir;
voici la onzibme publication, comparable aux pricidentes par lariger
de la methode et la siret6 de Ia doctrine. Sous la forte impulsioa de
son superieur, le collage Alberoni se fait honneur en ne restant paz ea
arritre du mouvement scientifque moderne. Retrograder on pitotb
sur place ne servirait pas la cause catholique.
M. Rossi s'attache i moutrer, et sa demonstration semble conisi.
cante, que, dans 'Exposition de la Salutation angilique, les mots se
originale font partie des meilleurs et des plus anciens manuscrits et
que, par consequent, saint'Thomas croyait i& 'Immacul&e Conception
Des adversaires du glorieux privilege de Marie ont, dans la saite,
amput6 la phrase, pour que ses partisans ne puissent s'appuyei -r
1'autorite du savant docteur. On ne sanrait trop fletrir ces proc6dde de
mutilation, meme quand ils sont accomplis dans un but louable. 1*
fin ne justifie pas les moyens.

Directorio de las Parroquias para uso de los Sacerdotes
de la Misi6n. Barcelone, libr. Vilamala, 1926. In-12,
174 pages.
Ce directoire des paroisses, compose dans l'esprit de notre Congrigation, contient dix chapities : id&e genCrale du ministhke pastoral,
saintet6 nccessaire aux missionnaires attach6s aux paroisses, devoir da
missionnaire dans Ia maison, relations avec le debors, devoirs enveTs
'Ordinaire du lieu, devoirs envers les paroissiens, instruction des fidltes,
administration des sacrements, moyens de travailler au bien des imea,
administration temporelle de la paroisse.
Voilk un excellent cadre et nous pouvons ajouter qu'il est tres bien
rempli. Si les Annales avaient connu p(us t6t cet utile directoire, elles
lVauraient annonce des son apparition en 1926. Mieux vaut tard que
jamais. .

Pierre DEFFRENNES, S. J. La vocation de saint Vin8
cent de Paul. Toulouse, 3i, rue de la Fonderie. In- ,

47 pages.
Le sous-titre de I'ouvrage, a £tude de psychologie surnaturelle s,
precise l'objetde cette remarquable etude, extraite de sl Revue d'Astlique et de Mystique (t. XIII, janvier-avril s93a). L'auteur n'a pUs
acheve son travail; nous n'en avons encore que Is premibre partie, i
savoir a La doctrine spirituelle a. La suite viendra en ron temps et
nous sommes de ceux qui I'attendent avec impatience.
Le P. Deifrennes, en effet, n'est pas un superficiel; it p&nutre son
sujet avec une 4tonnante perspicacitt et nous montre cc que seul un
habitu6 des questions mystiques peut decouvrir.
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En etudiant la spiritualit6 de saint Vincent de Paul, son attention a
sur quatre points : La doctrine de 1'esprit de Dieu, le diacernement des esprits, la pratique de la volont6 de Dieu et l'oraison.
A I'appui de ses affirmations, il cite de nombreux textes, note ce qui
rapproche et ce qui separe saint Vincent d'autres saints ou d'autres
auteurs spirituels, comme saint Ignace de Loyola, saint Frangois de
Sales, Berulle, I'abb6 de Saint-Cyran, Canfeld, le P. Quarr6.
On est heureux de lire ces pages neuves et substantielles, 6crites par
un fits de saint Ignace, que seduit la grande figure de saint Vincent
de Paul.

4tC attiree

Alla Scuola del S. Cuore. Piacenza, Collegio Alberoni, 1932. In-8, I o pages.
Ce livre contient trente lectures, une pour chaque jour du mois du
Sacri Caeur. Chaque lecture se termine par un a examen m, une « fleurette * et une oraison jaculatoire. On y trouve la v6ritable doctrine de
l'amour, telle que Notre-Seigneur l'a enseignie, telle que son divin
Coeur P'a pratiquee. C'est par le faux amour que les mechants se damnent et par le v6ritable amour que les bons deviennent des elus.
Apprendre a aimer ce qu'il faut et comme il faut, y a-t-il science plus
haute et plus belle ?

H. APPERT. Cadouin. Niort, Imp. Nicolas,

1931.

Cadouin a vu k l'oeuvre les enfants de saint Vincentde Paul, puisque
les Filles de la Charite y ont un etablissement depuis 1875 et que les
pratres de la Mission y ont exerc Ile ministare paroissial de 1869 k
1883. C'est le motif pour lequel nous signalons ici ce petit livre, qui
ne manque pas d'interat.

J. BAETEMAN. Odette. tvreux, Poussin, 1932. 30 6d.
25' mille. ln-8, I19 pages.
Devant le succes prodigieux qu'ont obtenu les deux premieres editions, M. Baeteman a pens6 qu'une troisieme serait bien revue du
public; et pour la rendre plus allechante, il P'a magnifiquement illustric. Elle est ravissante, comme la petite Odette. Ce n'est plus une
petite plaquette; c'est un grand in-8 avec superbe couverture bleu pile,
ornte d'un beau lis, avec aussi de nombreuses et gracieuses images,
oi se voit le plus souvent la charmante figure d'Odette. Le jour des prix
approche; pour coles et colleges de jeunes filles, on ne peut trouver
recompense plus agr6able et plus utile.

A. HUBRECHT. Atymologie des caracteres chinois.
PFkin, P6-t'ang, 1932. In-16, vmi-4o8 pages.
L'auleur icrit danssa preface:
a Des sinologues 6minents, comme Chalmers, Chalfant, Hopkins,

-

624 -

Wieger, out entrepris de scruter l'-tymologie des caracteres chinois,
et ont montr6, a notre surprise, que ik r6side le secret qui &claire et
pricise. Pour 1'tranger, dont i'tude commence sur le tard et dont
l'esprit exige la logique, la Methode 4tymologique de plus en plus
s'affirme et s'impose, comme la seule capable de donner un r6sultat
rapide et sir.
c Toutefois, ces premiers essais soot tombis, i notre avis, en quelque
defaut; ils noient 1'explication dans une glose trop verbeuse, qui egare
l'attention et trouble la mamoire; its offrent une surabondance de
d6tails, champ trop vaste, moisson trop riche. II faut glaner entre ces
lourdes javelles. Voici notre cueillette; elle remplit un riche grenier
encore, oh le sinologue moyen trouvera tout ce qu'il veut et doit
savoir.
, Cet ouvrage se divise en deux parties: l'Analyse des caracteres fondamentaux et le Lexiquc des compos6s phoniques.
a L'analyse etudie d'abord les caracttres simples, qui sont comme
l'alphabet de P'criture. En reunissant deux ou plusieurs de ces simples,
on obtient des composes logiques ou phoniques, dont plus d'un millier
sont analyses dans cet ouvrage. Certains auteurs donnent en regard le
trace ancien et le trace moderne; nous ne donnons que ce dernier, qui
seal interesse vraiment le debutant. Cette etude faite, il consultera
avec profit des ouvrages plus complets, comme celui du P. Wieger,
S. J., sur les Caractbres chinois.
a Les deux tiers des caracteres chinois sont des composes phoniques.
Les auteurs chinois ont essayd de classer ces derniers sons une liste de
clefs, qu'ils appellent a les mille menes des sons u. Le premier Europien qui en ait fait une etude speciale, J.-M. Callery, en compte exactement 104o, qu'il a prises comme base de son ouvrage Systema Phoneticum ScriptureSinicae, edite & Macao en 1841. Le P. Wieger, en vue
de simplifer, s'est contenti, !ui, de 858 clefs, qu'il dit vraiment
fecondes. Notre travail, visant un but pratique et non I'erudition abondante, a riduit a 714 le nombre des clefs phoniques, commandant
autaut de series, dont plusieurs bifurquent en sous-series.
* Le Lexique phonique sera, pour 1'etudiant, de la plus grande utilitC, car non seulement il d6voile l'ultime secret de 1'ecriture chinoise,
mais il apporte i la m6moire un secours precieux. II faut noter toutefois que la clef phonique ne donne, en certains cas, qu'un.e indication
imprecise; ceci Etonnera moins, si on songe & I'antiquite de la langue
chinoise et i la variet& de ses dialectes, deux causes qui out altere
parfois le son primitif. n

NOS DEFUNTS

MISSIONNAIRES
14. Barbagli (Noel), pretre, 14 mars, b Florence; 72 ans
d'age et 57 de vocation.
15. Thomas (Lucas), pr&tre, 17 mars, a Niederpriim;
6o, 43.
16. Pombo (Antoine), coadj., 18 mars, A Matanzas;
77, 56.
17. Barrera (Mathieu), coadj., 26 mars, & Valdemoro; 72, 48.
18. Korochez (Mathieu), coadj., 3 avril, & Cavalla;
77, 56.
19. Colin-Conroy (Jean-Vincent), coadj., 24 mars, a.
Denver; 46, 23.
20. Maye (Jean), pretre, 3 avril, a Brooklyn; 62, 41.
21. Mac Nelis (Jacques), pretre, 5 avril, A Philadelphie; 73, 46.
22. Hartnett (J6remie), pr&tre, 6 avril, a Philadelphie; 82, 61.
23. Marecaux (G6deon), pretre, 16 avril, a Loos;
47, 2724. Casolati (Pierre), pretre, 20 avril, a Scarnafigi;
68, 5o.
25. TonellO (Jean), pr&tre, 23 avril, a Turin; 71. 54.
26. Lee (Jean), pretre, Ix avril, i Philadelphie;
58, 40.
27. Blanco (B6nigne), pr&tre, 24 avril, a Saragosse;

67, 46.
28. Quintas (Joseph), pr6tre, 26 avril, a Cuenca;
67, 45.
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29. Savio (Jean-Baptiste), coadj., 2 mai, a Come;
54, 30.
30. Elmouzana (Ramos), coadj., 6 mai, a Antoura;
72, 46.
31. Laffan (Laurent), pr&tre, ix mai, a Blackrock;
50, 29.
32. Saiz (Sebastien), pretre, 13 mai, a Potters Bar;
24, 8.
33. Vicedonini (Sauveur), pretre, 21 mai, A Catane;
56, 39.
NOS CHtRES S(EURS
Marie Jarrige, a La Teppe; 70 ans d'age et 44 de vocation.
Josefa de Collantes, a Carthagene; 73, 5r.
Julie Rattot, i Rio de Janeiro; 69, 47.
Maria Ortiz, a Barcelone; 60, 36.
Catherine Broohs, a Saint-Louis; 76, 58.
Francisca Machado, h Rio de Janeiro ; 59, 36.
Arcangela Paolicchio, a. Naples; 59, 42.
Maria Pityinger, a Nitra; 69, 53.
Justina Kostolansky, a Kosice; 31, 1o.
Henriette Guzman, a Graz; 77, 5i.
Maria Hedegger, a Salzburg; 67, 38.
Maria Vorderleit, k Salzburg; 67, 44.
Anne Horvath, a Kaposvar; 67, 46.
Marie Roth, a Budapest; 63, 42.
Dolores Marot, h Valencia; 64, 38.
Maria Segura, A Madrid; 45, 24.
Ana Navarro, a Almeria; 79, 54.
Julie Quinio, a Paris; 54, 3o.
Marie Berset, a Ans; 67, 45.
Elise Dericquebourg, a Douera; 65, 47.
Eulalie Goince, a Paris; 60, 40.
Marie Miramont, a Shanghai; 86, 65.
Pauline Gounot, a Clichy; 83, 58.
Flavie de Meese, a Ostende; 72, 44.
Therbse Fausse, k Fontaine-lez-Chalon; 61, 38.
Charlotte Rolland, a Paris; 74, 5o.
Marie Langlois, N Bournabat; So, 57.
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Anna Bader, a Vienne; 65, 39.
Marie Azema, a Caserte; 9g, 81.
Sarah Bourke, a Turin; 87, 62.
Marguerite Chiavassa, a Rome; 74, 51.
Jeanne Vidaillac, A Dijon; 81, 6r.
Genevieve Verzeaux, a Troyes; 70, 46.
Berthe Mantelle, a Neuilly; 69, 35.
Marie Roullier, a Saint-Malo; 75, 53.
Nazarena Lancioni, a Cortona; 60, 32.
Petronille Ugalde, & Irun; 76, 3o.
Jacinta Echeverria, a Madrid; 68, 40.
Evarista Puelles, a Valdemoro; 3i, 9.
Maria Codera, A Bilbao; 53, 32.
Felisa Santos, a Santiago; 48, 30.
Marie Lemarchand, a Dison; 71, 49.

Pierrette Athane, a Salonique; 86, 6o.
Gabrielle Juillet, a Fontaine-lez-Chalon; 72, 5o.
Climentine Fortin, a Dammartin; 88, 65.
Marie Renault, a Saint-Denis; 83, 59.
Marie Coulomb, a Lodeve; 79, 56.
Jeanne Mombellet, a Montolieu; 8i, 61..
Albertine Roure, i Billom; So, 26.
Marie Chambe, a Paris; 84, 58.
Gabriela Gonzalez, a Pereira; 56, i8.
Rosa Nobile, a Messine; 56, 28.
Teresa Sasiainbarrena, a Valdemoro; 81, 56.
Rosa Sanchez, a Salamanca; 39, 14.
Elisabeth Rodier, A Castres; 84, 64.
Marie Cardon, a Saint-Georges-de-Lisle; 74, 53.
Marie de Villele, a Bordeaux; 42, 16.
Marie Saint-Cricq, a Nice; 29, 7.
Victoire Comper, a Verviers; 69, 45-

Catherine Lapebie, A Clermont-Ferrand; 68. 47Marie Hamplement, a Moulins-lez-Metz; 63, 43.
Emma Meyer, a Chitel-Saint-Denis: 35, 9.
Marie Nobili, a Musinens; 3o, 8.
Felicith Carelli, A Naples; 83, 63.
Gracia Pignatelli, k Naples; 72, 40.

Crescenza Candellero,
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HISTOIRE DES FILLES DE LA CHARITE
par M. MILON
CHAPITRE X
L'EXPANSION AU XIX* SItCLE. -

EUROPE (Suite)

Nous r6servant de parler un peu plus loin de la
Turquie d'Asie, disons maintenant les d6buts et les
progres des oeuvres des Filles de la Charit6 dans la
TURQUIE D'EUROPE.

C'est de 1840 que datent les progres toujours croissants de leurs oeuvres en Turquie, et c'est d'une
maniere assez singuliere qu'elles y arriverent I'annie
pr6cedente, en 1839.
Voici le r6cit fait par un Lazariste, M. Lepavec,
concernant l'origine des 6tablissements des Filles de
la Charite A Constantinople. Sa lettre est du 9 janvier 1867 :
c Feu M. Leleu, dit-il, alors sup&rieur de la maison
des Lazaristes a Saint-Benoit, dans le quartier de
Galata, a Constantinople, et pr6fet apostolique, ayant
appris (en 1839) qu'on allait avoir des Soeurs de Charit6 a Smyrne, en demanda aussi pour la capitale de
l'Empire ottoman, et sa demande ne fut point rejetie.
Vers PAques, la seur Grouhel, alors sup6rieure de la
maison des Enfants-trouves (a Paris), et plus tard,
successivement, premiere sup6rieure des Filles de la
Charit6 i Smyrne, puis A Alexandrie, mit le missionnaire en rapport avec une institutrice protestante qui
1.

Annale, t. 33, p. 35. Voyez aussi Rosset, Vie de M. Atienne, p. 125.
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avait beaucoup voyag6 et qui devait etre a la recherche
de la veritable charit6. Le missionnaire lui dit, entre
autres choses, que Dieu la poursuivait et qu'elle ne
trouverait cette vertu qu'a son service. I1ajouta qu'on
allait avoir des Seurs de la CharitA en Orient, et qu'il
ne desesp&rait pas de l'y voir un jour avec la cornette.
a Enviroin six mois aprbs son retour a Smyrne, le
missionnaire rebut, d'un bateau des Messageries qui
venait de jeter I'ancre dans la rade, un billet qui I'.nvitait a venir. Que vit-il? La m6me jeune protestante,
Mile Oppermann, devenue catholique et sollicitant la
grace de devenir Fille de Saint-Vincent-de-Padl. Elle
allait avec une compagne, qui, elle aussi, avait 6t&
protestante, ouvrir une ecole a Constantinople, avec
la promesse que, si elles r6ussissaient, on leur enverraitdes Sceurs qui leur porteraient I'habit de Fille de la
Charit6. Des que, a Paris, les postulantes de Smyrne
eurent fini leur noviciat, on leur donna l'habit, et elles
partirent avec cinq soeurs franqaises pour Smyrne et
cinq autres pour Constantinople. Ces derni&res portaient I'habit, ainsi qu'a sa compagne, a-Mlle Oppermann, qui, depuis ce temps-la, est a Constantinople, et
Dieu connait le bien qu'elle y a fait aux 6coles et aux
malheureux, surtout aux pauvres Allemands, dont elle
sait la langue.
4 Ainsi, esdeux protestantesconverties avaient reussi
a fonder une 6cole dans la capitale de 1'Empire ottoman, et etaient devenues la pierre angulaire de l'&tablissement des Soeurs de la Charit6. Les premieres
Soeurs de Charit6 arrivirent a Constantinople le 8 d&cembre 1839.
* Elles y comptent aujourd'hui, continue le texte de
la lettre que nous citons et qui est'de 1867, quatre ou
cinq maisons, desservies par soixante d'entre elles. En
recompense de leur devouement pendant le cholera de
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l'an dernier (1866), le Sultan vient de leur donner un
terrain pour un nouvel orphelinat, qu'il a daigni
prendre sous sa haute protection. ,
Depuis que cette lettre a 6tC 6crite, le nombre des
maisons et des Sceurs de Charite a doubl6 et tripl6.
Lots de la guerre de 1854, le devouement tres
remarqu6 des Soeurs de Charit6 accrut leur notoriet&.
Elles voulaient partir ddsle debut; le Superieur g6neral,
M. -tienne, leur dit : c Attendez qu'on vous appelle. n
Cet appel du gouvernement francais ne tarda pas.
ccPendant l'expidition de Crimee, on les a vues des-

servir k la fois jusqu'a dix hbpitaux militaires, sans
compter deux h6pitaux de la marine, trop pen nombreuses encore parmi tant de victimes du cholira et de
la guerre. Mais la presence et l'exemple de ces flles
est un stimulant. Ni les rigueurs de l'hiver, ni le cholera et le typhus, rien ne les effraie, rien ne les rebute. Elles bravent tout, meme la flamme, a laquelle, dans
l'incendie de 1'Ecole polytechnique, elles arrachrent
tous leurs chers malades et jusqu'a leurs pauvres morts
de la veille.
c Avant de desservir ces grandes ambulances, elles
avaient 6te appelkes dans les h6pitaux du Piree, de
Gallipoli et de Varna, encombris de chol&riques. Les
infirmiers, d6cimns eux-mames par le fleau, n'osaient
plus aborder les malades. A peine a-t-on vu les Sceurs
s'avancer vers P'h6pital, le visage gai, le coeur ferme et
content, qu'aussit6t venaient le courage et I'esperance.
K Au service des ambulances et des h6pitaux, elles
joignirent encore la visite frequente des prisonniers de
toutes nations, et la visite de bienvenue, en attendant
le d6barquement, aux navires charges de malades et
de blesses arrivant de Crim6e. Qu'on juge de la joie
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de ces malheureux, entasses encore dans l'entrepont,
bris6s par une dure traversee, a la vue de cette Soeur
se presentant a eux, un pen de bouillon ou quelques
gouttes de vin a la main, le sourire aux lRvres, et la
charit6 au coeur. La c6te 6trangere leur semble dij la
patrie, et, a I'h6pital, ils croient revoir la famille sous
la figure de cette Soeur qui leur rappelle tout ce qui les
a le plus aimbs. n (MAYNARD, III,-274.)
L'Angleterre envoya, pour soigner ses soldats, des
femmes exp&riment6es et d6vouees, ayant a leur tete
la tres distingu6e'et intelligente Miss Nightingale; on
les a louees justement. Mais nous pouvons, justement
aussi, constater que le caracthre religieux du divouement des Filles de la Charit6 a mis autour de leur
front une particulibre aureole et paraissait comme une
garantie de la persve'rance de ce d6vouement.
L'annie 1877 fut encore une annie de guerre pour
la Turquie. Cette ann6e-la, a la date du ig d6cembre,
une Fille de la Charit6, sceur Fabre, 6crivait de Constantinople, h6pital de la Paix, an Superieur general a
Paris :
c Un nouveau champ vient de s'ouvrir pour vos
Filles de Constantinople : hier, je suis all6e prendre
possession d'une ambulance de deux cents blesses
turcs, situie. dans une des dependances du palais de
Beyler-Bey, en face de Bebek. Votre coeur eit 6tC bien
console de voir l'accueil que nous ont fait tous ces
pauvres gens; mais qu'ils sont admirables de patience!
MWdecins et employ6s nous ont souhait6 la bienvenue
avec un 6panouissement tel, que nous ne pouvions douter de leurs sentiments; il n'y 4 pas jusqu'A I'iman qui
a voulu, lui aussi, nous t6moigner sajoie; il 6tait vraiment curieux de nous voir ainsi sympathiser avec ce
pretre turc, & c6t6 d'un jeune soldat musulman, qui
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venait de subir l'amputation du bras droit; l'iman le
consolait en lui disant que les Soeurs venaient pour le
soigner, qu'il fit done sans inquietude. Et puis, il priait
avec lui. Hl6as! que nous eussions bien pr6f6rk qu'il
fit des n6tres et qu'aux soins corporels nous eussions
pu joindre les spirituels! ) (Annales, t. 43, p. 261.)
Grace aux nombreux renforts qui leur furent envoy s de France, let Sceurs de Smyrne et de Constantinople purent, dansles ann6es suivantes, donner a leurs
oeuvres un d6veloppement merveilleux. A Constantinople seulement, dans l'espace d'une seule annie, les
Filles de la Charit6 ont secouru plus de 20 ooo pauvres,
pans6 ou visite plus de 40ooo malades, quelquefois
jusqu'a 5oo par jour, habill plus de 15o petites
filles pauvres, et depens6, de compte fait, plus de
65ooo piastres turques 1 .
Les Filles de la Charit6 desservent plusieurs h6pitaux & Constantinople. L'un des plus importants est
celui de la Paix. Il tire son nom et son origine de la
paix de 1856, qui mit fin a la guerre de Crim&e. Le
gouvernement turc donna le vaste terrain qu'occupe
cet 6tablissement, et qui servait, pendant la guerre, de
cimetiere pour les officiers et soldats de l'armee frangaise; l'administration francaise de la guerre fournit
genereusement tout le mobilier et le materiel provenant des ambulances. Cette maison est admirablement
situ6e, a une lieue au nord du centre de la ville, sur
une des collines qui dominent le panorama ravissant
de Constantinople et de ses environs.
Ce serait ici le lieu de noter les endroits de
l'ancienne Turquie ou les Filles de la Charite ont
aussi des itablissements : en Roumanie, a Bucarest;
I. MAYNARD,

t. III, p. 286.
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en Grece, a Santorin et a Syra; en Mac6doine, a Salonique et A Monastir. Mais il faut se borner.
Citons, comme exemple, ce r6cit d'arriv6e d'un
voyagear a Monastir, ville de soixante mille Ames, oi
se dibattent les influences rivales dans la Macedoine :
t Une rue' nous conduit A une habitation protegee
par le drapeau tricolore.
" Au-dessus des trois portes q4li s'ouvrent sur sa
facade de 5o metres, nous lisons : Dispensaire SaintJoseph, - Maison de la Providence, - Ecole franfaise
ditigee par les Scurs de Saint-Vincent-de-Paul.

cc Le 21 novembre 19oo, trois Filles de la Charite
inauguraient dans la haute Macidoine les ceuvres de
:eur saint Fondateur. Elles sont sept aujourd'hui, se
d6vouant dans ce rude milieu, apprenant A leurs
cinquante 61eves bulgares, grecques, roamaines, armeniennes, israelites, italiennes et attrichiennes, a fraterniser entre elles, leur donnant l'instruction primaire
et secondaire, et, surtout, la bonne 6dication, qui fait
-compltement defaut dans les ecoles du pays.
a Les fruits de ce ministere se font deja sentir par
Ja tenue digie et modeste des 6l1ves, lear respect
ipour les religieuses, le bon souvenir qu'elles gardent
-de notre maison, et, surtout, la vie serieuse de celles
-qui, marines, se distinguent des autres jeunes femmes
.par Yfouverture de lear esprit et 'Cl1vation de leurs
-sentiments.
t Aussi les neilleures familles de Monastir tien-

'nent-elles Aenvoyer leurs filles AI'6cole franuaise.
a Et les conversions? o demanderez-vous. 11 serait
imprudent de les provoquer; les Soeurs n'exercent a
cet igard aucune pression sur les elkves.
( Mais n'est-ce pas d6ja un r6sultat appreciable de

-'voir ces jeunes filles suivre spontan£ment les cours
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d'instruction religieuse .donn6s l'ecole par le sup&rieur de la Mission, tandis q.u'hier encore elles entendaient dire dans leurs &coles que les catholiques ae
sont pas meme chritiens ?
a Elles ont maintenant pour notre sainte religion
le m6me respect que pour la leur. Elles demandent i
assister aux offices de notre paroisse et admireat le
silence qu'on y garde. Quelques-unes sont mime:
catholiques de cceur'.
Franchisssons maintenant les D6troits, et, en. Asie,.
constatons quelle action charitable ont exercee lesFilles de la Charit6.
CHAPITRE XI
LES FILLES DE LA CHARITE EN ASIE
TURQUIE D'ASIE, PERSE, CHINE
SO.MMARE : I. Les Filles de la Charitd en Asie Mianeue, k
Smyrne (1839), etc. - 2, Syrie : a Beyrouth (1847), la sceur
G6las. Palestine : J]rusalem (1886), I'H8pital municipal,
3. Perse : Le premiefs tar
seur Sion; Nazareth, etc. blissement des Filles de la Charite, Khosrawa (8S6.); r6cit
de voyage, Teh6ran, etc. - 4. Chine : Utilit6 de Papostolat
des religieuses en Chine. Dipart de France des Filles dela Charit: ( 1 847 ). Macao, Ning-Po, Pikin, etc. Le massace,.
e 1870o, de dix Filles de la CharitE k Tien-Tsin. La situation favorable aujourd'hui.

Cest ici le lieu de s'orienter vers ce que saint
Vincent de Panu saluait d6ji pour I'avenir, c*est-Adire, comme il s'exprimait, la r6gion des Indes, disens-.
I'Asie. IL y a lieu d'y constater Vapostolat qu'il y avait.
prvu. de ses Filles de la Charite.
Elles. porterent d'abord leurs pas charitables en,
Orient, i Smyrne, a Beyrouth, A Jerusalem, i Damas.i.

Ancales, t. 73 (ann6e 9go8), p. 6o5.
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De la, elles s'avancerent dans les regions du royaume
persan, A Tauris, A Ispahan, A Teheran. Enfin, elles
allkrent jusqu'a I'Extreme-Orient, en Chine, i PNkin,
4 Shanghai, A Tien-Tsin, tendant de la, en quelque
sorte, la main a leurs Sceurs qui sont sur l'autre rive
de l'ockan Pacifique, Filles de la Charit6, elles aussi,
travaillant A la m6me oeuvre sur les plages occidentales
de l'Am&rique. Vraiment la charitd chretienne enveloppe le monde. Parlons d'abord de 1'Asie.
Arrivees le 4 dicembre 1839 a Smyrne, dans la
Turquie d'Asie, les Filles de la Charit6 parcouraient,
dbs le lendemain, les rues de la ville-pour la visite
des malades A domicile, et etaient reVues par les
Turcs, les hir6tiques et les schismatiques, avec les
memes demonstrations d'6tonnement et de reconnaissance que par les catholiques. Le 21 janvier suivant,
leurs classes et leurs ouvroirs etaient en pleine activit6
et contenaient plus de cent jeunes filles. L'6cole &tait
d'abord dans un hangar en bois, oi I'on recut quarante
grandes demoiselles qui brilaient d'envie d'apprendre
le francais et qu'on accepta de pr6f6rence, parce que
leur age ne permettait pas de diffbrer leur instruction .
En 1867, les Sceurs de Saint-Vincent-de-Paul avaient,
dans la ville de Smyrne ou dans les environs, six ou
sept 6tablissements qui occupaient plus de cinquante
Sceurs.
L'ceuvre devait encore.s'accroitre. En 1877, voici ce
qu'ecrivait de Smyrne, le 13 d6cembre, une Fille de
la Charit6, la sceur Mairet 2 :
a Comme toujours, les classes de notre maison de
Marie se remplissent d'enfants appartenant, en grand
nombre, A la condition la plus pauvre et la plus
I. Annales, t. 33, p. 36.
a- Annales, t. 43, p. 239.

-

641 -

denuee a tons 6gards. La base de I'instruction est la
langue francaise, aujourd'hui tres r6pandue en Orient.
Nos 61ves en retirent, entre autres avantages, celui
d'apprecier le bienfait de l'6ducation dont elles sont
redevables a la France, puisque nous devons en
grande partie a la charit6 et a la protection de notre
patrie le bonheur de leur ouvrir plus facilement
I'entr6e de nos classes, de nos ouvroirs et de nos orphelinats. Cependant, la langue dominante du pays, qui
est le grec, est aussi enseignie dans toutes nos 6coles;
c'est en grec que les enfants regoivent l'instruction
religieuse, et peuvent ainsi graver plus facilement
dans leur coeur des enseignements destines a assurer
le fruit de l'education. Le travail manuel occupe, A
son tour, une importante place; nos jeunes filles se
forment dans nos ouvroirs A toutes sortes d'ouvrages,
de faqon qu'en quittant la maison elles sont 6galement
capables, soit de veiller aux travaux de la maison
dans l'interieur de leur famille, soit de gagner plus
tard convenablement leur vie.
« Une trentaine d'enfants, appartenant a nos classes
externes, prennent, chaque jour, leur repas chez nous;
mais la- misere toujours croissante nous oblige &
augmenter continuellement ce nombre.
- Quoique le bien produit ici par les aum6nes de tant
de nobles Ames divoues & toutes sortes de bonnes
oeuvres, s'opere souvent dans le secret, il nous est
donn6 quelquefois d'en recueillir les fruits avec consolation. Il me serait facile de citer quelques traits a
l'appui de ce que j'avance.
a Nos chores enfants se font surtout remarquer par
une grande tendresse a l'6gard de leurs compagnes
les plus pauvres; et, de toutes les leqons puisees
aupres de leurs bonnes maitresses, il n'en est pas une
qu'elles comprennent mieux que celle de la charit6.
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S11 ne serait pas exact de dire que les lemons de
vertu out toujours de .'6cho dans ces jeunes ames, et
que nous trouvons dans toutes egalement des sujets

.de joie et d'esparance pour 1'avenir. HElas! il se
rencontre parfois des natures rebelles que rien ne
peat redresser. D'autres, apris avoir grandi, pour
ainsi dire, it l'ombre de la pi6t6 et de la religion,

succombent au premier combat, et de tristes chutes
-viennent briser notre coeur. Cependant, nous n'avons
.g6~eaalemeat qa'a nous louer des bonnes dispositions
.de nos cheres enfants. Si quelques-unes semblent,
-apres nous avoir quitties, oublier les principes regus
dans le jeune age, il faut I'attribuer A l'cntrainement
de 1'exemple, au melange des diverses croyances
schismatiques ou protestantes qu'elles trouvent aa
sein de la famille, influence ficheuse Alaquelle il est
souvent diffcile de se soustraire. Mais les bonnes
impressions reprennent, t6t ou tard, le dessus, et
contribuent souvent a ramener celles qui se seraient
oublides. Voila ce dont l'experience nous a con-

waincues.
a Les places vacantes dans notre orphelinat sont

setenues a l'avance et sollicities si instamment, que
nous sommes douloureusement 6mues quand la pru-dence et nos faibles ressources nois metteat dans la
triste a6cessit6 de n'y r6pondre que par an refus. La
.gueare qui d6sole ces contries a fait montter a un prix
-exorbitant tls objets alimentaires et les choses de
premiere necessit ; de li, il est facile de conclare ce
-que nous coate l'entretien de nos ceat cinquante
orphelins et orphelines de Smyrne et de Saint-Joseph,
en dehors de la ville. Nous devons nous restreindre et
-risera la plus grande iconomie pour ne pas exceder
-nos ressources. Du reste, ces chores enfants, pour
parler d'abbord des orphelines de notre maison de
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Elles savent nous prouver, au besoin, que nos peines
ne sont pas perdues. Une d'entre elles, nous ayaat

quittes, ii y a quelques mois, pour aller rejoindre
son pere dans un pays fort eloignk, nous donne, pen
aprbs son depart, de ses nouvelles. Elle ne pent asses
nous remercier de l'instruction solidement religieuse
qu'elle a puisee auprbs de nous, et du danger awquet
elle a Achappe, de perdre sa foi.
o Je viens, Monsieur le Directeur, de vous entretenir longuement de notre Maison de Smyrne; permettez-moi de vous dire quelques mots de la maison
de Saint-Joseph, oii se trouvent nos orphelins et
orphelines, an nombre de cent vingt. Durant les
premieres antnes de cet 6tablissement, it nous avait
6te difficile de trouver une occupation convenable aux
garcons, et ii fallait s'ing6nier de mille faVons diffrentes pour lear fournir un travail propre a remplir le
temps libre apres les classes, et qui fit de nature &
d6velopper leurs forces physiques et a pr6parer leuravenir. La bonne Providence y a pourvu, il y a pen de
temps, an moyen d'ane somme donne par une personne charitable; nous avons pu acquerir un vaste.
terrain, r~uni maintenant au petit enclos que noOsposskdions primitivement. Cette proprieti, angligedepuis de longues ann6es, etait dans un 6tat tdedp&rissement complet. C'est Ii que nos jeunes orphelins,sons la surveillance d'une Seur Ag6e, et dirig6s par
un homrme de confiance, s'exercent, une partie de la
journee, aux travaux des champs. II n'y a ni plaie, ni.
froid, ni vent qai les arr&tent. Nos petits jardiniers et
cultivateurs courent avec joie au travail, et, grace a
leur perseverance infatigable, tout prend use face
nouvelle. Nous avons dt, pour nous mettre i I'abri
des vols et des avanies de notre voisinage, clore de-
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murs tout ce vaste terrain, ce qui ne s'est pas fait sans
beaucoup de peines et d'hconomies. C'est la que,
dans les jours de repos, notre petit peuple prend
joyeusement ses 6bats. I1 est rare que les 6trangers

qui visitent nos environs ne demandent A visiter la
maison de Saint-Joseph, et tous, catholiques ou non,
ne peuvent s'empecher d'admirer le bon r6sultat
obtenu sous le rapport physique et moral.
c C'est ainsi que S. M. I'empereur du Bresil, de
passage A Smyrne, voulut lui-meme, I'et6 dernier,
honorer cet 6tablissement de sa presence.
a Je dois ajouter, Monsieur le Directeur, que nos
orphelins trouvent encore)a Saint-Joseph deux ateliers
pour se former A la cordonnerie et Ala menuiserie.
, Au commencement de l'6t6 dernier, Sabri-Pacha,
gouverneur de Smyrne, cut envie de visiter en personne l'6tablissement et ses d6pendances. II temoigna
une extreme satisfaction de tout ce qu'il avait sous
les yeux; on 6tait au temps de la moisson, et ce fut
pour Son Excellence un sensible plaisir de voir avec
quelle adresse et quelle dext&riti nos petits garcons
s'acquittaient de leur tAche, quelques-uns liant les
gerbes, d'autres les chargeant sur leurs epaules pour
les d6poser ensuite dans an chariot A bras, train6 par
les plus forts et Agrande vitesse jusqu' l'aire,oii, plus
tard, ils devaient battre le grain. Ayant demandi le
chiffre de la somme employee A l'entretien de ces
nombreux enfants, Sabri-Pacha fut surpris de ce qu'il
n'6tait pas plus 6lev6. t J'ai essay6 moi-m&me plau sieurs fois, nous dit-il, de former des itablissements
« semblables; mais, apres des d6penses considerables,
c j'ai df y renoncer. %Peut-etre a-t-il compris alors
que l'l66ment essentiel lui faisait d6faut, je veux dire
le desintbressement et la perseverance, que la charit6
chr6tienne peut seule inspirer.
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( En somme, Monsieur le Directeur, ce sont quatre
cent soixante ou quatre cent quatre-vingts enfants qui
viennent puiser dans nos 6coles et nos orphelinats les
principes destines A assurer leur perseverance dans la
bonne voie. Ce nombre serait peut-etre double, s'il
nous 6tait donne d'y r6unir les enfants qui, quoique
appartenant A des parents catholiques, sont confi6s a
des maitres au moins suspects sous le rapport de la
foi. N6anmoins, ii est consolant de se dire que, sans
les (Euvres 6tablies en Orient par la charit6 francaise,
1'influence schismatique et protestante serait autrement grande. N'y a-t-il pas la de quoi encourager et
exciter notre zele et notre d6vouement? n Telle est
la lettre, en 1877, de la superieure d'une des maisons
de Smyrne.
En Asie Mineure, les Filles de la Charit6 sont 6tablies & Smyrne, A Boudja et A Bournabat, A Aidin et
A Brousse.
En descendant vers le sud, on entre en Syrie. Les
Sceurs de Saint-Vincent-de-Paul y sont etablies A
Beyrouth, A Broumana, a.Tripoli de Syrie, A Sgorta,
A Damas; et en Palestine, elles ont des 6tablissements
a J6rusalem, A Bethleem, A Nazareth, A Caiffa.
Nous pourrions entrer dans des details assez circonstancies sur les oeuvres des Filles de la Charit6 en
Syrie. Au lieu de faire cela, nous allons transcrire ce
qui'a 6t6 dit de la sceur G61as, decedee en .1897, et
qu'on regardait en Syrie comme l'incarnation de la
Fille de la Charite. C'est 1'hommage qu'un. journal
catholique a requ alors d'un de ses correspondants;
nous y joindrons le recit d'un officier supbrieur de la
marine francaise. Les Annales ont recueilli alors ces
temoignages (t. 63, p. 426); nous les reproduisons ici:
SII y a quelque trois mois (en 1897), la nef du
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Terre-Sainte, et le guide, qui devait le conduire a la
glorieuse Universiti, se trompant, nous introduisait
tout d'abord dans une maison oh saint Vincent de
Paul preside, chez les Filles de la Charite.
( C'itait le lendemain d'une fete d'actions de graces
de trois jours; un banquet de trois cents couverts avait
6t6 servi aux pauvres par des dames riches, et les
oriflammes se d&roulaient encore ci et 1l et a la chapelle, pour cil6brer le cinquantiRme anniversaire du
d6barquement ABeyrouth de celle qu'on a surnommee
la a perle de l'Orient : soeur GAlas, Fille de la
Charit&.
u Les annies ont fait plier son corps sons les coups
de quatre-vingt-six hivers et de soixante-quatre etis
de Syrie, mais n'ont rien 6teint, ni en son cceur, ni
en son esprit. Elle revoit elle-meme ses h6tes inattendus venus d'Europe et de Jerusalem, et d'une voix
forte nous raconte ses debuts, ses 6preuves, ses victoires; et puis, par enchantement, les bonnes Soeurs
de Charite ont prepar6 i ce peuple de pilerins, caf6
et rafraichissements. La mire souriait, heureuse d'un
bienfait...
v Les nombreux orphelins s'alignaient bient6t dans
les cours, faisant resonner leur fanfare en notre
honneur.

c, Quand je suis venue, disait soeur G6las, les
parents avaient coutume, selon le droit du pays, de
noyer la dans la mer une foule d'enfants, notamment
tous ceux n6s -hors mariage. Un jour, je demandai a
un musulman de me donner 1'enfant au lieu de le
noyer. II consentit. Nous eimes bien soin de ce petit
echapp6 de la mort; mais on chercha i me d6shonorer; on s'6tonna de ma tendresse pour un enfant
etranger; j'etais d6sesp&r6e! Oh! comme j'ai pleur6!
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et je disais :
Mon Dieu, voili que j'ai agi pour
vous. et voyez ce qui arrive... ,
c Aujourd'hui on ne noie plus d'enfants a Beyrouth;
nous en avons recueilli plusieurs milliers depuis cinquante ans, et il est arriv6 que tel pere qui nous avait
apport6 autrefois le petit en un panier est venu le
r6clamer quand il a &t en age de travailler; mais.
1'enfant refusait de nous quitter: ( Je ne vous connais
( pas; voilL ma mere! »
u Oh!. qu'il y en avait sous nos yeux de ces petits
orphelins (garcons et files) de sceur Gelas dans ces
deux maisons de Beyrouth, pour nous saluer et crier:
i(Vive la France! ) a qui ils doivent une mere, le
bapteme et la vie.
o Ce n'itait pas la premiere fois que nous rencontrions ce petit peuple en cette ville, oh la religion
nous vaut tant de sympathie! II y a trois ou quatre
ans dbji que, passant une premiere fois a Beyrouth
avec des phlerins, nous 6tions tomb6s aussi au moment d'une fete; on c616brait alors le soixantieme
anniversaire de la venue de sceur Gl6as en Orient.
Mais en 1897, le cinquantenaire de la venue A Beyrouth sera la derniare f&te: nous recevons ce matin
de l•-bas le billet suivant:
c Ma sceur Guise, Visitatrice des Filles de la Cha-

rit6, et les soeurs de la Maison Centrale ont la douleur
de vous faire part de la perte cruelle qu'elles viennent
de faire en la personne de leur bien-aim6e m&re,
SSCEUR CLAUDINE GELAS,

a Fondatrice de toutes les CEuvres des Filles de la
Charit6 en Syrie, saintement deced6e le 4 octobre, b
onze heures du matin, ag6e de quatre-vingt-six ans et
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lieu demain 5 octobre, a dix heures du matin.
a( Vous ktes pri6 d'y assister. Priez pour elle! »

a Le 5 octobre, tout Beyrouth se pressait sur le passage du cortege. Toutes les fen&tres, tous les balcons,
toutes les terrasses regorgeaient de curieux!
" Notre sympathique consul, M. Bobot-Descoutures,
qui gere, avec une haute distinction et une amabilit6
qui lui ont conquis tous les cceurs, le consulat pendant
le cong6 du consul general M. Sounart, suivait
1'humble cercueil en grand uniforme, ayant a ses c6tes
tous les membres du consulat en costume officiel.
, La colonie franGaise au complet suivait avec une
centaine de Filles de la Charit6, ayant a leur tete la
sceur Guise, Visitatrice des maisons de Syrie, les
congregations des deux sexes et une foule immense
que n'a pu contenir l'6glise de la mission des RR. PP.
Lazaristes, si populaires et si aimesici, comme partout

oii on les rencontre faisant le bien, ces modestes fils
de saint Vincent de Paul.
a Aucune oraison funebre n'a &et prononc6e; les
ceuvres fondees parlaient plus eloquemment que
n'eussent fait les plus 6loquents discours; d'ailleurs,
comme l'icrit notre correspondant, la seule 6numeration des oeuvres de la sceur Gl6as emplirait toutes les
colonnes de notre journal..
" A peine d6barqu&e, il y a cinquante ans, nous
dit-il, son crucifix et son chapelet a la main, on la vit
s'6eancer au-devant de toutes les infortunes. Ses amis
de predilection sont, comme ceux du Christ Jesus, les
pauvres, les humbles, les petits, les pecheurs: tout ce
qui est vil aux yeux du monde, tout ce qui est m6pris,
et repouss6 de tous. Elle visite les prisonniers (car
elle a bient6t conquis toutes les sympathies et tous
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les malades, les afflig6s. Elle a pour tous une bonne
parole, une aum6ne, un mot d'espoir, une pribre.
« Le gouvernement franqais s'honora grandement
en attachant, il y a quelques ann6es, la croix de la
L6gion d'honneur sur ce coeur si frangais, si patriote,
si chr6tien. »
Le meme journal catholique publiait les pages suivantes,
dues la plume d'un de nos officiers g6ndraux les plus distinguis et les plus chrktiens de la marine frangaise :

a II vient de s'6teindre, a l'Age de quatre-vingtsix ans, une belle existence.
(t Peut-etre nous sera-t-il permis d'ajouter quelque
chose au glorieux t6moignage qui lui a 6t6 d6ji rendu,
puisque les circonstances nous ont mis souvent en rapport avec cette Fille de la Charit6, si grande aux yeux
de Dieu et de la France.
c En 185o, la division navale dui Levant, supprimbe
apris 1848, se reconstitua sous les ordres du contreamiral Tr6hoiiart; nous y occupions les fonctions de
chef d'ktat-major.
(( Les rapports des capitaines venant au Pir6e de la
c6te de Syrie, nous parlaient deja des merveilles qui
s'y opbraient et du changement tres profond qui se
manifestait dans la population, au point de vue de la
civilisation et des habitudes francaises. Tous parlaient avec admiration des Sceurs qui s'etablissaient
& Beyrouth.
a II y avait a peine trois ans cependant que les Sceurs
de Saint-Vincent-de-Paul y avaient d6barqu6.
4 Elles s'6taient etablies hors de la ville, tout pros
des anciennes murailles. Elles avaient cr66 une 6cole
de jeunes filles, un petit h6pital, un dispensaire, oui
des malheureux, qui n'avaient jamais vu panser leurs
plaies, venaient 6taler leurs miseres.
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i Plus tard, la fin de 1853, nous eimes nous-mune
la mission d'aller, avec un navire que nous commandions, sur cette c6te, an debut de la guerre de Crimee.
i D'Alexandrette a Jaffa, nous emues sous les yeux
un tableau qui nous est rest6 dans la m6moire. Les
filles de nos agents consulaires, de nos vice-consuls,
I'air digne et modeste, portaient toutes au cou un
r.ban bleu et une midaille de la sainte Vierge, rappelant qu'elles avaient termine leur education chez les
Smeurs de Beyrouth.
, D'ailieurs, toutes les classes de la population, toutes
les religions se pressaient d'y faire blever leurs filles.
Le pacha de Beyrouth, du grade equivalent a celui de
marechal de France, proposait de faire preceder d'un
cavas les Sceurs de Saint-Vincent-de-Paul qui traversaient la foule et les bazars. A quoi la sceur Gl1as
repondait, en le remerciant, u que leurs cornettes
c blanches leur suffisaient pour etre reconnues n.
a Pendant que chacun s'empressait d'envoyer ses
enfants a Beyrouth, elle n'oublia pas les dishtrites
de la fortune. Elle faisait tlever des maitresses, qui
retournaient dans le Liban, y cr6aient des &coles pour
les jeunes filles maronites. Elles repandaient notre
langue et notre religion de tous les c6tis. Les habitudes de n6gligence dans les vetements, qui n'etaient
jamais r6par6s, se perdaient; la couture, le travail
6taient enseign6s, avec l'ordre et 1'&conomie. La mere
de famille se refaisait dans ces populations indolentes,
grice a l'tducation que leur donnaient les Soeurs de
Charit6.
a La maison de Beyrouth prenait chaque jour plus de
developpement. C'6tait toute une r6gion plus grande
que la France qu'il fallait christianiser, civiliser, et
soeur Gl6as ne faiblissait pas a la tache.
( En 1855, avant derevenir en France, nousvoulu'mes
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voir J6rusalem et r6tablir Ics pelerinages interrompus
par ia guerre. Nous partimes du Pirde et nous fimes
voile directement pour Jaffa. Quel ne fut pas notre
6tonnement de retrouver dans la ville sainte les Sceurs
de Beyrouth, avec la seur G61as en tete!
a Jerusalem n'6tait pas alors ce qu'il est aujourd'hui..
On y allait de Jaffa sur de mauvaises montures; un
seul couvent recevait les hommes, celni des Franciscains de Terre-Sainte. Les Soeurs de Saint-Vincent-dePaul 6taient descendues dans le seul Ordre de femmes
existant alors : les Soeurs de Saint-Joseph-de-1'Apparition, je crois.
c Visitant les memes sanctuaires, nous nous retrouvions dans l'6glise du Saint-Sipulcre, dans celle de
]'Ascension, etc. Nous assistimes . la messe ensemble
dans cette derniere, apres nous y 6tre rendus, les
Smeurs marchant d'un c6t6 de la route, les marins de
]'autre.
( La soeur Gl1as venait voir comment il serait possible d'6tablir les Sceurs a J6rusalem. Depuis lors,
elles y sont florissantes. Elles vont de droite, de
gauche, porter leurs remedes aux malades de la
Palestine, sur de mauvais ines mal -6quip6s. Les malheureux les connaissent et les appellent les a grands
4 oiseauk blancs ).
« ... Du reste, la prudence comme le zele inspirait
toutes ses actions. On sait que la conversion d'un
musulman au catholicisme est presque impossible, et
toujours extremement dangereuse. Celui qui abandonne le mahom6tisme ne pent le faire qu'en quittant
le pays et en se cachant de ses anciens coreligionnaires. Une fois cependant, le consul g6neral lui
recommanda de ne pas s'engager dans cette voie. La
soeur G61as, qui sentait combien un pareil acte compromettait la mission importante qu'elle remplissait,
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lui ripondit par un seul mot: t Ah! Monsieur le consul
c general ! , Celui-ci le comprit et ne revint pas a la
charge.
« Un jour, nous causions ensemble, il me dit : R Est, ce que vous croyez que je fais quelque chose avec mes
" protocoles et vous avec vos canons?... La vraie diploa matie francaise est celle de sceur Gelas. » Et mon
avis 6tait conforme au sien.
,( Plusieurs annees s'kcoulArent. En 186 , nousrevinmes sur cette c6te de Syrie que nous avions quitt6e
six ans auparavant. Les massacres de 186o avaient eu
lieu; les orphelins abondaient a Beyrouth. De Damas,
de toute la Syrie, its etaient arriv6s, les uns conduits
par Abd-el-Kader, les autres par les Sceurs, kpouvanties, se jetant sur le seul point oh rignait la
s6curit6.
u La smur Gl1as pourvut a tout. Elle loua des immeubles, installa les enfants et les instruisit de son mieux,
ne pouvant se consoler de voir l'argent d6pens6 par
1'Angleterre pour lui ravir des Ames. II y avait bient6t
un an que les immeubles 6taient loues; les propriktaires, abusant du malheur des orphelins, menacaient
d'en Clever le prix au dela de toute proportion. On
dut aviser; on acheta des terrains et l'on se mit a
bAtir. II fallait, A tout prix, ne pas renouvelet un bail
qui devenait aussi on6reux.
, L'escadre francaise venait de remplacer l'arm6e.
La sceur Gl6as vint trouver l'amiral de Tinan, qui la
commandait, et lui demanda I'aide de tous ses
ouvriers. Elle savait a quel noble caractere elle s'adressait. L'amiral les lui donna. Vainement les commandants de vaisseau trouvaient parfois, malgri leur bonne
volont6, l'obligation un pen lourde, et r6clamaient
contre I'envoi a terre de tout homme sachant un
metier; I'amiral fut inflexible .: t Nous ne pouvons
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c faire ici de bonne besogne, r6pondait-il, a moins que
( nous soyons utiles a quelque chose! ) Les locaux
furent occup6s a la date voulue.
c Lorsque, vers le milieu d'octobre, la rade de
Beyrouth ne fut plus tenable pour les vaisseaux, l'ordre
fut envoy, a l'escadre de la quitter. Nous dimes
partir le lendemain; mais la soeur Gl1as, au milieu du
Liban, avait 6t6 inform6e de ce d6part. A deux heures
du matin, elle et ses soeurs monterent k ine et, voyageant toute la nuit dans des montagnes sans routes et
sans chemins trac6s, elles parvinrent, avant huit
heures du matin, au quai de Beyrouth. La, elles se
jethrent dans de veritables barques, arriverent le long
des vaisseaux, qui, deja, viraient sur leurs chaines et,
allant de navire en navire, la bonne seur dit adieu
sans pouvoir monter A bord, faute d'6chelle, ; tous
les 6tats-majors. La houle agitait les freles embarcations, le mal de mer atteignit les plus jeunes sceurs,
mais la reconnaissance l'emportait yet nous voyions ces
pauvres femmes, balanc6es par la mer, nous faire, avec
leurs mouchoirs, les plus touchants adieux.
(c Vingt ann6es plus tard, nous passions a Paris dans
la rue du Bac, devant la Maison-M&re des Filles de la
Chariti. Une vieille soeur en sortait; deji courb6e par
1';ge, elle cherchait son chemin dans une ville dont
les souvenirs pour elle 6taient devenus lointains.
u Sceur G61as! I nous 6crismes-nous. etonn6e tout
d'abord, elle ne nous reconnaissait pas; mais les premiers mots de notre part 6voquerent aussit6t le pass6
i sa memoire.
« Rentr6s dans la loge de la sceur touriere, nous
efmes racont6 rapidement les ann6es 6coulees depuis
notre derniere entrevue. Que de vieux amis dont les
noms revinrent et qui n'6taient plus!
(CNous nous retrouvions quelques jours apres pros de
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la rue de Rennes : elle repartait pour la c6te de Syrie;
un serrement de coeur nous disait ia 'ua et A I'autre
que nous nous revoyions pour la derniere fois ici-bas.
« Depuis lors, nous ne sommes pas rest6 sans entendre parler de la sceur Gl6as. Un ami, qui avait survecu
a tant de piripeties, ne m'&crivait jamais sans me
redire les bienfaits grandissants de 'coeuvre qu'elle
avait fondee. Elle meurt un demi-sikcle apres son

debarquement sur cette c6te, qu'elle a vivifiie par sa
foi et son intelligence. La Syrie d'aujourd'hui n'est
plus, grice a elle, ce qu'elle 6tait ily a cinquante ans.
L'influence fran;aise y domine, malgrk bien des fautes,
et c'est a elle et a ces filles que nous le devons.

SQuel est celui de nos hommes d'Etat pouvant dire
qu'il a donna i la France un empire plus grand

qu'elle ? LU, notre langue est en faveur, le nom francais
prononci avec respect. Que d'ames, au ciel, ont
accueilli seur Gilas, binissant le jour oi elle a mis le
pied sur cette terre de Syrie pour repandre des torrents de lumiere et de verit6!
SLE MARLIN.
*

Les r6cits que nous venons de transcrire se rapportent a Beyrouth, c'est-a-dire au littoral de la Syrie.
En inclinant par la pens6e vers la partie centrale de
la r6gion, on rencontre Damas, oi les Filles de la
Charit6 excercent un rl6e semblable de charit6; on
rencontre aussi la Palestine, oh les m&mes Sceurs rendent des services analogues.
A Jerusalem, c'est en 1886 qu'elles arriverent et se
mirent aussit6t A l'ceavre. Visite a domicile, soin des
16prepx, tel fut immidiatement l'objet de leur sollicitude en ville et dans les villages. En 18go, elles
ouvrent l'hospice Saint-Vincent-de-Paul, et, en 1891,
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le gouvernement turc lui-meme leur confe, - chose
etonnantel l'hospice municipal ottoman. Une lettre du
12 mai x89g, 6crite par une personne qui fut temoin
de l'inauguration officielle de cet 6tablissement, donne
les details suivants (Annales, t. 56, p. 433) :
caJrusalem, le 12 mai i891.
a... Je n'en finirais pas, s'il me fallait vous rapporter
tous les details interessants de notre pelerinage. Permettez-moi seulement de vous signaler un fait qui sera
bient6t coanu du monde entier, comme il le merite.
Pour moi, je me rdjouis de penser que je vous en aurai
donn6, avant tous peut-&tre, la bonne nouvelle.
c Depuis cinq anndes seulement, les Filles de la
Charit6, comme on les appelle g&ndralement ici, sont
fxees dans la Ville sainte; depuis cinq ann6es, elles
ont fait des merveilles de divouement et de charitk.
II semble que plus il y a de bras tendus vers l'infortune et plus il y a de malheureux qui s'y pricipitent.
0 Le besoin d'un h6pital municipal, recueillant les
malades de toute la ville, se faisait sentir depuis longtemps A Jerusalem. Le pacha, homme de bien, vient

de r6aliser cette grande ceuvre, qu'avait commencae
avant lui son pr6d6cesseur, Raouf-pacha. Mais qui
placerait-on pros des malades? Serait-ce des gardes
juives? Plus de la moitie de la population est juive.
On attend encore ces jours-ci 14000 Juifs, venant de
Russie dans l'espoir de relever leur temple. "Des
musulmans? Les musulmans sent en si grand nombre
aussi! Des schismatiques? des Arminiens? des Coptes?
des catholiques? Mais il y a si peu de catholiques, et
de plus, pas un qui ait quelque autorit6. Question
depuis longtemps rest6e sans solution.
SEafin, ii ya qaelques mois, le president dela municipalite (le maire, en France), accompagn, de deux

--

656 -

grands effendis (chefs turcs) se pr6sente Asoeur Sion,
sup6rieure des Filles de la Charit6, et lui demande si
elle veut donner quelques religieuses pour le nouvel
h6pital. Cette digne fille de saint Vincent r6unit a
une piit6 6clairbe et elev6e une ame d'1lite, un
devouement sans bornes, un tact et une perspicacit6
qui n'ont pas un c6t6 faible. Elle demande sans retard
a ses supbrieurs l'autorisation d'accepter, en faisant
valoir les immenses avantages moraux et religieux
qui seront la consequence de cette acceptation. Elle
recoit une reponse affirmative, qu'elle communique de
suite a I'autorit6. Quelques jours apres,la municipalit6
elle-mEme venait remercier les Soeurs de leur adhesion, et elle les engageait a disposer de suite la maison pour recevoir des malades.
, II n'y avait pas de temps a perdre. C'est la semaine
derniere qu'elles furent averties, et l'ouverture devait
se faire avant-hier, dimanche, en presence d'Ibrabimpacha et du serail (ce qui veut dire ici, la reunion du
conseil compose d'un membre de chaque nation, des
chefs de toutes les religions, puis du conseil de la
ville); on ne saurait dire le nombre de tous ces personnages
" Pendant trois jours et trois nuits, les religieuses
n'avaient pris aucun repos. Dimanche, a midi, toutes les religieuses sont convoquies pour se trouver, a une
heure, dans la grande salle de reception. Elles
demandent a profter de cette heure pour revenir a la
maison, pour secouer leur poussiere et changer leurs
cornettes. Refus d'un c6ts, insistance de 1'autr6. Enfin,
I'autorite cide en recommandant aux religieuses
d'etre de retour & une heure. A cette heure, le pacha
arrive avec pompe; tous les dignitaires prennent
leurs places. Et la superieure des Sceurs? On entend
une voiture. Ce sont elles! Aussit6t une serenade
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commence. Trois religieuses seulement itaient dans
la voiture : c Notre superieure n'est pas lA ), dit l'une
d'elles. La musique se tait. Une minute apr6s : c La
, voili! , C'est la musique qui l'annonce, et mille voix
de crier : 4 Vivent les Soeurs de Charit6! ,, Les soldats
prisentent les armes. La foule se presse; les drogmans
ont peine a frayer le passage aux Soeurs. Enfin, elles
montent le grand escalier, pricidies par les drogmans dans leurs riches et magnifiques costumes. Elles
sont a la porte de la salle.
« Le president de la municipalit6, Salim-effendi,
qui faisait visiter l'h6pital a plusieurs dignitaires,
quitte ces Messieurs et vient au-devant des Sceurs,
afin de les presenter au pacha, gouverneur de Palestine, lequel les attendait pour commencer les r6ceptions.
4 A leur arriv6e, tous se livent : 4 Soyez les bienve, nues, mes Sceurs, dit le pacha dans un excellent
« francais. Je suis trop emu de l'aspect que vous avez
a donn6 k cette maison, dans laquelle vous travaillez
« depuis trois jours seulement, pour pouvoir vous filiExcellence,
, citer comme je voudrais le faire. Je
c nous avons fait notre devoir, dit sceur Sion. < suis dans l'enthousiasme, reprend le pacha, et nous
a ne pouvons que nous f liciter de notre choix. Vous
ck tes ici chez vous, Mesdames; c'est vous qui commanderez, et j'exige que vous soyez obhies. Trouvezn
, vous assez convenables les appartements qui vous
, sont destines? ajoute le pacha, en s'adressant a la
a sup6rieure. - Nous nous serions contentees de
, beaucoup moins, r6pond celle-ci. - Moi, je trouve
, qu'ils ne sont pas dignes de vous, Mesdames; vous
( en avez au ciel de plus beaux en reserve. Madame
]la Sup6rieure, trouvez-vous que les salles soient
" assez aerees? - Excellence, je trouve qu'il y a beau-
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« coup trop d'air. Je crains surtout que, l'hiver, les
amalades en soient incommodes. Si vous trouver bon,
a on pourrait y ajouter des doubles fenetres. - Ce
a sera fait, ma Soeur; demandez-moi tout ce que vous
u croirez utile pour vous et pour vos malades, vous
« l'aurez; oui, je le promets, tout ce que vous demani derez, vous l'aurez; n'est-ce pas, Messieurs?... dit
« le pacha, attendant une reponse. Un signe de pro« fond et sympathique acquiescement parcourut
l'assembl6e. - Trouvez-vous qu'il manque quelque
u chose ici, on trouvez-vons toutes choses comme vous
, le desirez, Messieurs? ajouta Ie pacha. - Moi, dit
i le grand rabbin, ce que je trouve de plus beau dans
t cet hospice municipal, ce sont les Filles de la Chaa rit ; depuis cinq ans que nous les voyons a l'oeuvre,
i elles ne se sont jamais d6menties; elles sont des
c meres et des sceurs pour tons, quels qu'ils soient.
S- Vivent les Filles de Charit6! n crie-t-on de tous
c6tes, dans les salles, corridors, etc.; l'imotion est a
Sson comble.
t Apres cette presentation, le pac.a rentre au divan
pour prendre part a une c&rimonie religieuse turque;
i Allah! Allah! , criaient les assistants, en ouvrant
les bras, et en appelantla benediction sur les Sceurs et
les malades. Puis, le fils du president de la municipaliti prononce un discours, dans lequel il remercie
Sa Majest6, le sultan de Constantinople, an nom de
toute la population, d'avoir bien voulu favoriser l'installation de cet hbpital, pour servir au bien de l'humanite. II remercie egalement Raouf-pacha, qui en eut
la premiere idee, et son successeur Ibrahim-pacha, qui
l'a mise a execution. II termine son discoursen remer-

ciant sour Sion et toutes les Sceurs, du grand acte de
charite qu'elles viennent d'accomplir en acceptant la
mission qui leur est confae.
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( Impossible de d6peindre ce qu'avait de grandiose
et d'imposant cette solennit6. Pen, trbs peu de personnes du plerinage y oat assiste, car il n'y avait pas

de place.
c La superieure demanda au pacha, pris duquel elle
itait plac6e, la permission de se retirer avec ses religieuses. Elle lear fut accordie, A condition qu'elles
restassent dans un appartement voisin. Pendant
quelques instants, elles furent seules, u Qu'avez-vous
c fait pendant ce temps, leur demandai-je? - Nous
a avons dit trois dizaines de chapelet. > Un drogman
vient demander a sceur Sion si elle veut bien recevoir
le mCdecin militaire. Sur sa r6ponse affirmative, le
midecin se presente et dit a la soeur : a Madame ma
SScenr, je vous prie de voaloir bien employer tout
a votre credit aupris du pacha pour m'obtenir huit
,( lits, pour que mes pauvres mititaires puissent &tre
a bien soignks?.
« Ensuite, seize medecins de la ville, convoqu6s a
prendre part A l'inauguration, sont prsentbs par le
medecin de l'hbpital an pacha et aux Sceurs, lesquelles
avaieat repris leurs places dans le grand salon. Les
rabbins, les chefs musulmans, les schismatiques,
venaient adresser ieurs f6licitations au pacha et aux
Sceurs.
, La conversation devint generale pendant quelques
instants, puis le president de la municipalit6 pria
soeur Sion de vouloir bien faire visiter l'b6pital a tons
les mndecins, ce qu'elle fit avec une grace et une
amabilit6 qui firent dire i tons : * Si ncus n'avions
a pas 4tc t6moins de cette riception, nous n'aurions
( pu croire ce qu'elle a &t6. ,
" C'est alors qu'on rappela sceur Sion.pour la presenter au pacha, qui allait se retirer. Celui-ci adressa
de nouveau ses felicitations et ses remerciements :
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< Excellence, lui dit la Sceur, nous sommes bien
( encouragees par toutes vos bontes, vouS pouvez
a compter sur tout notre devouement et tous nos sera vices. - II y a longfemps que cela nous est connu n,
lui rhpondit le pacha.
( Alors le president municipal fit rassembler tout
le personnel de l'etablissement devant les Sceurs. Une
scene bien 6mouvante commenqa : il fit jurer aux
m6decins d'abord, aux pharmaciens ensuite, respect
pour les Soeurs; aux infirmiers, cuisiniers, jardiniers,
portiers, respect et soumission aux Seurs. Chacun vint
selon son rang, et jura, selon sa langue et le mode de
sa nationalit6, ce qu'on lui demanda. Et quand le dernier se fut retire : , Je vous confie cette maison, mes
" Sceurs, vous etes chez vous; je n'ai pas besoin de
U vous demander d'etre des meres au milieu ,de vos
,c enfants. »
4 Cette seance, commencee h une heure de l'aprismidi, se termina a six heures.
U Voili, Monsieur, ce que moi, femme de J&rusa-

lem par le cceur, ai tenu & vous faire connaitre, pensant qu'il vous serait agreable de mettre ces details au
jour. Voila comment on traite ici, dans une ville juive,
musulmane, schismatique, les Sceurs francaises. Ce
ne sont pas seuleient les soeurs de Saint-Vincent.
Toutes ne peuvent pas recevoir les honneurs extraordinaires dont elles ont &t 1l'objet, Ie dimanche
io mai 1891, mais toutes les communaut6s frangaises
de Jerusalem rivalisent d'ardeur pour le bien, et
toutes jouissent de l'affection publique.
t Oh! J6rusalem! b6nis la France, qui t'envoie ses
trisors de charit6. ,

(A suivre.)

HISTOIRE DE LA CONGREGATION
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LIVRE IV. -

CHAPITRE XXII. -

De 1874 a 1918

M. BORE, superieur general (suite)

SOMMAIRE. - M. Fiat, directeur des Frbres coadjuteurs.

M. Fiat n'itait pas seulement sous-directeur du
s6minaire interne, il 6tait aussi charge sp6cialement
des Freres coadjuteurs et il s'occupa d'eux avec une
tres grande affection. II lui arriva souvent, au milieu
de tous ses tracas, de s'ecrier : Ah I s'il m'6tait permis
de devenir coadjuteur, que je serais content de n'avoir
aucune responsabilit6 ! , II aimait aussi plus tard a
parler des freres coadjuteurs qu'il avait connus a cette
epoque. Les noms des freres Rouchy et Van Beveren,
Alibert et Maurel, Asseman et Genin, Gaven et Charriau, Aubouer et PonGhel, Barras, Aubry et Vernieres,
revenaient souvent sur ses lIvres et chaque nom r6veillait un souvenir, une anecdote.
- Je me rappelle, quand j'6tais directeur des Freres,
il y avait de bons freres; l'un d'eux me demandait de
prier, de faire des communions, des p&nitences, des
mortifications pour les ordinands. Voilaun frtre qui
comprenait son r6le. o
Parmi tous les freres dont nous avons parl6, le frere
Gaven et le frere G6nin lui ktaient particulibrement
chers, parce que c't'aient des freres a visions.
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" En 1870, quand je faisais mes pr6paratifs pour
quitter la capitate menacee d'investissement et pour
me rendre a Dax avec les jeunes gens, le frere Gaven
vint me trouver dans ma chambre et me dit :
Eh!
E
que faites-vous, M. Fiat? Ce n'est pas la peine de
partir; les de'ux co.nmunautes seront prot6g6es; le
bon vieux (le cure d'Ars) me l'a dit. )
Pour le frere G&nin, c6l6bre par l'argent qu'ilrecueillait pour les missionnaires, M. Fiat racontait particuliirement le trait suivant : a Je me souviens que, le
lendemain de-la mort du P. Etienne, de grand matin,
le bon frere G6nin entra dans ma chambre et me dit:
Oh! Monsieur VFiat! Qu'y a-t-il done? Oh!
Monsieur Fiat! Savez-vous, cette nuit, j'ai tC6 6veill6
en sursaut, entendant une musique tres harmonieuse;
je sors du lit, j'ouvre la fen&tre, pensaut que ce bruit
venait de la rue; pas du tout. » Et .il me disait cela
dans la conviction que les anges faisaient en ce moment
un accueil delicieux a 1'&me du P. Etienne. m
Cependant, s'il y avait de saintes ames parmi les
Freres coadjuteurs, tous n'etaient pas parfaits. Et le
Conseil du 9 f6vrier 1869 constate que a la conduite
ou la surveillance des Freres coadjuteurs de la MaisonMere laisse i desirer, comme 1'ont prouv6 quelques
.defections regrettables. Par consequent, il a 6t6 d6cide
que le Conseil particulier de la Maison s'occuperait
davantage de ce qui les concerne, en general comme
en particulier n. Le grand Conseil ajoute, et ce doit
&tre pour l'instruction de leur directeur, qui 6tait
M. Fiat : a Quant a la vocation des Freres coadjuteurs,
il faut toujours constater deux choses : i° leur aptitude a acqu&rir les vertus de I'6tat; 2° leur aptitude
aussi i en exercer les fonctions. n
C'est pour ob6ir a cette recomnmandation du grand
Conseil que M. Fiat songea d&s'lors ai crire un livre
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ne r6alisa pas immtdiatement cette id&e, mais, comme
nous parlons de ce qu'il a fait pour les Freres coadjuteurs, nous devons dire ici quelques mots de cet
ouvrage. II a pour titre: Miroir du Frere coadjuleur de
la Congrigatiox de la Mission; il a 6t6 imprime en
1875, chez Georges Chamerot, 19, rue des Saints-

Peres. Le sous-titre de l'ouvrage est un pen long et
denote un novice dans 1'art de composer des livres.
La premiere partie de l'ouvrage est tir6e des conf&rences et des lettres de saint Vincent de Paul. M. Fiat
a recueilli dans notre saint Fondateur tout ce qui concerne les Freres coadjuteurs et il a groups tout cela en
neuf chapitres, dont voici les'titres :
CHAPITRE I. - De l'excellence de. la vocation des
Freres coadjuteurs; de 1'estime qu'ils doivent en concevoir et de leurs rapports avec Messieurs les pr&tres.
CHAPITRE II. - Les Freres coadjuteurs peuvent
et doivent, en dehors des 6glises, catchiser les
pauvres, toutes les fois que l'occasion se presente.
CHAPITRE III.

-

Rapports des Fr&res avec les

externes : I. Visites actives : i1 aux parents; 20 aux
6trangers; 3* aux Filles de la Chariti. - II. Visites
passives; on doit recevoir les visites an parloir.
CHAPITRE IV. -

Conduite des Freres coadjuteurs

dans l'int6rieur de la maison : i" A 1'gard de Dieu :
exactitude aux exercices de pi6t et Ala fr6quentation
des sacrements. 2" A l'egard de la communaut6 :
minager son bien, travailler en silence, se rendre uniformes. 3° A l'egard dres superieurs et officiers : ne

pas se meler de juger leur conduite, subordination,
docilit6. 4 °A l'6gard des missionnaires : charit6, support. 5° A I'egard des pensionnaires : les servir avec
iquit6. 6" A P1'gard d'eux-memes : renoncer
letar
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CHAPITRE V. - Des tentations en g6neral: I" Avantages de la tentation; 2° De quelques moyens de faire
un bon usage des tentations.
CHAPITRE VI. - De quelques tentations relatives a
leur 6tat de freres : I° Tentation de d6fiance et de
murmure contre les superieurs. 2* Tentation de changer
de maison. 30 Tentation de sortir de son office pour
vaquer i des fonctions ou a des exercices spirituels.
4" Tentation d'aspirer a l'6tat eccl6siastique ou de
vouloir passer i un ordre plus parfait. 5* Tentation
de rentrer dans le monde.
CHAPITRE VII. - Comment un Frere de la Mission
doit envisager et sanctifier les maladies.
CHAPITRE VIII. Sentiments que doit avoir un
frere a l'heure de la mort.
CHAPITRE IX. Comment saint Vincent savait
relever les vertus des freres defunts et profiter m6me
de leurs d6fauts naturels pour donner d'utiles enseignements a la Compagnie.
Cette premiere partie est de nature a faire beaucoup de bien aux Freres coadjuteurs. C'est tonjours
saint Vincent qui parle, ou a peu pris; M. Fiat ne
fait guere que coudre ensemble tous les passages concernant le sujet qu'il traite.
La seconde partie contient la vie du frere Alexandre
VWrone, 6crite par le frere Chollier. M. Fiat a reproduit en grande partie les vingt-cinq chapitres de cette
vie. Cependant, il a supprim6 certains passages; il en a
modifib certains autres; il a ajout6 quelques petites
phrases. Ces suppressions et modifications nous font
connaitre 1'esprit de M. Fiat et nous montrent le fil
conducteur qui lui a servi de guide en cette seconde
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partie. C'est a ce titre et pour mieux faire connaitre
M. Fiat que nous allons indiquer quelques-unes de
ces modifications. En genbral, pas toujours cependant, il a supprim6 les considerations pieuses qui sont
en tate ou A la fin de chaque chapitre et qui sont des
considerations sur telle ou telle vertu et non sur le
frere Alexandre. Ces considerations sont ordinairement belles et justes et tout A fait dans I'esprit de
saint Vincent; mais M. Fiat a bien fait de les supprimer; il a estimb, a juste titre, que la vie d'un personnage n'est pas un trait6 asc6tique. II a fait preuve
de bon sens, 6laguant sans piti6 ce qui n'6tait pas
notice proprement dite ou rflexion du fr&re luimrme. C'est une grande qualiti de parler de son
sujet dans un sermon on dans un livre et de ne pas se
laisser entrainer A des diveloppements qui peuvent
atre de petits chefs-d'oeuvre, mais qui sont des horsd'oeuvre.
Cependant, M. Fiat a laiss6 A pen pros dans chaque
chapitre les considerations pieuses du frere Alexandre
sur ]a vertu dont il est question et c'est ainsi que nous
trouvons, d'aprbs les ecrits ou resolutions du frbre
V6rone, vingt-cinq marques de I'amour de Dieu, douze
motifs et dix-sept moyens d'acquirir cette vertu, dixhuit manquements, qu'on peut commettre en pensees
contre le prochain, quatorze en actions, huit en omisa
sions, onze resolutions concernant l'of&ce de la pharmacie, huit moyens et douze moyens d'observer les
rggles, treize moyens de pratiquer la douceur, etc.
Quand-on a nl trois on quatre chapitres (et il y en
a vingt-cinq),on commence a &trefatigu de ces motifs,
degrbs, marques, moyens, fautes. Sans doute, cela
montre la bonne volont6 du frere, mais ce n'est pas
ordinairement avec les r6solutions de quelqu'un qu'on
doit faire sa notice; car quel est celui qui ne prend

pas de bonnes et belles r6solutions dans ses retraites?
Ce n'est pas tout de les prendre, le principal est de
Sles tenir. II parait bien que le frere Alexandre les
a tenues, car la biogr~phie ne contient aucune note
discordante. Nous n'avons remarqu6 que cette petite
phrase do frere Chollier : a N'est-il pas surprenant,
apres ce que je viens de dire, que plusieurs se soient
plaints du frere Alexandre, pritendant qu'il ne faisait
pas assez attention aux petites indispositions? n C'est
le seal petit d6faut dont il soit fait mention, et encore
le frere Chollier n'a pas l'air d'en admettre la raalite.
Parcourons maiatenant les deux notices : celle 6crite
par le frýre Chollier, celle imprimie par M. Fiat, et
notons au passage les differences les plus significatives on les plus caract&ristiques, meme quand elles
sont de pen d'importance. Ce que nous cherchons a
connaitre, c'est 1'Mme, la tournre d'esprit de M. Fiat.
Au chapitre i, qui traite de la naissance et des
qualit6s du corps et de l'esprit du frere Alexandre
VWrone, M. Fiat omet la reflexion du frere Chollier:
a Quelques-uns pensent qu'il est n6 a Verone. n Cette
r&flexion n'a pas de raison d'etre, sinon la ressemblance
du nom du frere et du nom de la ville, ce qui n'est pas
une raison, d'autant plus qu'il est prouv6 qu'il est n6
&Avignon. Autrefois, on se langait facilement dans les
hypotheses fantaisistes. N'a-t-on pas vu dans certaines
vies de saint Vincent des historiens pretendre qu'il
6tait n6 dans la parent6 de saint Fran;ois de Paule,
par suite de la presque ressemblance des noms: Depaul
et de Paule?
M. Fiat n'a pas os6 mettre que Ie frere Alexandre
avait le visage plein et gras, ni qu'il avait I'esprit
tres propre aux plaisanteries; peut-6tre a-t-il cru que
ces dtails compromettraient la r6putation de son
h&ros?

Le chapitre 2 parle des occupations du frere.
Alexandre, qui ctait infirmier (apothicaire, comme on
disait alors). Le frere Chollier declare que le frere
Alexandre r6citait les litanies des saints, ou du Pricieux Sang, on du Coeur de Notre-Seigneur, ou du
Saint-Sacrement, ou de la Passion, ou de 1'Ange gardien, ou de saint Joseph, ou de sainte Anne, on de
sainte Marie-Madeleine. M. Fiat a pensk que c'etait on
pen trop; il n'a laiss6 que les trois premieres litanies.
II a omis egalement les vingt r6solutions que le frere
Alexandre s' tait propose de relire tons les mois. 11 a
cru sans doute que ce n'6tait pas a imiter et qu'une ou
deux resolutions suffisaient. II a laiss6 que le bon frere
se levait tons les jours a trois heures et demie et qu'il
attendait patiemment a la porte de I'6glise que celle-ci
ffit ouverte. Un petit detail omis ne paraitra pas avoir
grande importance : a Le frere Alexandre se d&couvrait quinze on vingt pas avant un prEtre et tenait le
chapean a la main quand ii lui parlait P; et cependant,
quand on connait les 6pisodes de l'histoire du costume
des fre.res, du vivant de M. Fiat, on comprend qu'il
ait omis ce d6tail, ainsi qu'un autre, dans un autre chapitre ou il est dit que le frere Alexandre ac table
avancait son chapeau pres tles yeux pour mieux garder
la modestie des yeux -.Evidemment, M. Fiat a craint
de rappeler que, du temps de saint Vincent, les freres
avaient des chapeaux dans l'intereur de Saint-Lazare;
il acraint les consequences,il a eu peur que les freres
lui demandent de revenir a l'esprit primitif. II omet
egalement que le frere Alexandre faisait travailler de
pauvres femmes et leur apprenait A coudre. On comprend. facilement le motif de la suppression.
Le chapitre 3 traite de l'oraison. M. Fiat supprime
les passages oi Il'oraison du frere Alexandre est comparee a I'echelle de Jacob et oir le bon frere Chollier
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declare que le frere Alexandre laissait, a la porte de
I'oraison, ses occupations journalibres, comme Abraham, se disposant a immoler Isaac, avait laiss6 ses
serviteurs au pied de la montagne. II lague beaucoup
ce chapitre, qui renferme des rieptitions et des longueurs.
Le chapitre 4, qui parle de la foi du frere Alexandre, est singulierement abr6ge. M. Fiat enleve les
considerations pieuses du frere Chollier sur la foi; il
ne reproduit pas les vingt resolutions que le frere
Alexandre avait prises a la retraite de 1642; il omet
surtout un detail qui est typique. Le frere Chollier
raconte que, le frere Alexandre ayant recu l'ExtremeOnction pendant la priere du soir, M. Jolly, Superieur
general, vint le voir apres cette priere pour 1'encourager, le soulager, allant m&me jusqu'a I'aider a cracher, etc.; mais, dit le frire Chollier, le frtre Alexandre
ne dit rien i son Superieur general et cela pour deux
raisons: la premiere, c'est qu'il pr6f6ra s'entretenir
avec le Criateur plut6t qu'avec la creature; la deuxibme,
c'est qu'il voulut &trefid&le, jusqu'i la mort, a la bonne
habitude qu'il avait contractee de garder la rggle du
grand silence, qui defend de parler depuis l'examen
du soir jusqu'au lendemain apres l'oraison. ]videmment, si le silence du frere Alexandre est di i ces
deux raisons, son exemple n'est guere a proposer a
1'admiration et a l'imitation des Freres coadjuteurs, et
c'est sans doute pour cela que M. Fiat a compltement supprim6 ce passage. Mais il n'est pas sur que le
silence du frere Verone ait eu pour motif les deux
raisons que donue le frere Chollier. Comme le bon
frbre Alexandre 6tait sur le point de mourir, ilse peut
tout simplement que son silence soit dtl son Ctat de
sante, qui ne lui permettait plus de parler. Cependant,
le fr:re Chollier parait assez categorique dans son

dire. II connaissait mieux que nous la tournure d'esprit du frere Alexandre. Quoi qu'il en soit, it aurait pu
dire que, lorsqu'on est a l'article de la mort, on a le
droit de parler apres la priere du soir, surtout lorsque
c'est le Superieur general qui nous interroge. Mais on
voit des traits semblables dans les vies de saints et
Dieu regarde plut6t la bonne intention de la volont6
que la rectitude du jugement.
Dans ce m6me chapitre de la foi, M. Fiat a laisse,
tout en les abr6geant un peu, les considerations du
frere Chollier touchant le discernement que le frere
Alexandre faisait des malades, les traitant sans doute
aveczMle, mais trouvant souvent qu'il suffit de a laisser
la benignit6 de la nature, qui se soulage toute seule
avec la patience ». M. Fiat a supprimA cette derniere
phrase et I'a remplac6e par celle-ci : a II ne voulait
point ouvrir la porte A la d6licatesse et a la recherche
des commodit6s, sous pr6texte d'infirmite.,
Le chapitre 5 traite de l'amour de Dieu. M. Fiat a
abr6g6 un peu, mais pas beaucoup. II n'a mis que vingt
et une marques d'amour, au lieu des vingt-cinq donnees par le frere Chollier, treize moyens au lieu de
seize; il a laiss6 les douze motifs, les cinq obstacles. Signalons une toute petite modification. Le frere
Chollier a mis que la conformit6 a Ia volonte de Dieu
c'est la creme de I'amour; M. Fiat a trouv6 ce mot
4 creme u-trop vulgaire sans doute; il I'a remplace par
celui, plus noble probablement d'apres lui, de a quintessence ).
Le chapitre 6 traite de l'amour du prochain. M. Fiat
n'a pas os6 parler d'un remade sp&cifique contre la
dysenterie, qui a 6t6 trouv6 par le frere. Alexandre,
conjointement avec M. Delorme, fameux m6decin,
remAde qui a 6t6 nomm6 crocus metallorum, dit le frbre
Chollier tout enthousiasm6.
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Le chapitre 7 parle de I'amour des malades. M. Fiat
reproduit les iloges du frere Chollier, mais il n'ose
pas dire, comme celui-ci, que le frere Alexandre 6tait
capable de soigner un pape ou un roi. Quand il parle
des remEdes employs par le frere, il laisse dans i'encrier : ( La noix confite dans le miel pour lacher le
ventre ), de peur sans doute d'effaroucher quelque
Ame sensible aux expressions moins relevies; il ne dit .
pas non plus que, tous les matins, le frere Alexandre
faisait la chasse aux araignses de l'infirmerie; il a peur
sans doute de choquer nos habitudes, qui s'accommoderaient mal de songer qu'on soit oblig6e pareille chasse
tous les matins dans une infirmerie. Cependant, M. Fiat

n'a presque rien omis du long memoire, approuv6 par
Ssaint Vincent, et dans lequel le fr&re Alexandre indique
la maniere de traiter les diffirentes maladies. Un
autre, plus competent que moi, pourrait dire si ces
methodes sont encore a la page. Notons, en passant, le
detail charmant oit le frere Chollier nous dit que plu-

sieurs s6minaristes et itudiants d'alors 6taient trop
tendres sur eux-memes et que le bon frere Alexandre
les accueillait avec bont6, leur soufflait gentiment sur
la partie malade et les renvoyait aussit6t an s'minaire
Sou aux etudes. M. Fiat s'est bien gard6 d'omettre ce
d6tail.

Dans le chapitre 8, qui traite de l'amour de la vocation, M. Fiat n'a pas os6 rappeler que le frre
Alexandre avait 6t, comidien avant d'entrer dans la
petite Compagnie; a cette 6poque, on craignait de
scandaliseren rapportant des choses semblables. Ce
chapitre a &t6 assez abrkge.
Mais le chapitre suivant, qui traite de la pauvretC,
est donn6 in extenso. M. Fiat n'omet aucun d6tail. (II
est si heureux quand il parle de la pauvret6!) Nous
apprenons done que le frere Alexandre se tenait fr6-
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quemment dans un lieu voisin des lieux infects al'usage des infirmeries, ce qui lui procurait le proit
de la vermine; qu'il logeait dans un appentis ouL il y
avait des fentes a y passer la main, une fenatre qui
fermait.mal, une porte au bas de laquelle il y avait un
trou comme une chatiere; qu'il s'est 6tabli plusieurs
ann6es dans un passage oi le vent soufflait fort et
que traversait quiconque se levait la nuit pour aller
aux lieux voisins, etc. Ii y a deux pages de d6tails
semblables qu'on nous excusera de ne pas citer. Nous
en avons dit assez pour faire voir le genre. M. Fiat
s'y complait, parce que cela lui rappelle ce qu'on.
trouve dans les vies des Peres du desert.
Dans le chapitre de la chastet6, M. Fiat n'a onusque la nature de cette vertu et une digression du frire
Chollier sur Michel de Molinos.
Au chapitre de l'obbissance, comme le frere Chollier
mentionnait lefrere Ducournau, M. Fiat a ajoute ce
petit -loge: a Le frere Ducournau 6tait le plus vertueux et le plus fervent apres le F. Alexandre., IL
faut dire que M. Fiat se proposait d'ajouter la notice
du frere Ducournau A celle du frere Alexandre, mais_
que, pour des raisons que nous exposerons plus loin,il dut renoncer A son projet.
Les chapitres sur l'humilit6 et la-vie cachee sont:
presque identiques A ceux du frere Chollier, a part
quelques suppressions concernant l'excellence et la
nature de l'humilite.
Le chapitre sur la mortification n'offre que quelques.
suppressions d'expressions, comme celle-ci: 4 Notre
un estancon de
corps est un cheval mal embouchl,
malice, etc. n
Dans le chapitre sur la douceur et la patience, lefrere Chollier avait 6crit que, lorsqu'il se passait
quelque chose d'extraordinaire du c6te des pension-
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naires, ( lorsqu'on y faisait du bruit, tandis que les
autres frbres y accouraient aussit6t, le frere Alexandre
y allait aussi paisiblemement qu'il allait a la messe
les dimanches et fetes n. M. Fiat a craint sans doute
que cette lenteur pour remidier a un d6sordre ne fit
un exemple. moins 6difiant; il a supprim le passage
purement et simplement.
Dans le chapitre sur la devotion a la sainte enfance
de Notre-Seigneur, le frere Chollier a 6crit que
a Notre-Seigneur n'a pas prononce une seule parole
qui soit dans l'lvangile pendant sa sainte enfance,
jusqu'a douze ans a. M. Fiat a chang6 le texte.
c Notre-Seigneur, dit-il, n'a cependant, selon le saint
Avangile, prononce, pendant sa sainte enfance, une
seule parole jusqu'a I'age de douze ans. , Et il a mis
une note rectificatrice ainsi conque: a L'Evangile ne
dit pas que Notre-Seigneur n'a parl6 qu'k I'&ge de
douze ans. n Mais on pourrait lui objecter que le frere
n'a pas dit cela non plus; il a dit simplement que
Notre-Seigneur n'a pas prononc6 une seule parole qui
soil dans ltAvangile; la phrase eft pu etre plus claire
peut-4tre; mais elle semble l'6tre suffisamment, le
frere a voulu dire que l'9vangile ne reproduit aucune
des paroles de Notre-Seigneur avant que celui ci eit
atteint la douziime ann6e.
Dans le chapitre 17, qui traite de l'Eucharistie,
ind6pendamment de plusieurs beaux passages sur les
effets de la communion, M. Fiat a supprim6 une
petite phrase qui est significative. Le frere Chollier
dit que le frere Alexandre aurait bien voulu pouvoir
communier pour les d6funts de la Ccmpagnie aussit6t
qu'on annoncait leur mort, mais qu'il ne le faisait pas
parce que les freres ne pouvaient communier que le
dimanche.
M. Fiat a pu croire que cette parole 6tait un blame
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indirect de la pratique suivie alors dans la Compagnie
et c'est sans doute pour cela qu'il a supprimi ce passage. Cependant, nous devons reconnaitre qu'il a
laisse une ligne oi le frere Chollier declare que le
frere Alexandre aurait bien voulu communier tous les
jours.
Dans le chapitre sur la devotion a la Passion de
Notre-Seigneur, M. Fiat a omis une phrase oI le
fr&re Chollier disait que le frere Alexandre a portait
ses sacr6s stigmates en son corps, lequel, ainsi que
celui de saint Paul, itait toujours environn6 de la mortification de Jesus-Christ ,. M. Fiat a craint sans
doute qu'on attribuat an frere Alexandre le grand
privilege de saint Francois d'Assise. II a reproduit
int6gralement de tres pratiqueq considerations du
frere Alexandre sur les principales scenes de la Passion; il a laiss6 aussi une Horloge de la Passion du
meme frere, qui commence a quatre heures du matin
chez Caiphe et qui se termine a neuf heures dans le
tombeau, comm6morant la mort de Notre-Seigneur A
neuf heures du soir.
Dans le chapitre sur la devotion a la sainte Vierge,
le frere Chollier avait dit que le frere Alexandre
regardait Marie (comme l'unique Immaculie ,. M. Fiat
a pris soin d'ajouter c dans sa conception ,.

Dans le chapitre 20 du frere Chollier, que M. Fiat
a uni au chapitre precedent, le bon frere r6pete une
phrase qu'il a d6ja citee. C'est la parole de saint Vincent d4clarant que le frere Alexandre u ne quittait
pas plus la pr6sence de Dieu qu'il ne quittait sa chemise ,,. Le frere Chollier a trouv6 cette phrase si belle
qu'il l'a r6p6t6e cinq ou six fois dans le cours de la
notice. M. Fiat a pens6 qu'une fois suffisait et, I'ayant
d6ji cit6e precidemment, iI ne la r6pete plus. Le fr&re
Chollier declare dans le m6me chapitre que le frere

-

674 -

Alexandre s'etait bati un chateau an plus profond de
son coeur. M. Fiat a pensi sans doute que les lecteurs
du dix-neuvibme siecle ne connaissaient pas les
expressions de sainte Th6rese et de sainte Catherine
de Sienne et il a remplac6 chateau par cellule.
Remarquons en passant que, deja a. cette 6poque, i

la cl6ture de la retraite, on allait en pilerinage &
Montmartre, al)'glise d'en baut, comme dit le frere
Chollier.
La fin de ce chapitre nous pr6sente une omission
qui mirite qu'on s'y arr&te. Le frere Chollier dit que
le frere Alexandre citait souvent la Sainte lcriture et
il ajoute: u Sa vie montre bien que la lecture du Nouveau Testament, faite avec attention et d6sir d'en profiter, est tres utile. I11 y a peut-6tre li une critique
de ce qui se faisait et se fait encore dans la Compagnie, A savoir que les pretres seuls lisent la Sainte
Rcriture et que les coadjuteurs ne le font pas habituellement, ou du moins n'y sont pas obliges par la regle;
et c'est sans doute pour ce motif que M. Fiat n'a pas
cite ce passage; il a craint que cela donnt encore aux
freres 1'envie de lire, eux aussi,le Nouveau Testament,
u oh l'on puise la consolation des Saintes Ecritures ,,
dit le frere Chollier.
Dans le chapitre sur la d6votion a saint Vincent,
M., Fiat n'a presque rien mis de ce que notre bienheureux Pere a fait pour les parents'du frere Alexandre;
le frere Chollier raconte que M. Vincent fit loger la
mere du frere Alexandre proche Saint-Lazare et qu'il
ne la laissa manquer de rien pendant plusieurs
annies, qu'il fit de mEme pour le frzre et la bellesour malade du frere Alexandre, ainsi que pour une
femme de la connaissance de sa mere, et qu'il paya les
dettes que le frere avait contractees avant d'entrer
dans la Compagnie. Tous ces ditails, pourtant carac-
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teristiques de la bonti de saint Vincent pour lesparents de ses confrbres, ont et, laiss6s dans l'encrier.
M. Fiat a craint sans doute que cette relation ne donnat I'idie i plusieurs de demander la meme chose
pour leurs families.
II n'a pas cit6 non plus le passage oi saint Vincent
s'excusa d'avoir mal recu le frere Alexandre en x649Entre autres passages omis, il en est un que M. Fiat
aurait pa laisser, car il 6tait caracteristique de la'
tournure d'esprit de l'infrmier qu'6tait le frereAlexandre, c'est le passage ou I'on parle de ce secret
que Monsieur Vincent a enseveli
q
pour la gravelle,
dans le silence n, disait le frere Alexandre. On.
comprend" que cela ait touch6 particulibrement urn.
frere apothicaire.
Le chapitre 22 da frere Chollier contient toutes
les marques d'estime qu'on a t6moign6es au frereAlexandre. Ce chapitre esa singulibrement abrg6.~
M. Fiat a omis en particulier la dposition de M. Caber,
confessear ordinaire du frere, qui est tres longue et
tres belle. II n'a pas parl6 des cinq conferences que_
1'on a faites a Saint-Lazare sur le frere Alexandre;
Pour ce qui concerne l'estime de M. Alm6ras, il a
omis un petit d6tail qui a son importance ; c'est quece digne superieur g6n6ral se levait chaque fois que
le frere Alexandre entrait dans sa chambre, et que
M. Joly, successeur de M. Alm6ras, en faisait autant.
M. Fiat n'a pas voulu rapporter ce d6tail; ila employe
une phrase'qui est a citer : a M. Alm6ras, dit-il,
semblait oublier sa qualite de pretre et meme de
sup6rieur quand le frere entrait dans sa chambre. n
La phrase est vague; on ne voit pas en quoi M. Alm6ras semblait oublier sa dignit6; M. Fiat a craint sans
doute que ce petit trait ne fit surgir des comparaisons
nuisibles au respect df aux sup6rieurs En cela, comme
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en plusieurs autres choses, il a peut-etre &t6 un pei
scrupuleux; aujourd'hui, comme du temps du frere
Chollier, ces d6tails ne feraient pas de mal; peut-etre
qu'il y a soixante ans, cela en aurait fait, et c'est
I'excuse de M. Fiat.
Les quarante-quatre dernieres pages ont 6te supprimres comnpltement. Le frere Chollier y reproduisait
les notes prises par le frere Alexandre. la suite de
ses retraites. C'est peut-etre un peu long; mais c'est
une bonne m6ditation A I'usage des coadjuteurs et,
entre autres remarques que sugghrent ces notes, il
est
bon de constater que les retraites de Saint-Lazare
renfermaient.alors deux parties : d'abord, les grandes
verits, comme nos retraites actuelles, et ensuite toutes
les scenes de la vie de Notre-Seigneur, qui servent
dethbmes a des considerations trbs pratiques pour
notre vie de chaque jour. 11 y a la quatorze m6ditations
qui rappellent les exercices de saint Ignace.
Telles sont les petites reflexions que nous a sugg6r6es la lecture de la deuxieme partie du Miroir
du
Frere coadjutear.La plupart de ces rdflexions peuvent
paraitre rouler sur des choses de peu d'importance;
c'est materiellement vrai, mais nous prions le lecteur
de se rappeler que nous n'avons eu en vue que la
tournure d'esprit de M. Fiat. Pour la saisir dans
un
ouvrage qui n'etait pas de lui, nous n'avons
pu
employer-d'autre moyen que d'6tablir des comparaisons entre sa r6daction et celle du frere Chollier.
Nous abordons mainterant la troisieme partie
qui
est du Fiat tout pur.

Edouard ROBERT.

LE GRAND SAINT DU GRAND SIECLE
MONSIEUR VVINCENT
Apres taut d'abr6g6s publi6s dans ces dernikres
ann6es, voici enfin, ou deja dans le commerce, on

sur le point de paraitre, une nouvelle vie complete de
saint Vincent de Paul. Nous en avions deja quatre:
celles d'Abelly, de Collet, de Maynard et de Bougaud.
Malgr6 la crise 6conomique aigui que nous traversons,
la cinquibme sera resue, nous n'en doutons pas, avec
la mime faveur; il s'agit d'un saint que nous aimons
entre tous; n'est-il pas naturel le d6sir de mieux
connaitre et de frequenter celui qui occupe une
grande place dans le coeur?
Pendant plus de mille neuf cents pages, contenues
entrois volumes, l'auteur expose le fruit de ses longues
recherches; le rbcit est coup6 d'illustrations; il y en a
jusqu'i soixante-dix-sept: portraits de contemporains,
vues de batiments, plans topographiques. Rien n'a
et6 n6gligi pour rendre cette biographie instructive,
6difiante et agreable.
Quelqu'un pourra penser : a Pourquoi une nouvelle
vie? Tout nous est connu. , Non, tout ne vous est pas
connu, il s'en faut, et dans ce que vous croyez congaltre se mele une bonne part d'erreur. Prenez, lisez et
vous parlerez ensuite. Dans l'ouvrage, l'inedit abonde;
des chapitres entiers sont compl&tement neufs ; ce n'est
pas seulement une nouvelle vie, c'est une vie nouvelle,

une vie que ne peuvent se dispenser de poss6der les
6tablissements des deux families, ou plut6t de toutes
les associations placees sous le patronage de saint
Vincent de Paul.
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Le titre a son histoire. Le titre plus communiment
adopti dans les biographies ant6rieures est Vie de
saint Vincent de Paul, ou plus bribvement Saint Vincent
de Paul.
Mais pourquoi se faire l'esclave de l'usage ? N'estil pas preferable qu'a I'knonce du titre seul on devine
de quel livre ii s'agit? L'auteur chercha done autre
chose. 11 s'entretenait un jour sur ce sujet avec
M. Victor Giraud, secr6taire g6ndral de la Revue des
Deux Mondes. Celui-ci lui dit : i Pourquoi ne choisiriez vous pas : Un grand saint franxais. Monsieur
Vincent ? i
Cette proposition soulevait quelque difficult6. Un
grand saint francais, soit; miais ne valait-il pas mieux
voir en lui un grand saint mondial, puisque ses
oeuvres se sont r6pandues au loin, bien au del des
frontieres de France?
L'indication du pays d'origine dans le titre ne semblait pas heureuse. L'id6e vint de remplacer la mention
du pays par celle du temps; on mettrait pak exemple :
Un grandsaint du dix-septieme sicle. Monsieur Vincent.
On h6sita, puis on abandonna : dix-septiame siecle
paraissait trop terne, trop prosaique. Mais le dixseptieme siecle a un autre nom dans l'histoire de
France; il s'appelle c le grand siecle n, et c'est plus
6vocateur. La substitution permettait d'obtenir un
titre plus convenable : Un grand saint du grand sikcle.
Monsieur Vincent. Ici encore, un mot choqua : le premier. Pourquoi dire c un n, alors que Monsieur Vincent est sans conteste, dans le plus glorieux de nos
sitcles, celui de Louis XIII et de Louis XIV, I'homme
que personne n'6gale en saintet ? Et I'on arriva ainsi
par 6tapes au titre dfinitif : Le grand saint du grand
sikcle. Monsieur Vincent.
Tout livre a un defaut : il comte. Celui-ci n'6chappe
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pas h la loi commune. Jusqu'ici, nous 1'avons iaiss6 &
60 fran:s pour donner une prime aux souscripteurs;
le prix sera d6sormais, chez nous, pour les confreres
e' les sceurs, frais d'envoi non compris, de 65 francs,
prix infirieur de 25 francs a celui de librairie.

EUROPE
FRANCE
PARIS
5 mai 1932. Fite de rAscension. -

Quarante jours

apres sa resurrection, le Seigneur .conduisit ses disciples sur le mont des Oliviers, vers Bethanie, leur
donna ses derniers avis, les henit, puis s'eleva vers le
ciel, oia il disparut. II ne semble pas que la fete de
1'Ascension ait eu sa place speciale, avant le quatrieme
siccle, dans le calendrier eccl6siastique.
Elle est pr6c6dbe de trois jours de prieres et de processions, avec chant des litanies des saints Prnmitivement, c'6taient des jours d'expiation, pen'dant
lesquels les fideles s'adonnaient aux oeuvres de p6nitence. Des usages locaux tres curieux eurent cours tres
longtemps : b&endiction des feves; benediction des
fruits nouveaux; procession aux flambeaux; va-etvient de deux tableaux: l'un, representant le Christ,
montant vers la voite pour figurer I'ascension; I'autre,
repr6sentant Satan vaincu, descendant vers la terre.
Chez nous, les trois jours des Rogations, i la priere
du matin, les litanies des saints remplacent celles du
yom de J6sus.
to mai. - Le Saint Sacrement reste expose A la
chapelle de la rue du Bac. C'est qu'aujourd'hui, a
Rome, se tient la congregation antipreparatoire des
miracles dans la Cause de b6atification de la Venerable
sceur Catherine Laboure. L'examen des vertus est fini;

reste celui des deux miracles nicessaires ; on avait le
choix; ceux de Toulouse et de Turin ont 6t6 present6s. On a discuti; des difficultes ont ite soulevees;
et de cet examen d'admissibilit6 les deux faits miraculeux sont sortis victorieux. Us reviendront bientbt
devant le jury pour une lutte plus severe; ce sera la
s6ance preparatoire et d&cisive. La Vierge de la
M6daille Miraculeuse ne permettra pas l'6chec de sa
privil6gibe.
15 mai. Fate de la Pentecdte. - Cinquante jours
apres Paques, vers neuf heures du matin, Jerusalem,
le Saint-Esprit descendit, sous forme de langues de
feu, sur les ap6tres et les disciples. Nu6es, .clairs,
tonnerre, tout rappelait la promulgation de la loi au
Sinai. La Pentec6te juive itait la fete de Ia moisson;
avec la Pentec6te chr6tienne commencait la moisson
6vangtlique, que le don des langues allait rendre plus
facile et plus ample.
Les ap6tres out eu des successeurs; nous en sommes; mais le Saint-Esprit ne renouvelle pas pour eux
ses merveilles. Nous devons demander a l'etude ce
que le Saint-Esprit ne nous donne pas par infusion.
Ecoutons un instant notre Bienheureux PNre: c II est
necessaire que la Compagnie s'affectionne a demander
a Dieu le don des langues; c'est ce qu'il donna aux
apotres apres qu'il les eut choisis pour ses ap6tres,
en sorte qu'ils enitendaient, tous ceux qui leur parlaient, quoique de plusieurs pays et diff&rentes
nations; et les ap6tres se faisaient pareillement
entendre a eux en leur parlant et r6pondant dans leur
propre langage. Demandons . Dieu, mes Freres, qu'il
nous donne au moins le d6sir d'apprendre les langues ;
un chacun doit avoir disposition a cela et la demander
a Dieu. Cette grande et sainte .Compagnie des Phres
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Jbsuites s'v itudie beaucoup et une des premieres
choses rque iont ceux qui sont envoy6s en quelque
pays d&nt ils ne savent pas la langue, c'est de s'appliquer a l'apprendre; et ils mettent toute leur principale etude;:e.ela; ils prennent aupres d'eux quelqu'un
du pays, ou quelque autre qui entend la langue, afin
de leur aider. Et c'est ainsi que ceux de la Compagnie
qui seront destines pour les pays 6trangers doivent
en user lorsque Dien les y appellera. Notre panvre,
mais bienheureux Nacquart en usa de la sorte; car,
sit6t qu'il fat arriv6e a Madagascar, il prit aupres de
lui un Francais qui entendait la langue de cette ile-li
et commenca a 1'6tudier, a apprendre les noms, puis
les pronoms, les verbes, apris & conjnguer, et ainsi do
reste; en sorte qu'au bout de quatre mois il l'entendait et se rendit capable de commencer faire le catichisme. Je souhaiterais done que la Compagnie
s'affectionnit a en user de la sorte, lorsque l'occasion
s'en pr6sentera, et que I'on sera envoye en un lieu oi
on n'entendra pas la langue. Demandons k Dieu qu'il

nous donne cette facilitk d'apprendre les langues,
puisqu'il a agr6able de nous appeler aux minmes fonctions que les ap6tres. u
22 mai. F&te de la Sainie Triniti. - La Sainte Trinite, I'Incarnation, la Vierge Marie sont les trois
grandes devotions recommand6es aux missionnaires
par leur bulle d'institution. Saint Vincent nous

cxplique dans un article des Rigles communes ce que
nous avons a faire pour honorer Dieu en trois per-

sonnes et Dieu incarni: actes interieurs multiplies de
foi et de religion; prieres et bonnes ceuvres a sa
gloire; c6elbration solennelle des fetes qui rappellent
ces deux grands mystLres; zele pour en repandre la
connaissance et le culte dans le peuple d'exemple et
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de parole. II insjstait d'autant plus sur ce troisieme
point que, pour lui comme pour saint Thomas d'Aquin,
la connaissance explicite de la Trinit6 et de 'Incarnation est une condition n6cessaire do salut.
L'Eglise romaine s'est laiss6 devancer dans l'6tablissement de cette fete par les Eglises particulibres;
elle ne sentait pas le besoin de donner un jour de 1'ann6e au culte de la Sainte Trinit6, vu que, chaque jour,
les pr&tres et les fideles recitaient des prieres exprimant la foi en ce mystere. La f&te se repandit en Belgique des le dixiime si&cle, en Allemagne des le
onzieme, en Angleterre d&s Ie douzieme, en France
dbs le treizieme. Par l'ordre de Citeaux, qui avait des
couvents dans toute l'Europe, elle prit une rapide
extension. En 1334, Jean XXII promulgua le d6cret
qui l'imposait & l'Pglise romaine et l'6tendait A

1'Eglise universelle.
Du 23 au 27 mai, s'est tenr i Paris le
des missionnaires dioc6sains de
national
Congres
France, en presence de pretres du clergh s6culier et de
membres des communaut.s qui s'occupent des missions. On y entendit et discuta vingt-huit rapports,
composes et lus par-des hommes d'une competence
reconnue. Les sujets 6tudies sont nombreux; donnons-en quand m&me la liste :
La predication missionnaire en France. Ses r6sultats actuels dans les villes et dans les campagnes.
En presence des r6sultats acquis, la mission, telle
qu'elle se pr6sente dans tons les milieux, a-t-elle
gard6 ou perdu son caractere de conqute ?
Des moyens nouveaux ; employer pour attirer la
mission.
Note sur I'exposition, pendant le Congres, de documents relatifs A l'histoire des missions populaires,
23 mai. -
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particulirement en France, et depuis la formation de
la mission methodique (vers 1550) jusqu'en 185o.
Vue d'ensemble sur la mission. Sa structure gen&rale dans les diff6rentes regions.
Des differentes formes de predication missionnaire:
sermons, conferences, conferences dialogu6es, conf6rences en dehors de l',glise (leur emploi, leur utilit6,
leurs dangers).
De la glose.
Des avantages d'un manuel simple et pratique, a
donner a tons ceux qui suivent la. mission.
De la predication missionnaire, ou de 'art d'ajuster
la parole publique aux besoins d'esprit et de cceur
des auditeurs.
La predication populaire en ville dans les auditoires d'ouvriers.
La predication populaire dans les auditoires d'ouvriers agricoles.
Jesus-Christ, centre et objet de toute la predication
missionnaire.
De I'organisation d'une Societe de missionnaires
dioc6sains, religieux et cures de paroisse:
Du dogme et de la morale dans la predication des
missions.
Place et r6le de l'apologetique dans la mission; son
utilit6 en face des elites.
Les Semaines apolog6tiques.
De la maniere de presenter aux auditoires de mission: i° le mystbre de la vie surnaturelle; 20 le problWme du mal et la Providence; 3° la question du
mariage et de la famille.
La predication missionnaire et la doctrine sociale
de I'tglise.
Les missionnaires du travail.
La mission dans les paroisses sans pretre.
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L'CEuvre de Marie mediatrice.
La sainte messe et les offices liturgiques, consid6rbs comme une predication vivante.
La messe en mission et les prieres autour de la
mission.
Mission et retour de mission.
Les Semaines Eucharistiques.
De l'utilit6 d'un bulletin-revue qui servirait de trait
d'union entre les missionnaires dioc6sains de France.
Si saint Vincent de Paul avait lui-m6me trace le
programme du Congrbs, il aurait sans nul doute 6limin6 quelques-uns des sujets traitis et les' aurait
remplac6s par d'autres, comme: De la necessitý d'etre
simple dans les predications, sans detourner jamais
son attention du but de la mission, le salut des ames.
Le Congrbs du 23 mai a pris comme theme g6enral:
la Pridication missionnaire. Saint Vincent ne s'en
serait pas content6. La predication n'est qu'un acte
de la mission; il y a encore la confession, le cat6chisme, les rapports des missionnaires avec le peuple
et particulierement avec les malades. Et puis, ne
serait-ce pas une question int6ressante que celle-ci:
comment et dans quelle mesure associer des femmes &
la mission comme auxiliaires des missionnaires? Mais
peut-etre les organisateurs du Congres ont-ils l'intention d'en tenir un second pour completer le premier.
Nous le souhaitons de tout coeur; il ne convient pas
de s'arreter a mi-chemin.
25 mai. Mort, a l'hfpilal Saint-Joseph, d'un de nos
htudiants, Eugkne Djakeli. - Ce jeune homme, n6 le
16 aoat 1911, pres de Tiflis en Gdorgie, avait fait ses
6tudes secondaires au lyc6e Michelet de Vanves et les
avait continuees au lyc6e Henri IV de Paris, puis au
college Saint-Bertin de Saint-Omer. Rentr6 chez nous,
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avait ddifi6 ses frdres pendant son s6minaire par sa
piet6 et sa r6gularitA. Ses faibles moyens intellectuels
lui rendaient l'Ptude p&nible et I'obligeaient a un
travail intense. La poitrine se prit et I'organisme
affaibli n'eut pas la force de riagir contre les atteintes
du mal.
26 mai. Fkte-Dieu. - La Fete-Dieu fut institute par
le Pape Urbain IV en 1264, mais la procession ne
remonte-pas si haut; ce fut au debut du quatorzieme
sibcle qu'elle commenga. L'usage des ostensoirs ou
montrances suivit de prbs. Si 1'on faisait un jour une
exposition d'ostensoirs, quelle belle variet6 nous
aurions sous les yeux : tourelles perc6es A.jour, croix
chargees de pierreries, crucifix d'argent oun d'or, idicules de formes variees, a baies ogivales, avec arcsboutants et contreforts, surmontes d'616gantes pyramides ou de clochetons ajoures; soleils de cristal a
rayons d'or. Il y aurait aussi la section des statuettes:
statuettes du Sauveur ressuscit6, incrustees des plus
riches emaux ; de la Vierge Marie, vrai trone de la
Sagesse 6ternelle; de Jean le pricurseur, montrant de
son doigt l'hostie sainte. Nulle part peut-etre 1'art n'a
d6ploy6 plus de ressources que dans ces repr6sentations artistiques en l'honneur de la sainte Eucharistie.
C'est chez les Sceurs de la rue du Bac que d'habitude
la communaut6 de la rue de Sevres se transporte, les
deux dimanches de la Fete-Dieu, pour prendre part
aux processions. Leur vaste jardin se prete mieux que
notre cour A cette pieuse manifestation. Les belles
fleurs qu'elles cultivent forment un ornement naturel,
auquel s'ajoutent les gracieuses banderoles et les ilegantes oriflammes qne des mains habiles ont pr6parbes.
2 juin. PHlerinagedes maisoits de Paris h la basilique
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du Sacre-Caewr de Montmartre. - M. le Superieur
gen&ral, retenu a la maison par ses rhumatismes, n'a
pu y prendre part. La messe a eti dite par Mgr ClercRenaud. Tous out demand6 au Sacr6-Cceur de donner
aux eaux de Bourbon assez d'efficacit6 pour ritablir
Notre Tres Honor6 Phre.
3 juin. Fele du Sacrd-Cieur de ftsus. - Quatre communaut6s surtout ont contribu6 au d6veloppement de
cette d6votion : les B6nedictines, les Eudistes, les
Visitandines et les Jisuites. Des la fin du treizi4me
siecle, Jesus-Christ manifestait son coeur a sainte
Gertrude et a sainte Mechtilde et leur en d6couvrait
les trisors. Le P. Eudes, qui avait longtemps uni
dans un meme culte les coeurs de J6sus et de Marie,
finit par les separer. 11 assigna le 8 f6vrier a la premiere d6votion, le 20 octobre a la seconde,et composa
pour chacune, en 1670, une messe et un of fce qu'approuverent, pour ses s6minaires, l'evFque de Rennes et
1'6piscopat de Normandie. L'abbaye b6nidictine de
Montmartre adopta ces offices liturgiques la m&me
ann6e; cet exemple, suivi en 1674 par les Bne&dictines du Saint-Sacrement, gagna d'autres monasteres
et plus particulibrement la Visitation.
En juin 1675, a Paray-le-Monial, Marguerite-Marie
Alacoque eut la fameuse vision pendant laquelle elle
entendit ces mots : " VoilA ce coeur qui a tant aimi
les hommes, qu'il n'a rien 6pargni, jusqu'I s'epuiser
et se consommer pour leur t6moigner son amour; et
pour reconnaissance, je ne regois de la plupart que des
ingratitudes par leurs irr6v6rences et leurs sacriltges
et par les froideurs et les m6pris qu'ils ont pour moi

dans ce sacrement d'amour. Mais ce qui m'est encore
le plus sensible est que ce sont des coeurs qui me sont
consacr6s qui en usent ainsi. C'est pour cela que je te
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demande que le premier vendredi apres l'octave du
Saint-Sacrement soit dedi6 a une fete particulire
pour bonorer mon coeur en communiant ce jour-la et
en lui faisant reparation d'honneur par une amende
honorable pour reparer les indignit6s qu'il a revues
pendant le temps qu'il a 6te expose sur les autels. Je
te promets aussi que mon coeur se dilatera pour r6pandre avec abondance les influences de son divin amour
sur ceux qui lui rendent cet honneur et qui procureront
qu'il lui soit rendu. D
Marguerite-Marie ne fut pas d'abord prise au
serieux. Oppositions et resistances continuerent pendant dix ans. Elle ne put en triompher qu'avec ]'aide
du P. Claude de la Colombiere, de la Soci&t de
Jesus.
SAu dix-huitieme- siecle, nous voyons la devotion
s'6tendre dans les dioceses de France et de Pologne.
En 1765, Clement XIII approuva une messe et un
office. En 1856, Pie IX, sur les instances de tout
1'6piscopat frangais, imposa la fete a l'Eglise universelle. Elle fut 6eevee a la premiere classe par
Leon XIII; une octave lui fut donnee dans la suite;
et il y a un an a peine, la S. C. des Rites la mettait au
rang des fetes de premiere classe primaire.
Les deux families de saint Vincent honorent le
Sacr6-Ceur de J6sus par l'acte'de consecration annuel
et par le pelerinage collectif des maisons de Paris au
sanctuaire de Montmartre.
4 juin. Fite de saint Franfois Caracciolo, patron de
Notre Tres Honord Phre. - Ce grand saint a eu une
vie bien courte et bien remplie. Comme saint Vincent
de Paul, il a aim6 les petits, s'est mis au service des
prisonniers et des galeriens, s'est d6pens6 dans le
ministere des missions et s'est associ6 une compagnie

de pratres pour atteindre plus d'imes. II mourut A
1'ge de quarante-cinq ans, le 4 juin 1608. Notre saint
Fondateur itudiait alors A Rome; n'aurait-il pas eu
quelques relations avec saint Frangois Caracciolo?
C'est le secret de Dieu.
8 juin. Dipartde Notre TrIs Honort PerepourBourbon.
- Nos ceurs et nos priires I'y accompagnent. Le second
superieur geniral, M. Almiras, s'est bien trouvi de
ses bains A Bourbon; nous souhaitons que le dixhuitieme iprouve A son tour l'efficacit6 des memes
eaux. Rappelons A ce propos A ceux qui sont condamnes aux cures d'eaux qu'un de nos v6n6rables
confreres, toujours vivant et toujours plein de zele, a
compost, il y a trente-deux ans, un opuscule intitul :
les Eaux sanctifties ou Guide spirituel de l'me ckritienne dans les stations baln&aires.
18 juin. - Son tminence le cardinal Lauri, de passage A Paris avant de se rendre a Dublin, o& ii va
presider, en qualit6 de legat, le Congres eucharistique, nous fait 1'honneur de dire la messe dans notre
chapelle. Il reviendra demain. Sa visite nous donne
l'occasion de faire connaissance avec les hauts personnages qui l'accompagnent. Nous en sommes justement
fiers.
23 juin. Visite de Son Excellence Mgr Maglione, nonce
apostolique, a l'exposition d'histoirereligieuse des dixseptikme, dix-huitikme et dix-neuvieme ;icles.- Si nous
signalons ici ce petit 6venement parisien, c'est que nos
deux communaut6s comptent elles-m&mes parmi les
exposants. Nous avons pret6, en effet:
I° Le tableau de saint Vincent de Paul qui, dans notre
sacristie, ouvre la sirie des supbrieurs genCraux;
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i M. Lebreton le iaoctobre 1639;
3° Une gravure de Grard Scotin reprisentant notre
saint an Conseil de conscience;
4°.Autre gravure du dix-huitieme siecle : le saint
exhorte les galbriens;
5S Gravure d'Antoine Hrisset : Ic saint recommande
l'ceuvre des Enfants-trouv•s;
6° L'acte d'association passe, le 4 septenMbre 1626,
entre saint Vincent et sestrois premiers missionnaires;
parchemin original;
7' Un magnifique portrait de M. Etienne, sons
cadre;
8* Une grande et belle image, sur laquelle on
apercoit M. Etienne envoyant ses pr&tres et ses scears
a travers le monde;
g9 Gravure italienne du dix-huitieme si~cle representant les oeuvres des deux communautbs;
IO° Portrait de Mile Le Gras, gravi par du Change ;
S11 Lettre autographe de Mile Le Gras a saint
Vincent;
I2" Les Filles de la Charitk : leur travail, lears devotions. Seize gravures en deux groupes.

La direction des Archives nationales a ajout :
IP Un grand tableau de l'6glise Saint-IEtienne-duMont : saint Vincent peint par Bourdon;
2* Une lettre de saint Vincent, toute, sauf la signa-

ture, de la main du frbre Ducournau;
3° Un acte notarik sign6 uVincent de Paul a,

Voici ce que, sous la signature de M. Louis Brochard,
1'eminent cure de Saint-Gervais, la Semaixereligieusede
Parisnous dit de cette exposition (n* du 25 juin 1932) :
" Elle est une evocation directe, vivante, du fait reli-

gieux en France depuis la Revocation de l'tdit de
Nantes jusqu', la Separation. 11 s'agit du fait religieux total : catholique, protestant, juif. La contribution de I'Eglise protestante est pen abondante, celle
de la communaut6 juive l'est bien davantage et remplit A elle seule une salle entiere et fort curieuse, qui
ne retient pas le moins grand nombre de visiteurs.
a Le fait catholique est assur6ment le plus souligne.
On trouve la, recueilli, un ensemble de textes et de
documents originaux, d'estampes, de portraits, de
tableaux, de cartes, d'objets, enfin, destines a illustrer
cette histoire. Les 4pisodes principaux retraces sont
les luttes entre l'autoriti royale et les protestants, le
jansenisme de Port-Royal, les querelles de doctrine
entre Fenelon et Bossuet sur le qui6tisme, la dissolution de l'ordre des Jesuites. D'autres documents-montrent l'activiti des Ordres religieux: saint Vincent de
Paul avec ses Pretres de la Mission et ses Filles de la
Charit6, l'Oratoire, les missionnaires d'ExtremeOrient, la Soci6t6 de Saint-Sulpice. D'autres encore
rappellent le souvenir des grands hommes, pretres ou
laics, mel8s a ces trois sicles de vie religiense : grands
pr6dicateurs, ecrivains religieux, orateurs parlementaires.
a Parmi tant de documents, d'objets offerts a la
simple curiosit6 et quelquefois a notre veneration, lesquels signaler? Les manuscrits sont nombreux : sermons et lettres de Bossuet, autographes de saint
Francois de Sales et de sainte Jeanne de Chantal, de
saint Vincent de Paul et de la Bienheureuse Louise de
Marillac, de Pascal et de la Mire Angelique, de
F6nelon. et de Mme Guyon, des deux duchesses de
Longueville, de Nicole, de la marquise de Maintenon
et de tant d'autres. Citons encore un devoir du grand
Dauphin, corrige par Bossuet, le manuscrit du journal
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de l'abb6 Ledieu, celui des Moines d'Occidcnt de
Montalembert, et, sous la meme vitrine, le buvard du
grand orateur avec ses dernieres plumes d'oie et, tout
a c6t, comme si elles allaient reprendre celles-ci, ses
deux longues et fines mains coulies en platre. Combien, parmi tant de souvenirs, sont, pour nous, ou
presque.de v6ritables reliques!
a II faudrait citer tout le catalogue, et encore ne
serions-nous pas complets, car plusieurs objets oit 6ti
ajout6s depuis sa r6daction. Telles d'6mouvantes
reliques des martyrs de la Commune : celles de
-Mgr Darboy, de l'abbe Deguerry, le br6viaire a demi
consume du P. Olivaint, que ce saint religieux, as
dernier moment, voulut soustraire a la profanation.
Tel encore ce portrait si expressif, peint par Philippe
de Champaigne, du cardinal de Richelieu sur son lit
de mort, qui, tout coiff6 d'un bonnet de coton, reste
encore le grand cardinal...
(cLa contribution de M. l'archidiacre J. Gaston est
des plus importantes. II a liberalement offert a notre
curiosit6 la riche collection, patiemment amassee par
lui, de nombreuses et naives images anciennes de confr6ries de devotion, de corporations et de charit6, qui
illustrent de maniere si vivante l'histoire de la devotion
et des devotions populaires.
SCertes, aucune preoccupation apolog6tique n'a
pr6sid6 a cette exposition, mais seulement - et il
faut en louer hautement les organisateurs - une pense-tres large et comprehensive du fait religieux, et
tres sympathique aussi. L'kglise n'a besoin que de la
v6rit6, et certains documents, qu lques lettres de
pretres infidHles a lears voeux de l'6poque revolutionnaire, ne sont que des ombres indispensables A la
verit6 du tableau et qui font mieux ressortir les som-

mets lumineux. ,,
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24 juin. Fite de saint Jean-Baptiste, patron du
P. Atienne. - Le corps de ce dernier repose dans le
caveau de notre chapelle. Chaque ann6e, le 23, un
beau bouquet de fleurs naturelles est d6pos6 sur la
dalle qui porte son nom et rappelle la date de son
d6ces. Les Soeurs de la sacristie de la rue du Bac,
fiddles a une tradition inaugur6e, au premier anniversaire de la mort, par la bonne sceur Metivier, rendent
ce fid~le hommage a celui qui a m6rit6 d'etre appel6
le restaurateur de nos deux Communautes.
28 juin. - Seance antepr6paratoire sur les deux
miracles attribubs a I'intercession de Mile Le Gras :
I'un de Paris, l'autre de Palerme. Tous deux sont
retenus pour la Congregation pr6paratoire, dont la
date est fix6e ultbrieurement. Un premier ecueil est
evit6; d'autres se prbsenteront. Prions pour le succes et
comptons sur le secours de Dieu et la protection de
saint Vincent, qui ne peut laisser plus longtemps sa
collaboratrice au vestibule du martyrologe.
29 juin. - On nous annonce, a 1'examen particulier,
que, d'apres un t6l6gramme du consul de France A
Hongkong, M. von Arx, tomb6 entre les mains des
communistes chinois il y a deux ans, est toujours
vivant et prodigue ses soins aux malades d'un h6pital. Nous souhaitons que les Annales puissent publier
un jour le journal de sa longue captivit6.
I" juillet. - Branle-bas g6enral dans la maison. Ce
sont les jeunes qui partent en vacances. A voir la joie
se refltter sur les visages, on est porte a croire que
Beaucamps a ses charmes, surtout au lendemain des
examens.
3 juillet. - Aujourd'hui, a vingt-trois heures, s'est
6teint, A notre infirmerie, & la veille du jour oif il

devait terminer ses quatre-vingt-cinq ans, un confr&re
qui fut, toute sa vie, un modele de travail et d'6nergie.
M. Raymond Gleizes etait n6 dans l'Aude, pres de
Castelnaudary, a Villeneuve-le-Competal, le 9 juillet
1847. Apris de serieuses etudes au s6minaire de Carcassonne, alors dirig6 par notre Congregation, il fut
ordonn6 pretre le 19 avril 1870. Le s6minaire interne
de Saint-Lazare lui ouvrit ses portesle 8 octobre 1871,
au lendemain d'6evnements tragiques, et le garda un
an. On lui trouva des dispositions pour les grands
seminaires, oit il passa les trente premieres annees de
sa vie d'enfant de saint Vincent. Ce fut d'abord La
Rochelle (1872-1875), ensuite Nice (1875-1884), Marseille (1884-1887), Oran (1887-1888), Kouba (18881897), Tours (1897-1902). Tours le vit venir en qualit6
de superieur et de visiteur. Transf6ri A Liege, comme
sup&rieur et directeur de la province des Sceurs de Belgique, il y construisit, pres du palais du gouvernenr,
une residence de style gothique dont, jusquedansses
dernieres annes, il aimait A parler.
En 1911, le P. Fiat le rappelait a Paris. (t je ne
vous donne aucun office, lui dit-il, vous travaillerez A
la vie de Jean Le Vacher, que nous d6sirons pouvoir
lire le plus t6t possible. ) Bient6t, M. Eugene Bodin,
Cconome de la maison, etait mis dans l'impossibiliti
de continuer ses fonctions. M. Gleizes fut pri6 de le
remplacer. II devint visiteur de la province de France
en 1921 et assistant de la Maison-Mre l'annee suivante. A quelque temps de la, l'6tat de ses yeux,
menaces de cataracte, ne lui permit plus de remplir
ces importantes fonctions : il risigna l'office d'assistant en 1927, et celui de visiteur en 1928.
M. Gleizes a toujours donn6 l'exemple de la regularitb, de l'obeissance, de 1'energie et du travail.
Sa regularit6 etait parfaite; il n'6tait pas homme A
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chercher des pr6textes pour s'exempter de ceci ou de
cela. La Rigle I'attirait; il I'aimait et ne comprenait
pas qu'on la negligekt. La peine la plus grande de sa
vie fut peut-etre celle qu'il iprouva le jour oui une
chute malheureuse, en le privant de 'usage de ses
jambes, I'emp&cha de suivre desormais les exercices
de la Communaut6.
L'ob6issance lui 6tait chere. II accepta tous les
postes que cette vertu lui imposait, meme ceux qui
n'avaient aucun attrait pour lui, comme la sup6riorit&
et la direction d'une province de Sceurs. Sachant qn'il
Ihi manquait certaines qualit6s pour bien reussir dans
ces emplois, comme le don de a. parole, il en souffrait,
mais se r6signait, portant sa croix en esprit de sacrifice.
II aurait priffr6 de beaucoup pouvoir disposer de
son temps pour ses 6tudes favorites. La belle figure de
Jean Le Vacher Favait charmi des le temps de son
sejour a Kouba; il s'en 6tait 6pris, et la pensee d'ecrire
la vie de ce h.ros germa dans son esprit. On 'y encouragea; il voyagea, visita la France, 1'Italie, 1'Espagne,
l'Alg6rie, la Tunisie, s'arretant partout oi0 il avait
quelque espoir de d6couvrir des documents, comme a
Rome, Madrid, Alger, Tunis, Marseille, Lyon, Bordeaux. C'est a Paris surtout qu'il fit la plus ample
moisson. On le voyait i la Bibliothbque nationale, aux
Archives nationales, aux Archives des ministeres des
Affaires 6trangeres, des Colonies et de la Marine. Dans
sa chambre, on le trouvait toujours la plume a la main,
en compagnie de son cher martyr.
La phase des recherches aurait trains indifiniment
si, en 191 I, le P. Fiat ne lui avait ditde presser la compositionde l'ouvrage. 1911 s'coula, 1912 et 1913 6galement. M. Gleizes n'6tait jamais satisfait; ii ajoutait et
corrigeait; ilne retranchait presque jamais; retrancher
lui 6tait d6sagr6able. Autour de lui, on s'impatientait.

II accepta l'aide d'un confrere qui avait la plume alerte,
et enfin l'ouvrage vit le jour. C'6tait en 1914. L'Acad6mie francaise recompensa son travail par un prix de
5oo francs.
Le volume fut bien recu du public savant; c'ktait
un sujet nouveau, cr66 de toutes pieces sur des documents de premiere main par un sp6cialiste en la
matiere, apres des ann6es de recherches tres longues
et tres 6tendues. C'est la ce qui fait sa valeur. I1ne
faut y chercher ni les grAces du style, ni meme les
rigueurs d'une critique impartiale.
M. Gleizes etait un passionn6, un enthousiastes
C'etait sa force et sa faiblesse : sa force, car la passion maintenait son 6nergie toujours au m&me niveau;
sa faiblesse, car elle 'empechait de comprendre le
point de vue de ceux qui ne partageaient pas ses id6es
et meme le portait trop facilement a suspecter lear
bonne foi.
Quand M. Grandchamp publia les deux opuscules
dans lesquels etait mise en doute la captivite de saint
Vincent de Paul A Tunis, M. Gleizes s'indigna et
demanda de d6fendre r'honneur de ce dernier, qu'il
croyait outrageusement attaqu6. De la son dernier
ouvrage : la Captiviti et les (Euvres de saint Vincent de
Paul en Barbarie, qui parut en g13o0 C'est une these, et
les theses ne convenaient pas i la trempe de son esprit,
mieux dou6 pour l'6rudition que pour le raisonnement.
M. Gleizes ne s'est pas contentA d'ecrire sur M. Le
Vacher. II aurait voulu pour lui les honneurs des
autels. Le procks de beatification fut son ceuvre. 11
r6digea les articles, choisit et vit les tbmoins, forma
le.dossier du proces des 6crits et, si 'on peut ainsi
parler, pr6para m6me les miracles.
Pour exciter la d6votion du public envers ce serviteur de Dieu, il eut l'ingnieuse id6e de l'Image qui

guerit. Grace i lui, l'image alla partout, et de partout
lui arrivaient des nouvelles de graces obtenues : conversions, guerisons, succhs scolaires, etc. Et ces graces
ressemblaient parfois a de v6ritables miracles. I1 en
publiait les comptes rendus.qui entretenaient ou plut6t
augmentaient la confiance en la protection du martyr
alg6rien. Cette confiance 6tait suivie de prieres et les
priires obtenaient de nouvelles faveurs.
La reconnaissance se traduisait par des offrandes
et les sommes recueillies permettaient l'impression"
d'autres images et d'autres livres. La foi de M. Gleizes,
foi jeune, fraiche, enthousiaste, communicative, itait
A la source de ce mouvement de d6votion, qui grandissait tous les jours. Son nom restera indissolublement li6e celui de M. Le Vacher.
L'Image qui guerit le guerit lui-m6me d'abord d'une
maladie d6licate qui n6cessita une operation chirurgicale; ensuite, en 1919, d'une fluxion de poitrine, A la
suite de laquelle, en guise de convalescence, il parcourut la France, l'Espagne et I'Alg6rie pour accroitre
sa moisson de notes sur M. Le Vacher. La cataracte,
qui, pen A peu, obscurcissait ses yeux, fut plus rebelle a
la puissance du martyr. Elle persista malgr6 toutes les
prieres et obligea le patient, nous l'avons dit, A r6signer
ses fonctions d'assistant de la Maison-Mere et de visiteur.
L'activit6 de M. Gleizes ne pouvait se concilier avec
l'inaction. Il continua, aid6 par d'autres yeux, A prparer une vie plus complete de M. Le Vacher et garda
le ministere du confessionnal. Malgr6 1'embarras des
voitures, il s'engageait dans les rues pour aller con-

fesser Ala Maison-Mere des Sceurs on AJ'h6pital SaintJoseph. Chaque retraite le revoyait a L'Hay, oi il
passait les huit jours entiers, toujours Ala disposition
des retraitantes.

M. Gleizes a servi et bien servi la Compagnie pen1 meritait d'etre cit6 a l'ordre du
jour et propos6 comme un modele des vertus qui caracterisent le veritable enfant de saint Vincent.
dant soixante ans.

7 juillet. - Retour de Notre Tres Honor6 Pere. Tons
peuvent constater avec joie que la reputation des eaax
de Bourbon n'a pas 6t6 surfaite. Le claudi ambulant
de 1'tvangile nous revient A I'esprit.
* 9 juillet. - Fete de saint Vincent de Paul. Son Exc.
le nonce apostolique chante la messe; Mgr ClercRenaud, les v4pres; et Mgr Leynaud, archeveque
d'Alger, qui compte parmi les grands pr6dicateurs
des chaires franjaises, donne le panegyrique. Tout se
passe avec la solenniti et la piete ordinaires. On
remarque A diner que peu d'invit6s ont repondu a
1'appel de M. le Superieur g6n6ral, consequence desastreuse des vacances, qui font de plus en plus le vide
dans les villes.
26 juillet. - Fete de saint Vincent Ala Maison-Mere
de la rue du Bac. Les deux communaut6s ont le plaisir
d'entendre M. Baeteman c616brer A sa maniere, c'estA-dire avec sa parole chaude et vibrante, les vertus et
les peuvres da"Fondateur.
27 juillet. - A 1'examen particulier, Notre Tres
Honor6 Pere annonce que M. Souvay, preckdemment
sup6rieur du s6minaire Saint-Louis (]tats-Unis), est
nommx
substitut A la place de M. Mac Hale, d6missionnaire pour raison de sant6. La Communaut6, qui
a pu appricier les mirites de ce dernier et le regrette
profondement, se r6jouit de le voir remplac6 par un
confrere deji avantageusement connu. La circulaire
suivante a &t6envoyee par M. le Superieur g6neral aux
sup6rieurs des maisons :

( II est de mon devoir de porter A votre connaissance et d'une maniere.officielle un bvenement qui
interesse l'entiere Congregation. J'ai dit " d'une
a maniire officielle n, car,tres certainement, un grand
nombre d'entre vous savent dijA que le digne M. Patrice
Mac Hale a donn6 sa d6mission d'assistant de la Congr6gation et que M. Charles Souvay le remplace avec
le titre et les fonctions de substitut.
( M. Patrice Mac Hale 6tait assistant depuis I'annee
1919', en laquelle il fut 6lu par la 280 Assembl6e
gendrale.
( Avec quelle conscience et prudence ii remplit les
fonctions de cet important office, vous le savez, vous

tous qui l'avez pu connaitre et appr&cier.
, Nous le savons, nous, membres du Conseil de la
Compagnie, qui avions la consolation de le voir assidiment, soit durant le temps de nos deliberations,
soit dans nos rapports de confrere a confrere avec lui.
( Je le sais encore plus particulibrement moi-meme
qui ai toujours trouv6 en lui un conseiller d'une parfaite loyaute et d'une non moins grande sagesse. Les
charges qu'il avait remplies, et si bien, dans sa province, y compris celle de visiteur; les missions sp6ciales a lui confiees par mes vin6r6s pridicesseurs et
par moi-meme en diverses provinces de la Compagnie
faisaient de M. Mac Hale un tres precieux conseiller,
qui avait le grand avantage de connaitre personnellement bon nombre de maisons et de personnes.
c Ses qualitis de droiture, d'6ducation, de bont6,
deji couronn6es par l'esprit surnaturel qui toujours
dirigeait sa conduite, ses avis, ses d6cisions, itaient,
en outre, puissamment aidees dans leur exercice par
sa connaissance de la Congr6gation, de ses Constituz. C'est par distraction que la circulaire envoyte aux maisons porte:
1914.
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tions, de ses regles, de ses usages, en un mot de tout
ce qui est requis pour faire le parfait assistant.
- Apris avoir utilise ses belles qualites durant les
treize ans d6ja 6coules de mon g6neralat, j'espirais
fermement avoir le meme avantage durant le temps
que la divine Providence me laissera encore au poste
que j'occupe, durant les annies ou les mois que votre
commune charit6 me souffrira a votre tate.
S. Et voild que cette Providence m'impose, ainsi
qu'a Messieurs les autres membres du Conseil, le
sacrifice d'etre prive du d6vouement et de l'aide de
M. Patrice Mac Hale.
o Pour lui-- ainsi pensait-il - etait arrive l'age oil les
ann6es nombreuses ont apport6 les habituelles incommoditis de la vieillesse. II sentait sa sante affaiblie,
ses forces diminuees, moins 6nergique sa resistance
physique. Une duret6 d'oreille, qui n'est pourtant pas
encore la vraie et totale surdit6, lui rendant difficile
l'assistance aux s6ances du Conseil, la conversation
avec les personnes du dedans ou du debors, et meme

l'audition d'une simple lecture, il crut de son devoir
d'offrir, i plusieurs reprises, sa d6mission d'assistant
de la Congregation.
( Sans nul doute,-ainsi pensais-je & mon tour,-la

delicatesse de sa conscience et la haute ideequ'il a de
la charge; l'appr6hension, trop vivement ressentie,
d'etre infirieur A sa tAche; la crainte de ne plus

repondre A la confiance que la Compagnie avait mise
en lui font qu'il tient pour trop puissantes les raisons
qui l'incitent et le contraignent a offrir sa demission.
" Mais si pressantes furent ses instances plusieurs
fois r6p6etes que je crus ne pas pouvoir lui refuser

ce qu'il considerait, A la fois, comme une ipsigne
grace et comme l'accomplissement d'un devoir.
, D'accord avec les autres assistants, j'acceptai la
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demission de M. Mac Hale, tout en lui ofrant la sincere expression de notre commune reconnaissance
pour les grands services rendus et pour la parfaite
6dification par lui donn6e en cette occurrence, comme,
d'ailleurs, en toute occasion.
(Je suis assure, Messieurs et mes chers Confreres et
Frý'es, que vous vous unissez tous a notre reconnaissance et que, comme nous, vous la lui marquerez,
cette reconnaissance, par la priere.
t M. Mac Hale, d'ailleurs, bien que dans une autre
situation, continuera a s'interesser, devant Dieu, i la
direction g6nerale de la Congregation par l'offrande
de ses prieres et de ses m&rites.
" Une fois accept6e la demission de M. Mac Hale,
il m'a fallu penser au choix du substitut qui tiendra
sa place jusqu'a la prochaine Assembl/e sexennale ou
m&me gne/rale, selon qu'en disposera Ia Providence.
(c Et comme les Etats-Unis nous avaient donn6
M. Mac Hale, j'ai pens6 leur demander aussi son
substitut et, de I'avis de Messieurs les membres du
Conseil, j'ai propos6 A Messieurs les Visiteurs le nom
de M. Charles Souvay, superieur du Kenrick Seminary a Saint-Louis, province occidentale.
( La proposition qui leur 6tait faite fut agri6e par
eux. De sorte que M. Souvay est 61u substitut jusqu'a
1'l6ection d6finitive d'un assistant par la plus prochaine Assembl6e.
c Bon nombre de nos confreres des deux provinces
du Nord-Amerique connaissent M. Souvay, soit personnellement, soit de reputation. Pas n'est besoin de
le leur pr6senter. D'unanime avis, ils lui connaissent
et reconnaissent les qualit6s peu communes qui le
font apte a son nouvel office.
(( Dans les autres provinces, il ne manque pas non
plus de confreres qui ont eu l'occasion, v. gr. a Rome,
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-de le connaitre et de l'appr6cier. Quoi qu'il en soit,
par sa large culture eccl6siastique, surtout scripturaire et canonique; par ses grades universitaires brillamment conquis; par la pluralit6 des langues qu'il
possede, parle et Ccrit; par la maniere dont ii s'est
acquitt6 des divers emplois qui lui furent confies; par
les succes de tres bon aloi" qui ont marque son.passage i la t&te du Kenrick Seminary; par les sympathiques regrets a lui temoignes lors de son depart de
Saint-Louis, tant par le venerable archevequc de cette
ville que par le respectable visiteur de la province;
M. Souvay s'indiquait, s'imposait presque a mon choix
et a l'approbation des Visiteurs. II vous apparaitra,
comme il nous est apparu a nous-m6mes, digne, de
tous points, de la conhiance du Superieur, du Conseil
de !a Congregation, des Visiteurs et de l'entiere Compagnie.
* C'est done avec la plus parfaite assurance que je
vois M. Charles Souvay prendre place au Conseil de
la Congregation. J'attends beaucoup de sa collaboration et je compte retrouver en lui les qualites qui
caracterisent le parfait assistant, tel que l'exposent si
bien les regles de cet office. ,
LA ROCHELLE
LE PREVENTORIUM MARIN

11 arrive parfois, pour ne pas dire souvent, que certaines soeurs et d'excellents parents, d6sireux d'assurer la sant6 d'enfants convalescents ou faibles, se
trcuvent embarrasses. Les etablissements laiques ne
manquent pas, et la justice demande d'ajouter que
-plus d'un est recommandable. Mais il est naturel
qu'on pret're un etablissement offrant toutes garanties, non seulement pour la sante physique et meme la

-

703 -

sant6 morale, mais encore pour la formation religieuseet la piet6. C'est pourquoi, il me semble rendre service aux sceurs que de leur faire connaitre le priventorium de La Rochelle. Quelques-unes se sont peutktre d6ji Atonn6es. u Mais nous n'ignorons pas
plusieurs de ces etablissements tenus par nos soeurs! )
Oui, mais its sont destines aux petites ou jeunes
filles; or, celui de La Rochelle est r6serv6 aux petits
garcons. Trop souvent ceux-ci sont dirig6s vers des
maisons d'ou l'id6e religieuse est pratiquement proscrite, done toute formation morale. Il n'en est pas de'm6me de celle de La Rochelle, dont la direction est
confide aux Filles de la Charit6 et qui possede unaum6nier sage et z61A. Rien qu'i ce point de vue, il
devrait etre pr6f6r6 a tout autre; mais il convient
d'ajouter qu'il ne laisse rien a d6sirer quant a l'organisation et a l'agr6ment du site.
La villa Richelieu se trouve au bord de l'oc6an,
en dehors de la ville de La Rochelle, dans un cadre
enchanteur de verdure et de fleurs. C'est un veritable
chateau de plaisance que fit constriire, pour son plaisir, une riche Anglaise. A l'horizon s'estompent, andessus des flots, l'ile de Re et File Madame. Cette
derniere 6voque le souvenir des nombreux pretresqui, a 1'6poque de la R6volution francaise, y moururent pour leur foi, et parmi lesquels 6taient plusieurs pretres de la Mission. J'ai entendu dire que
leurs noms n'avaient pu &tre retenus sur la. liste de
ceux qui sont proposes pour les honneurs de la b6atification, faute de renseignements suffisants. 11 est
permis d'esperer que des -recherches ultirieures parviendront A les trouver.
Mais revenons au pr6ventorium. Les murailles ext6rieures sont, en grande partie, tapissdes de lierre, de
rosiers grimpants et d'autres plantes, dont les feuil-
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lages et les fleurs pobtisent encore les lignes agreables
et pittoresques de la villa.
Et tout autour s'6tend un vaste parc, qu'ombragent
des arbres de toutes essences et dont les vertes
pelouses sont entrecoupees de plates-bandes diaprees.
Des jeux de toutes sortes sont mis a la disposition
des enfapts : ballons, anneaux, portique, corde a
noeuds, etc. Et, au-dessous d'une superbe terrasse, ofi
I'on accede du rez-de-chausste de la villa, c'est la
greve, que recouvrent les flots marbe haute, et dans
lesquels, aux heures choisies, la joyeuse bande des
gamins va s'6brouer.
Une rustique salle d'itude et de jeux calmes, cachie
dans le feuillage multicolore, semblerait disposee
pour les songeries d'un poete plut6t que pour la correspondance breve et la distraction a demi silencieuse
des enfants moins bruyants. A quelques pas, s'6lMve
une petite tour fort 6legante, couronn6e d'une galerie
ajouree, au-dessus de laquelle s'erige une svelte
colonne surmont6e d'une artistique statue en pierre
de la Vierge Mere. Tour et colonne ont et6 elevees
par Mgr Thomas, 6veque de La Rochelle, auquel
cette partie de la propri6t6 appartenait. Toute la ville
connalt la Vierge des Marins. Ceux-ci la saluent de
loin et appellent sur eux et leurs families sa maternelle protection. II parait qu'i La Rochelle, si tous
ne connaissent pas la villa Richelieu, nul n'ignore la
Vierge des Marins.
Mais entrons dans la villa. Tout est clair en cette
belle maison. On nage litteralement dans l'air et la
lumibre. On se sent a l'aise dans ces blancheurs. Tout
est frais, tout est net, ordonn6, reluisant. Les poumons se dilatent, on se sent plus 16ger. Dortoirs tout
de blancheurs, rifectoire si gai et oiu, comme partout
d'ailleurs, la lumiere et l'air entrent A flots.
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Mais montons i la chapelle. C'est le coeur de la
maison: un coeur qui vit et qui distribue la vie.
Coquette, comme tout ici, et si recueillie! C'est une
veritable edification de voir ces enfants, les bras croisis, les yeux baiss6s, priant avec une ferveur de seminaristes. Ah! si vous entendiez les si judicieuses
allocutions de M. I'aum6nier, aussi paternelles qu'appropri6es a ces intelligences d'enfants! Nul doute
que plus d'un n'ait trouv6 au preventorium, outre
les forces physiques, les lumieres et les energies
morales qui les aideront a sauver leur ame. Et la
simplicit6 avec laquelle tout ce petit monde se confesse! La blancheur, la lumiere, la clart6 ne sont pas
que dans i'atmosphere physique, elles sont aussi dans
les ames.
Le bon Dieu a r6compens6 les efforts du pr&tre et
des soeurs si harmonieusement conjuguis. Quand un
convoi d'enfants revient & Paris, les ahciens du (( pr&ven , accourent, nombreux, saluer la sceur qui
l'accompagne ou M. l'aum6nier. Et ce spectacle, dans
le hall de la gare, est singulibrement 6mouvant. Des
larmes de joie et de reconnaissance coulent sur des
visages de jeunes a l'aspect pourtant tres viril.
D'autre part, plusieurs des anciens pensionnaires du
preventorium sont actuellement au s6minaire.
Quoi d'6tonnant? Il suffit d'assister a l'action de
graces de ces enfants apres la communion pour comprendre que le J6sus de l'Hostie ne peut se d6fendre
de se choisir parmi eux quelques ministres de son
Eucharistie. C'est si pieux et si touchant dans 1'attitude et dans l'expression! Je me trouvais au pr6ventorium le dimanche dans I'Octave de la Fete-Dieu. Il
y cut procession solennelle du Tres Saint Sacrement.
Chapelle et blancs corridors 6taient enguirland6s de
verdure et de glycines, le sol jonch6 de p6tales
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odorants. Chaque enfant avait en main une orif amme
ou une gerbe de fleurs. Et tous chantaient. Les cantiques des enfants 6taient comme accompagnis par le
murmure des flots-venant mourir sur la greve voisine,
par le bruissement des feuillages secouns par le
vent du large. M. l'aum6nier dirigeait le mouvement,
qui aurait pu etre modifie par les coups de vent
secouant les oriflammes, agitant les ailes des cornettes, soulevant la chappe du cel6brant, faisant tournoyer les fleurs que les enfants plus jeunes lantaient
pourtant avec une fervente energie vers l'ostensoir et
jusque dans ma bouche. Aussi, pourquoi me laisse-je
emporter par leur juv6nile ardeur, et pourquoi chantije avec eux et de coeur et de bouche?
Pourquoi? Mais parce que je ne pouvais ne pas &tre
touch6 de leur ferveur, parce que je ne pouvais ne pas
admirer 'ceuire accomplie. Cette procession n'etait
qu'un couronnement. En effet, ces enfants parviennent a chanter l'ordinaire de la Messe en chant
gr6gorien impeccable, ce qu'ils avaient fait le matin
meme. Et ce qui parait impossible en des 6tablissements oh les enfants demeurent des ann6es est realise
en ce pr6ventorium, ou ils ne restent que durant une
piriode relativement restreinte (six mois au plus).
On leur apprend non seulement i assister A la messe
du dimanche, mais encore a assister et a participer A
la grand'messe paroissiale.
J'ai peu parl6 des sceurs; elles m'en voudraient,
d'ailleurs, si j'insistais sur leur 6Ioge. Elles sont
second6es par un personnel de jeunes personnes, dont
Ie plus grand nombre, sinon toutes, sent I&, soit pour
etudier leur vocation, soit pour acquerir les forces
n6cessaires a la rude vocation de servante despauvres.
Plus d'une de celles qui ont ainsi essay6 leurs forces
et leur vertu sont d6jA Filles de Ia Charit6. L'une
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d'elles est morte en odeur de saintet6. L'heure neparait pas encore venue de parler d'elle, mais tout

laisse esprer qu'elle viendra.
Cependant, qu'on ne se meprenne pas. La villa,
Richelieu est un preventorium et non pas un sanatorium. On n'y admet ni tuberculeux d6clar6, ni contagieux. D'ailleurs, la sup6rieure du Sanatorium marin,
rue Philippe-Vincent, La Rochelle, adressera a qui les

lui demandera les renseignements n6cessaires. On pent
y envoyer, non seulement durant la belle saison, mais
en tout temps. La villa est situ6e face au sud, et le
climat, salubre et vivifiant,.est facile a supporter hiver
comme &t6. 11 n'est pas necessaire de dire qu'un m6decin est attache a l'Atablissement.
Mon but n'est pas de parler de La Rochelle, mais
du pr6ventorium. Sinon, je mentionnerais une autre.
maison de Filles de la Charit6 qui fonctionne admira-blement sous I'intelligente et active direction actuelle.
Dans une maison' des champs, on m'a montr6 une.
statue de 1'Immaculee qui aurait etb offerte par I'une
des martyres de Tien-tsin, avant son d6part pour la
Chine. Au parloir, j'ai vu le portrait de Mgr Landriot, ve~que de La Rochelle, qui, devenu archeveque
de Reims, obtint de M. Etienne des missionnaires
pour sa ville archiepiscopale, et pour le phlerinagede Saint-Walfroy, oui il installa son P. Flagel. Monseigneur s'y retirait souvent, afin de profiter des conseils de celui dont la memoire, apres pros d'un demisiecle, demeure vivante et v6ner6e dans la r6gion des:
Ardennes, de la Meuse et de Belgique avoisinant le
phlerinage.
Ce n'est pas sans un sentiment empreint d'une certaine tristesse que j'ai pu voir sur la fagade de notre
ancienne maison de missionnaires, devenue 6vech6, et
le monogramme de saint Vincent et les armes de la.
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Congregation. La Rochelle, Saintes, Rochefort connurent les prktres de la Mission. Seminaires et rsidences de missionnaires ont dO etre abandonnes. Mais
la pensee du bien accompli est une consolation. Est-ce
en reconnaissance de ce bien commence par saint
Vincent, qui n'a pas ete etranger a l'erection du siege
6piscopal de La Rochelle, qu'un beau vitrail a et&
plac6 eu son honneur dans la cathedrale, au-dessus
du maitre autel? Je ne sais.
Mais, pour un fils de saint Vincent, cette ville et
ce port, ou s'embarquerent autrefois de si vaillants
ap6tres, disciples eux aussi.du grand saint, 6voque de
bien nombreux et de bien touchants souvenirs.
Que notre Bienheureux Pere benisse ses filles qui
y sont demeurees, et sp6cialement le pr6ventorium
M. COLLARD.
de la villa Richelieu!
TONNEINS

I1 y a quelques mois, nous efmes l'occasion de voir
la sceur Agnes, I'active et si charitable directrice de
l'hospice des vieillards de Tonneins et de l'Orphelinat catholique, et nous fumes frappe, n'ayant pas
p6netr6 depuis longtemps dans les lieux oi elle
exerce son autorit6, on pourrait presque dire sa souverainet6, des restaurations et ameliorations qui out
6t4 accomplies pour ses ceuvres de jeunesse, avec an
grand sens di la salubrit6 et de la beauti. Et I'ayant
felicitee du peu qu'il nous fut permis de voir, car les
travaux consid6rables 6taient inachev6s et les materiaux encombraient encore un peu partout, nous
primes l'engagement, sur son invitation, de faire une
visite complete h l'6tablissement des qu'il serait en
etat d'etre vu et decrit.
La semaine derniere, nous 6tions avis6 fort gracieusement que la m6tamorphose, car il s'agissait de
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transformer un vieux bitiment en maison moderne,
confortable, pratique et gaie, 6tait accomplie, et vendredi nous 6tions recu avec le plus vif empressement
chez les hospitalibres seurs de Saint-Vincent-de-Paul.
Jamais interview ne fut plus intiressante, jamais
visite ne fut faite plus agrbablement.
La maison recree pour les jeunes filles qui travaillent et qui, apres leur labeur quotidien, ont besoin
de repos et de tranquillit6, loin de leur famille, d'une
atmosphere qui la leur rappelle, qui a quelque chose
de doux et de maternel, est vaste par son 6tendue et
ses d6gagements et s'6lve, dans une symphonie de
bleu et de blanc, derriere un rideau d'arbres, mais
bien isolde au soleil, dominant potager, verger, fleurs
et charmilles.
Coup d'ail sur la creche
Nous passerons tout a l'heure A l'intbrieur de ces
murs attirants; mais comme la pouponniere qui,
quoique bien ind6pendante de l'ceuvre proprement
dite, s'offre d'abord a nos regards, et qu'occupant un
coin du rez-de-chauss6e, elle mwrite une attention
particuliere, nous nous arretons un instant devant la
barriere ou sont enferm6s, comme des oiseaux en
cage ou des poulets dans une claie, les plus petits de
la crche, qui se roulent dans le sable, pleurnichent
ou rient aux anges, cependant que les plus grands
s'ebattent dans la cour oppos6e. La soeur Agnes, qui
nous accompagne et r6pond a toutes nos questions,
nous montre toutes les commodit6s, les cabinets
hygieniques, munis d'eau courante et de ventilation;
le petit r6fectoire si bien am6aag6, avec les lits de
repos, bas comme des chaises longues, pour la sieste.
On entend : < Oui, ma Mere ), f Non, ma Mere n,
comme un balbutiement, a toutes les interrogations
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adressees aux gosses qui sucent des sucres d'orge on
gottent de fort bon app6tit.
Maitso

des wuvres de jeunesse et 'orphelinat

On monte les degres d'un 6elgant escalier extericur,
couvert en cas de pluie et de forme artistique, et I'o
arrive sur une grande terrasse, d'oi la vue plonge sur
les jardins, baignee d'or quand le soleil darde, et l'ou
remarque que de multiples portes y donneat, communiquant avec l'interieur. II o'est pas d'impression plus
gaie. On entre. Voici les pas-perdus, de grandes proportions. Voici la classe des orphelines, toutes aa
travail, et qui se levent quand elles nous voient.
Voici la salle de r6union,. avec la bibliothbque et la
scene.
Nous montons un 6tage par I'escalier du dehors, et
de nouveaux pas-perdus avec lavabos s'offrent A l'arrivant. Voici le parloir, minuscule mais coquet. Voici
le tres beau dortoir des orphelines, aux lits sym-triques, a c6t1 le dortoir du Foyer pour les pensionnaires, avec chambres 4 courtine, fenetre a chaque
alc6ve, cabinet de toilette dissimuln
au fond du vaste
appartement. Tout eat clair, aerd, tout bleu, tout
blanc. d'une mkticuleuse propret6, avec l'attrait de la
verdure dans l'encadrement des baies, issue sur le
balcon commun et monumental. Voici le r6fectoire
des orphelines, avec la salle de service attenante.
Voici des cbambres particulibres, I'oaurair qui a
I'activit6 d'une ruche, l'atelier oi se prepare le travail
en confection. Puis c'est la salle
manger, claire
encore et charmante, comme toutes les parties de cette

avenante deneure, des jeunes filles du Foyer, avec
t6•lpbone, mnettant la Mere superieure en relation
avec tout son monde.
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Nous repassons par la terrasse. Nous descendons
jusqu'au pr6au commun.
Rien dans cet ensemble n'a 6t6 n6glig6, rien n'est
rebarbatif, tant soit peu d6plaisant ou m6lancolique.
Tout est distraction pour les yeux. Toutes les com-

modites et tout le confort ont &6 distribubs avec
intelligence et un visible souci de flatter la jeunesse.
L'hygiine et le chauffage central compietent tout ce
qui sdduit au premier examen: le miroir des parquets
et la mosaique bariol6e, la laque des murs, 1'6clat de
la lumiere.
Nous ne tarissons pas d'eloges pour tout ce modernisme sain et riant, et la Mbre superieure nous confirme qu'une f&te inaugurale aura lieu, avec musique
et chant, un de ces dimanches d'ite ou d'automne.
Nous la remercions de son obligeance. Elle nous
exprime sa gratitude.
II reste en nous, quand nous partons, au plus profond de notre ame, un ineffable ravissement, apres
avoir vu pour les jeunes filles tant de securit6, tant de
pr6venances, tant de desint6ressement, tant d'amour.
. La Petite Gironde.)

ITALIE
Le jeudi 9 juin 1932, M. de Fontenay a presenti au
Souverain Pontife le monument comm6moratif du
Fort-Daupremier missionnaire lazariste massacre6
phin (Madagascar). L'ceuvre imposante avait et6
placde sous le praau de la cour Saint-Damase. Le
Saint-PNre fut salue, a son arriv6e, par Mgr CacciaDominioni, maitre de chambre, et par I'ambassadeur
de France, entour6 de ses conseillers et de ses secretaires. M. de Fontenay fit . Sa Saintet6 le r6it du
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fait historique rappel6 par le monument que le viceamiral Lacaze et Mgr Boucher avaient d6sire offrir an
Pape des Missions pour le Mus6e du Latran.
Le Pape r6pondit qu'il agraait vivement I'oeuvre
d'art qui lui 6tait offerte, et qu'il appreciait beaucoup
l'idke qui avait inspire ce don, en souvenir de cette
belle Exposition et du Pavilion des Missions, dont il
n'ignorait pas l'apostolique rayonnement. Pie XI,
cependant, avait examine en connaisseur l'(ruvre du
sculpteur Seraz, s'int.ressant a ce que l'ambassadeur
lui disait des travaux de cet artiste, ajoutant qu'il
binissait celui-ci de grand cceur.
Durant cette conversation, le Saint-Pire semblait
avoir a coeur de redoubler de bienveillance cordiale
envers M. de Fontenay, et comme celui-ci faisait
allusion a une prochaine audience de congi : a Vous
savez bien, ripondit le Pape, que je suis toujours
heureux de vous recevoir; mais je regrette bien,
ajouta-t-il affectueusement, que ce soit, cette fois,
pour une audience de cong6. »
(La Semaine Religieuse de Paris, i" juillet 1932.)

M. Louis ALPI
En moins de vingt jours, du 27 fevrier au 14 mars,
notre province a fait deux pertes bien grandes en la
personne de MM. Alpi et Barbagli, a les deux sujets
les plus representatifs de l'ancienne garde ),, comme
les a appelts un confrere. Dans 1'espoir qu'un autre
racontera ce que fut le cher M. Barbagli, je consacre
les quelques pages suivantes a la m6moire v6nerie de
M. Alpi.
Le Trbs Honor6 Pere, il y a quelques jours seulement, nous 6crivait de lui en ces termes : 4 Le souvenir de M. Alpi restera dans votre province comme
celui d'un Rr&tre de foi vive, attach6 A sa vocation.
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En lui, la Congregation a perdu un de ses enfants les
plus dignes. I1 a un droit tout particulier Lvos prieres;
ne l'oubliez pas devant Dieu. u
Ces mots nous tracent les lignes principales du
profil de M. Alpi; le recit de sa vie, de ses oeuvres, de
ses vertus, montrera qu'il fut un v6ritable enfant de
saint Vincent et qu'il v6cut de la foi ; cette vertu,
selon les enseignements du Saint-Esprit, est la vie de
l'homme juste; elle le conduit dans les voies de la
justice, jusqu'a la vision beatifique, et I'introduit
dans le royaume de Dieu.
Louis Alpi 6tait le quatrieme d'une famille de sept
enfants; il naquit, le 27 novembre I86o, a Sambuceto,
hameau de la paroisse de Strela, situe dans les montagnes de Parme et dans le diocese de Plaisance. Ses
parents, Jean Alpi et Louise Cerati, etaient de condition pauvre, mais probes et religieux; ils donnerent
a l'enfant une education en rapport avec l'esprit de
foi qui animait leur ame. L'enfant fit ses premieres
6tudes au pays, sons la direction d'un savant et saint
pretre, Antoine Emmanueli. Celui-ci, aprbs avoir kt6,
pendant plusieurs ann6es,,cur6 de Fiorenzuola, puis
de Saint-Francois a Plaisance, se retira a Sambuceto,
quand sasante ne lui permit plus les fonctions paroissiales. II occupait son temps a faire la classe aux
enfants, bien content lorsqu'il pouvait acheminer vers
la carriere eccl6siastique ceux d'entre eux qui se
sentaient des dispositions.
M. Alpi fut du nombre. A I'6cole du maitre,il fit
toutes les classes 616mentaires et gymnasiales, tout en
ne laissant pas de travailler a la campagne. Ses belles
qualit6s lui gagnerent I'estime et l'affection de Don
Emmanueli, qui, d&s lors, parlant de lui & son pare,
pr6sageait un bel avenir au pieux et innocent enfant.
Nous connaissons tres mal cette p6riode de sa vie;
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toutefois, nous nous en voudrions de ne pas raconter
une aventure facheuse qui menaca d'itouffer, dans lear
naissance meme, tons les espoirs qu'on avait plac6s en
lui. Un de ses parents venait de mourir; le soir, selon
I'usage du pays, la chambre mortuaire itait pleine de
gens qui priaient autour du lit du difunt; le petit
Louis 6tait du nombre. Tout a coup,on entendit un
craquement; la poutre qui soutenait le parquet venait
de se briser, et tout ce qui 6tait dans la chambre, y
compris le lit et le mort, furent pr6cipites en bas. Le
cadavre tomba sur Louis et le serra dans ses bras. Le
pauvre petit fut saisi d'effroi; son maitre 1'envoya au
chef-lieu, Compiano, oi, grace i une saign6e, on put
conjurer le danger et sauver l'enfant.
Autre souvenir du meme temps. Louis avait environ
quinze ans; en croissant en age, il manifestait de
plus en plus son gout pour la piete, son ardeur pour
l'6tude et son inclination pour le sacerdoce. Son maitre, en guise de recompense, lui demanda de precher
le panegyrique de saint Roch, le 16 anft, dans l'oratoire de Sambuceto, ou le saint 6tait f&et avec grande
solennit6. Habill en clerc pour la circonstance, le
jeune homme monta en chaire et, bien que craintif, il
reussit a merveille.
Louis serait entr6.au petit s6minaire de Bedonia,
si la condition de sa famille le lui avait permis. La
Providence lui vint en aide; il concourut, en 1877, a
une bourse d'admission au college Alberoni de Plai-

sance, fut requ et, A la fin de I'annie, prit rang parmi
les el6ves.
Sa vie de s6minariste peut se resumer en trcis mots:

grand amour de 1'6tude, observance sevbre du reglement, pi6te profonde. Son premier sermon, prononc6

au debut de son cours de morale, fut gofte de tous;
fonds, forme et debit, tout 6tait parfait. Pour ceux
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qui ignoraient le succes de Sambuceto, ce fut une
revelation. Dans sa division s'6tait' formie a la
Pieuse Union LUvitique », qui avait pour but d'aider
pecuniairement les vocations ecclIsiastiques. M. Alpi
en fut un des membres les plus ardents.
A I'issue de six ans de college, vint le grand jour,
celui de l'ordination sacerdotale. Cefut le 22 decembre
1883, dans la cath6drale de Plaisance, que M. Alpi
requt l'onction sainte des mains de Mgr Scalabrini.
Apres la premiere messe c6l6br6e au college, il
retourna an pays natal pour les pr6mices. Le voyage
faillit lui etre fatal. Comme il chevauchait dans
1'obscurit6 sur la route qui va de Borgo Val di Taro
h Sambuceto, sur un 6troit chemin entoure de pricipices, le cheval, manquant pied, se trouva un instant
suspendu dans le vide, au-dessus d'un precipice profond. II attribua toujours A la protection de la tres
sainte Vierge la grace d'avoir 6chappe au danger. Son
vieux maitre fut heureux de le revoir et de l'assister
a l'autel.
Le temps de college n'6tait pas fini; trois ans d'6tudes restaient encore. Ils passerent vite. Nous voici
arrives en 1886. La vie du ministire va commencer.
II est donn6 comme vicaire au vieux recteur de I'6glise
paroissiale, Don Stefano Bersani. Pendant trois ans,
it restera Ace poste. Dans la paroisse, on se souvient
encore A present du zsle avec lequel it entretenait
parmi ses paroissiens la pratique de la vie chretienne.
Grace A lui, la confr6rie du Tres-Saint-Sacrement
prit un magnifique d6veloppement.
M. Alpi-serait entr6 dans notre Congr6gation d&s
la fin de ses 6tudes sans l'opposition de sa famille et
surtout de Mgr Scalabrini, son 6veque. Sa t6nacite
finit par avoir raison de Ia volont6 du pr6lat. M. Alpi
entra an s6minaire interne de Montecitorio le
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9 novembre 1889, veille de la solennelle b6atification
de notre bienheureux martyr Jean-Gabriel Perboyre.
Un de ses compagnons nous &crit : ( J'ai conn
M. Alpi des son entree au sbminaire. C'est moi-meme
qui fus charg6 de I'assister pendant les premiers
temps; j'eus peu a lui apprendre. llev6 an college,
ensuite vicaire & San Lazzaro, it'avait deja une education missionnaire parfaite; il ne la perdit pas une
fois pretre.
u Les commencements lui furent p6nibles a cause de
son caractere et du dinuement de la maison. II 6tait
sobre en paroles et de tenue grave, mais rien de
d6sagr6able en lui.. Fidele aux petites pratiques da
seminaire, il 6tait pour nous, beaucoup plus jeunes
que lui, un exemple et un stimulant. ,
La pens6e de sa chore paroisse abandonnie jetait
sur son visage un voile de tristesse. II se sentit plus
d'une fois porte & quitter sa vocation; mais toujours
il riussit a se maitriser et a faire un entier sacrifice
de lui-meme.
Des les premiers mois de son s6minaire, il fut employe
au ministere des missions; ce fut pendant la mission
de Collalto, au diocese de Rieti, le 27 novembre r89g,

qu'il prononca les voeux. M. Alpi 6tait fort bien doue
pour les missions, et d'esprit et de corps. II y reussissait
parfaitement et y prenait plaisir. Il se plaisait a regarder cette p6riode de sa vie comme une des plus belles.
a Aux missions, ecrit le confrbre que nous citions tout

Al'heure, M. Alpi gagna l'estime des confreres et la
sympathie du public. II pr6parait avec soin ses ser-

mons, que le public ecoutait toujours avec plaisir.
Fidele a notre m6thode, il ne recherchait pas les pensees extraordinaires; ce qu'il disait 6tait bien dit;
on voyait qu'il I'avait pr6pare; de 1l son succes. Le
confessionnal achevait l'ceuvre commenc6e par la pr6-
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dication; il y 6tait tres recherche, quoique, an
commencement, il se montrit un peu rigide. Quand
il parlait de ce temps-la, il n'oubliait pas de raconter
les difficultbs et les ennuis qui parfois l'avaient contrarie, et meme les humiliations venues d'un confrere
quelque peu original. D6ja, dbs lors, se remarquaient
en lui l'attachement a nos usages, au dedans comme
au dehors, et surtout la fidelit6 aux regles. Jamais, du
reste, il ne se relacha en cela. Sa tenue 6tait grave,
composbe, austere, jusqu'k lui donner parfois une
certaine apparence de rusticit6. Sous cette ecorce se
cachait un coeur fort sensible, prompt a s'affliger
quand il remarquait dans les rapports de confrere et
sup6rieur le manque de confiance, sans laquelle la vie
de communauti et I'exercice de 'autorit6 sont un
poids bien lourd. ,
M. Alpi quitta le ministare des missions en 1894
pour se consacrer A la direction du seminaire interne.
II nous suivait et nous assistait, icrit un de ses
anciens 6leves, dans toutes les petites pratiques dont
se compose la journee du seminariste, toujours Anotre
disposition, pret a nous recevoir pour les confessions,
communications int&rieures, etc.; il ne nous abandonnait pas dans nos petites peines et tentations et
s'int6ressait aussi a nos affaires. Sa doctrine ascitique
6tait tir6e de la vie et des enseignements de notre
saint Fondateur. Sa grande preoccupation 6tait de
nous former au d6tachement, au sacrifice, . l'amour
de notre vocation. 11 nous recommandait d'etre fiddles
aux petites choses des le s6minaire, afin d'&tre fiddles
aux plus grandes comme missionnaires. ,
L'office dans lequel M. Alpi passa les meilleures
annies de sa vie et manifesta ses rares qualit6s fut
celui de Visiteur, qu'il remplit de 1903 A 1920. Dans

cet intervalle eut lieu l'abandon de Montecitorio (1913),
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puis la prise de possession de l'Apollinaire, conc&d

par la munificence du Pape Pie X. II y eut aussi la
c6l6bration de quelques centenaires et la crise de la
guerre mondiale. Au milieu des bouleversements,
M. Alpi ne perdit jamais de vue ce qui lui tenait le
plus a coeur : conserver I'esprit et les usages traditionnels, soutenir les oeuvres, sp&cialement celles qui
regardaient le recrutement de la Compagnie.
En 1920, M. Alpi cessa d'etre Visiteur : peu aprs,
la communauti de Rome quittait I'Apollinaire pour
s'itablir au College LUonin. Retire, comme superieur,
a la maison de Montecavallo, il laissa A ses dear
successeurs, MM. Pozzi et Fugazza, le soin de reparer
les dommages de la grande guerre et d'adapter la
nouvelle residence a sa nouvelle destination.
A la fin de 1928, on recourut de nouveau a M. Alpi
pour le poste de Visiteur. II accepta avec 1'esprit de
discipline d'un soldat qui prbfrerait plutot mourir que
manquer A la consigne. Dans cette periode, M. Alpi
vit les fetes eentenaires de la MWdaille Miraculeuse
et le vingt-cinquieme anniversaire de l'tcole apostolique, deux evenements heureux auxquels ii participa
avec une satisfaction visible. Le bon Dieu semblait
avoir voulu, par ces deux 6evnements, r6jouir d'un
rayon de joie la fin de la longue carri&re de son ftidle
serviteur.
Depuis une trentaine d'ann-es, M. Alpi donnait ses
soins a d'autres oeuvres :les Filles de la Charit6, les
Enfants de Marie, les Dames de laCharit6 de Rome.
Le bien qu'il a opbre dans ces milieux, nous ne l'avons
pas appris de lui-meme, car il faisait le bien sans
bruit, mais de la reconnaissance de celles qui en ont
profit6. u Pour les deux families de saint Vincent,
nous dit la Visitatrice de Sienne, apres sa mort, cette
perte est tres regrettable, parce que le digne et saint

-

719 -

M. Alpi etait un homme vraiment juste et pieux; les

Filles de la Charit6 qu'il a dirig6es et auxquelles il
s'est rendu utile farent nombreuses ; plus nombreuses,
tres nombreuses, furent les Enfants de Marie qu'il a
cultiv6es et dirigees dans la pi6t6 avec un amour
paternel. ))

(<C'6tait un plre si doux et si bon, ecrit une sceur
servante, qu'il nous attirait toutes sans difficult6 dans
les voies do paradis et de la perfection, par l'attrait
de son extraordinaire vertu. Je veux croire que cet
homme fort nous dirige encore du haut du ciel dans
nos doutes, dans nos difficult6s et dans les luttes de
la vie. ) De semblables expressions remplissent toutes
les lettres des soeurs qui eurent le bonheur de le connaitre.
Un missionnaire t6moigne que c(toutes les soeurs
avaient pour lui une grande v6neration. Non seulement elles le choisissaient de preference comme directeur de leur conscience, mais elles le d6siraient a
c<6t d'elles au moment de leur mort. Maintes fois, il
dut aller en des pays lointains pour assister des sceurs
mourantes. Sa direction 6tait forte aussi avec les
Enfants de Marie. Les excentricit6s de la mode le trouvaient intraitable; il ne tolerait pas dans I'Association des Enfants de Marie celles qui donnaient
le mauvais exemple dans leurs habillements, leur tenue
on leur conduite. o
Pour les Dames de la Charite, rapportons ici ce
qu'6crit Mme la Pr6sidente, la duchesse Caffarelli :
0 M. Alpi, pendant les trente ann6es de sa direction,
par sa conduite humble, simple, ferme, sut infuser dans
la Compagnie le v6ritable esprit de saint Vincent! n
Meme tkmoignage dans les Annali della Carith :
<( Depuis 90o3, M. Alpi dirigeait la Compagnie des
Dames de la Charite de Rome, la plus grande des
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Compagnies d'italie, et il le faisait avec une tenace

fidelit6 a l'esprit de saint Vincent et aux traditions
de l'Association; il obtint une union parfaite entre les
soixante-cinq Compagnies paroissiales de la capitale.
Reflichi, prudent, iI a pu sembler A certains trop
lent; sa lenteur provenait sans doute de la conscience

de la noblesse de la cause qu'il servait et dans le sentiment du devoir de garder un dip6t sacra, que les
impatiences auraient pu facilement compromettre.
Les dames purent toujours compter sur son d6voue-

ment. Le trait suivant nous r6vilera toute la d6licatesse de son ime qui restait cachie A beaucoup sons
un exterieur rustique.
Pen de jours avant sa mort, comme on le croyait
tout pris de sa fin, des confreres le prierent de benir
les dames et les pauvres. II obeit avec effusion de

cceur, et aussit6t apres il sembJa s'endormir. On l'entendit r6peter: Veni CreatorSpiritus!... puis: Avanti!
A sa mort, il laissa aux Dames de la Charit6 de
Rome une grande somme d'argent pour les.families
les plus indigentes.
La constitution de M. Alpi 6tait tres forte; ii semblait qu'il aurait df vivre encore longtemps. Quand il
tomba malade, aux premiers jours de janvier, on estimait qu'il s'en tirerait. H6las! il n'en fut pas ainsi. Des
les premiers jours, le mal pr6senta de tels sympt6mes
qu'apres les premiers soins donnis A la maison, on se
vit dans la n6cessite de transf6rer le malade A I'hbpital des u Fate bene fratelli n) pour une intervention
chirurgicale; c'6tait le 19 janvier 1932. Aprbs l'operation, qui fut renouvelke plusieurs fois, on avait
espoir que le mal serait vaincu; ii n'en fut rien; il y
cut complication d'6rysipele et de nephrite. M. Alpi,
qui, pendant toute sa maladie, avait donn6 l'exemple
de la plus grande patience, fit appeler son frere, Don
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Angelo, de Plaisance, demanda les derniers sacrements et donna sa benidiction a toute la communaut6.
Suivit une semaine de terribles souffrances pour lui et
de grande 6dification pour ceux qui l'assistaient. Son
frere, Don Angelo, ses confreres, le frere infirmier
du LUonin, se succ6d&rent aupres de lui le jour et la
nuit. La nuit du 26 au 27 f6vrier mit fin A son martyre; il rendit son ame au Seigneur avec les sentiments de la plus profonde pi6t6 et du plus parfait
abandon a la volont6 de Dieu.
Pendant toute la journ6e du 27, son corps fut expos6
dans la salle mortuaire de l'h6pital. Le lendemain,
on le transporta a la maison de la Mission, rue Pompeo
Magno. Des lors, jusqu'au jour des funerailles, ce
fut un defil6 incessant de pr&tres, de religieux, mais
sp&cialement de Filles de la Charit6, suivies de leurs
jeunes filles, de leurs pieuses associations, et de
Dames de la Charit6. < Tout ce tribut de deuil affectueux

et

chr6tien,

6crivait

l'Osservatore Romano,

d6montrela v6neration dont jouissait le regrett6 Pare,
qui, dans un apostolat silencieux, d6pensa a Rome sa
vie tout entiere. »
Les funerailles eurent lieu le mardi

1"'

mars.

< Elles furent tris solennelles, dit encore l'Osservalore Romano. Apres l'office des d6funts, M. Scognamillo, Procureur g6n6ral de la Mission pros du

Saint-Siege, c6lbra la grand'messe. Les l66ves de
l'icole apostolique chanterent la messe en chant
gr6gorien, chant

6mouvant dans sa simplicit6. La

sainte messe achev6e, le cel6brant donna l'absoute et
ensuite, au milieu de l'6motion genirale, la d6pouille
mortelle partit pour le cimetiere, ot elle fut d6posbe
dans le caveau des pretres de la Mission. Un groupe
de confreres et de Filles de la Charite l'accompagna
a sa derniere demeure.
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( Atx funerailles assisterent S. Em. le cardinal Bisleti, Prefet de la Sacree Congregation des Siminaires at
des Universites des Etudes; le Trbs Honor6 Pire FranCois Verdier, Sup6rieur g6n6ral de la Congregation
de la Mission, et I'Assistant general italien,M. Arthur
Fugazza; Mgr Palica, 6vAquetitulaire de Filippi, viceg6rantde Rome; Mgr Zampini, eveque titulaire de Porfirio, sacristain de Sa Saintete; Mgr Migliorelli, 6v&que
titulaire de Samo; les prelats, Mgr Arborio Mella de

San Elia, Rusticoni, Mingoli, Hertzog, Boudinhon,
Bressan, Pescini, Bernasconi, Ciccone, Fonseca; les
Supirieurs, g6enraux et Procureurs gendraux des
Jisuites, des Rosminiens, des Concettini, des Salesiens, des Christians Brothers; M. le cur6 et le clerg6
de la paroisse de Saint-Joachim; le R. P. Rori, des
Mineurs Conventuels; le cur6 de la paroisse des SaintsAp6tres; M. Fontaine, avec les confreres de la Maison
internationale au complet; un grand nombre d'Enfants
de Marie et de Dames de la Charit6; parmi ces derniAres, la pr6sidente, duchesse Caffarelli, la vicepr6sidente, la princesse Marie Rospigliosi, et la secrbtaire, Mmie Olga Todaro-Mingazzini. ,
Des d6peches, des billets, des lettres vinrent, en
grand nombre, au LUonin, apporter les condol6ances
de ceux qui avaient pu appricier les mrites du d6funt.
II y en avait des cardinaux Serafini, Verdi, Laurenti,
de l'archeveque de Fermo, de I'auxiliaire de Florence,
de I'6veque de Plaisance, du comte Pietromarchi, president des Conf6rences de Saint-Vincent-de-Paul. Le
recteur et les professeurs du seminaire de Bedonia
saluent en lui un t splendide type de pretre, gloirede nos montagnes

),.

Nous ne pouvons tout rapporter. Contentons-nous
des temoignages de denx personnages trbs diff6rents
entre eux. Le premier est de Mgr Angelucci, 6veque
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de Citti de la Pieve: ( J'ecris au moment meme oiu,
.au Leonin, on rend le tribut de la piet6 chr6tienne au
Superieur bien-aim6. Je m'unis en esprit aux sentiments d'affection et aux pri&res, comme je me suis
toujours uni i la veniration envers le tres cher d6funt.
Le rappel des anciens souvenirs qui, de temps en
temps, se renouvelaient ici i ses c6tbs, entretenait et
meme accroissait la pit,6 filiale que j'avais pour lui et
que je consid6rais comme un devoir sacr6; c'6tait
pour moi un grand r6confort. Son accueillante hospitalit6 pendant mes courtes visites A Rome m'a toujours touch6. La derniere fois qu'agenouill6 i ses
pieds, je lui demandai sa b6nediction, comme un
enfant h son pere, j'6tais 6mu i la pensee que la grippe
qui, pendant cette annie, s'&tait renouvelee plusieurs
fois, ne tarderait pas A m'emporter. Et voila que
c'est bien lui qui part le premier! Oh! que j'en suis
afflig ! Cette mort augmente le vide autour de mon
esprit attristb. Jusqu'ici, tons les jours, dans mes
pribres, je le mettai au nombre des bienfaiteurs de
ma vocation; maintenant, je le rappellerai, avec ceux
de ses confreres qui l'ont pr6ecde an repos et A la
recompense, paimi les bienfaiteurs d6funts.,,
Le seconde lettre est d'une femme ktrangere, &crivain distingu6, qui, sur le point de quitter la religion
orthodoxe et de faire son entree dans l'tglise catholique, avait souvent consulti M. Alpi, dans ses doutes
et ses difficultis, pour en recevoir conseil et aide :
" La triste nouvelle de la mort du venir6 M. Alpi,
dit-elle, m'a durement frappde au coeur. Grands, en
effet, etaient ma veneration et le sentiment tout A fait
filial de mon Ame envers ce saint homme, qui a bien
voulu m'envoyer par 6crit sa derniere benediction dans
le courant de janvier de cette annee. Je suis fort affligee de cette perte; la douce vision du v6nbr6 d6funt
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ne s'effacera jamais de mon esprit. Le chapelet aux
grains rouges et -a petite image de la tres sainte
Vierge de la Midaille miraculeuse qu'il me donna i
mon depart de Rome,-deviennent.encore plus chers
mon coeur et me semblent un gage de sa sainte protection a mon 6gard aupris du Maitre de l'univers. Le
7 mars, neuvieme jour de sa mort, a huit heures, est
I'heure A laquelle je lui faisais ma visite quotidienne
lors de mon sejour a Rome. Une messe sera c6e6br6e,
a mes frais, dans 4a cath6drale de Fiume pour le repos
de son ame. Rome, quand j'y reviendrai, me semblera
bien triste, nonobstant ses beautis, sans la chere et

douce figure de M. Alpi! )
SAjoutons encore ces paroles d'un autre 6crivain.:
-< J'ai pr6sente a mon esprit cette chere et bonne
figure; j'en devinai l'intelligence, une fine indulgence
pour tous et ce veritable esprit de pr-tre qui sait
comprendre l'ame humaine et, en la comprenant, sait
pardonner. )
M. Alpi 6tait apprecie dans les spheres les plus
hautes. Les trois derniers Pontifesl'aimerent, sp6cialement Pie X, qui le traitait avec beaucoup de familiarit6.
Dans une lettre de condolbance, on lit ces mots
d'Ozanam : < Savoir vivre avec les morts, c'est le
moyen de pouvoir faire du bien aux vivants. ) C'est
vrai! Le tombeau d'un homme, a plus forte raison
celui d'un pretre juste, est riche d'enseignements.
Quel enseignement tirer du tombeau de notre bon
Visiteur?
M. Alpi s'6tait propose une vie de bien; il s'est
applique avec perseverance, droiture, fidelit6 aux traditions, A l'esprit, aux oeuvres, aux vertus de notre
vocation.

L'horizon plac6 devant nous est le m6me; nous imi-
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terons ses exemples pour ne pas nous 6garer dans
une autre voie que celle du bien.
(Annali della Missione, mai 1932.)

AUTRICHE
M. HERMANN KROBOTH
M. Kroboth naquit le 4 avril 1870, A Gatterslag,
d'une famille de laboureurs. Sur cinq enfants, trois
entrerent dans la vie religieuse; des deux filles,
l'une fut sceur institutrice, 1'autre Fille de la Charit6.
Tout enfant, notre Hermann fut studieux et travailleur. Une heure de chemin A faire pour se rendre
A l'&cole ne l'effrayait pas; il ne mahqua jamais
la classe, pas plus en hiver qu'en et6. Comme il
voulait continuer ses etudes, ses parents le mirent
en pension dans une famille de Neu-Bistritz, pour lui
permettre de suivre les classes de 1'6cole d'enseignement secondaire de l'£tat. Hermann se sentant attir6
vers le sacerdoce, ses parents le plachrent, A l'age de
douze ans, au petit seminaire des Lazaristes, A la
Kaiserstrasse de Vienne, pi il suivit avec d'autres
petits s6minaristes les classes du Hernalfer Gymnasium. Quoique le gymnase eiut une r6putation de
siv6riti, Hermann eut le plus souvent des notes d'excellence. A la fin de ses humanites, il entra dans la Congr6gation A Gratz. Vu sa capacit6 peu ordinaire et
son ardeur au travail, ses sup6rieurs l'envoyerent a
Rome, A la fin de ses 6tudes de theologie, pour y
conqubrir ses grades acad6miques. II s'en tira bien,
car il revint docteur en th6ologie et philosophie.
Envoy6 a Schwarzach-Schermber, dans le Salzbourg,
pour y remettre ses nerfs surmenbs par l'etude, il avait
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la direction du convict des pretres, en I'absence da
directeur ordinaire. Les cures du voisinage l'invitaient
souvent a donner des sermons de solennite ou de fete
patronale; il y excellait; ses predications, travaill6es,
substantielles, pleines de pensees profondes, furent
gnderalement remarquies. Mgr I'archeveque Kaltner
dit, apres l'avoir entendu : a Voici vraiment un bon
pr6dicateur. ,
En 1902, il fut place dans une maison de missions,
a Vienne-Neudorf; il fut employ6 au service de la
prison; mais ce champ d'action 6tait bien trop restreint pour son activit6; il demanda une grande maison et il fut coute. Ses superieurs le placirent i
Vienne, dans la Kaiserstrasse, oil il se rendit trbs
utile pour la restauration de l'6glise. Maintenant
encore, le niagnifique edifice rend temoignage de son
zele.
Quand, deux ans plus tard, en 9go5, le superieur
mourut, il fut, quoique a.g seulement de trente-cinq
ans, choisi pour lui succ6der, a cause de ses qualitis
exceptionnelles. A la tete de'cette grande maison, il
reussit a merveille. II ne lui manquait rien de ce qui est
n6cessaire a un bon sup6rieur: talents magnifiques,
amabilit6 et gait6, doctrine et pi6et, donceur et compr6hension des besoins de ses subordonn6s. 11 faisait
plaisir a ses confreres dans la mesure du possible,
accordait volontiers les permissions que la regle le
laissait libre de donner. II avait cette belle regle de
conduite: c Tout ce que je me permets a moi-meme,je
I'accorderai a mes confreres; et tout ce que je dois
refuser aux confreres, je ne veux pas me le permettre
a moi-meme, car 1'exemple du sup6rieur est ordinairement plus effcace que ses paroles. »
De mime, il condescendait a ses confreres dans les
choses de minime importance, meme quand cela'con-
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trariait ses goats personnels. Ainsi, 6lever dans l:glise
un autel special pour le mois de mai ne lui allait pas;
il se laissa forcer la main pour ne pas d6plaire aux
autres. S'il s'agissait d'affaires d'une certaine importance, il tenait bon contre tous et d6fendait si bien
son point de vue que, presque toujours, il le faisait
partager autour de lui.
Aux confreres qui remplissaient un office dans la
maison, comme l'6conome on le pr6fet de l'iglise, il
laissait les mains completement libres et leur accordait la plus entiere confiance. Car, disait-il, si on les
surveille, si on leur 6te la libert6, ils perdent toute
joie au travail.
Bien que trbs occup6 comme sup6rieur, il trouvait le
temps de travailler activement au ministare pastoral;
il entendait beaucoup de confessions dans 1'6glise et
s'adonnait avec succes a la pr6dication. Les chaires
de Vienne et des autres grandes villes se le disputaient. Dans sa propre eglise, il pr&cha quinze fois le
cartme. Impossible d'6valuer le nombre de ses missions et de ses retraites; le nombre des retraites qu'il
donna aux seurs atteint trente-neuf. 11 remaniait
toujours ses sermons; ceux qui l'entendaient une
seconde fois parler sur un m&me sujet n'avaient
jamais l'impression qu'il se r6eptait. Jamais il nie
montait en chaire sans une serieuse pr6paration.
Devait-il pracher le dimanche, son sermon 6tait pret
le jeudi et su par coeur le samedi. A ses confreres il
recommandait souvent de se bien preparer, rappelant
le mot de saint Augustin: Qui ascendit sine labore,
descendit sine honore.
Plus grand encore etait son zle au confessionnal. A
la maison comme en mission, il 6tait toujours pret a
s'y rendre. Quoique, les dernieres ann6es, ses pieds
malades lui rendissent la marche douloureuse, il sor-
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tait pourtant souvent pour porter les sacrements aux
malades. L'opiration d'une hernie, en 1922, lui occasionna une maladie dont il souffrira jusqu'd la mort.
Un mieux relatif se produisit et lui permit de reprendre ses travaux. Huit ans apres, le mal reprit son
acuit6 premiere. I1 maigrit de dix-huit kilcs en un
mois. Le m6decin de la maison ne pouvait s'expliquer ce d6p&rissement. Les m6decins de 1'h6pital diagnostiquerent une maladie du foie. Ils l'envoyerenti
Salzbourg. Le changement d'air n'apporta aucune
am6lioration; au contraire, 1'6tat du coeur commen'a
a inspirer des inqui6tudes. On lui commanda un repos
complet. En septembre 193i, apres avoir pr6sid6 la
retraite de la maison, il se sentit si mal qu'il dut
accepter une chambre a I'h6pital. Une hydropisie
cardiaque eut bient6t raison de ce qui lui restait de
forces. Aprbs trois semaines, il mourait le 28 septembre i93I, entoure de ses confreres et des sceurs de
I'h6pital.
Cette mort r6pandit la tristesse dans bien des coeurs.
Ses peniteats pleuraient, ainsi que les sceurs, dont ii
6tait le directeur depuis de longues ann6es. Les plus
afflig6s furent ses confreres, qui l'estimaient et l'aimaient plus que tous. Des temoignages de condoleances affluerent de tous c6t6s. M. Spiegl, visiteur,
les sup&rieurs de Graz, Eggenberg, Salzbourg et
Schwarzach accoururent en hate pour rendre les derniers honneurs A leur confrere d6funt; la province
hongroise envoya M. Kohler. Les journaux catholiques
publibrent des comptes rendus 6tendus sur sa mort et
son enterrement. La Reichspost 6crivit: a L'estime et
1'affection extraordinaires que M. Kroboth s'6tait
attirees dans l'6glise des Lazaristes de la Kaiserstrasse ont trouv6 dans ses imposantes obseques une
expression 6loquente. , Le cardinal Piffl donna
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1'absoute solennelle a la porte de la maison mortuaire
et a l'eglise; pres de cent pretres et des religieuses
en plus grand nombre y assisterent. Dans le chceur
ktaient presents les 6veques Kamprath et Seidl, les
prelats Hlerinsby, Sedlaczek, Hlawati, Wildenhaure,
Irmitzter, le chanoine Handlosz; le pr6sident Krasser, le landesrat Nepustik et le prifet Ohrfand. An
caveau des Lazaristes, au cimetiere Baumgartner,
M. Spiegl donna la derniere absoute et dit avec quelle

conscience le d6funt s'6tait acquitt6 de ses devoirs de
recteur d'6glise et de superieur rehgieux, de pr6dicateur, de missionnaire et de confesseur.

GRfCE
LE FRtRE MATHIEU KOROCHEZ
Le samedi 2 avril 1932, vers les sept heures du soir,

mourait a Cavalla notre.brave et bon Frere Mathieu
Korochez, dans la soixante-dix-huitiime annie de son

age, la cinquante-sixieme de sa vocationetla quarantedeuxieme de son s6jour en Grece, dont vingt-sept
passbes dans la Mission de Cavalla. Sa longue vie a &tC
completement vide de ce qu'on appelle des , 6venements , et sa mort a 6et semblable a sa vie: il a, en
effet, rendu sa 'belle ame a Dieu simplement, sans
bruit, sans heurt, avec une foi admirable et un calme
parfait.
Notre but n'est pas de.donner ici la biographie
complete du cher d6funt, mais simplement de tracer
quelques lignes qui pourront etre a edification pour
.ceux qui les liront.
Le frere Mathieu etait n6, le 8 septembre 1854, 1
25
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Podloz, en Styrie (Autriche), aujourd'hui Yougoslavie. 11 appartenait a une famille de laboureurs,
pauvre, - il se plaisait a le dire, - mais riche en
vertus et en piete, et c'est sans doute sur les genoux
de sa picuse mere et aupres de son pire, chr6tie
convaincu et pratiquant, qu'il puisa cette pietk

franche et solide qui caracterisa sa longue vie.
De bonne heure, il sentit l'appel de Dieu; son
premier d4sir fut de devenir pretre, mais, disait-il, it
6tait c trop b&te pour apprendre la th6ologie ); il
prifera I'humble condition de t frere ~ dans la famille
de saint Vincent de Paul. Dans ce but, il apprit le
m6tier de tailleur et, le 20 mars 1875, il alla frapper
& la porte de notre Maison de Graz, oi il fut recu
parmi les freres coadjuteurs.
Nous ignorons ce que fat la vie du frere Mathieu
en Autriche, dans les differents offices qui lui furent
confibs; mais, a en juger par celle qu'il mena A Zeitenlik (pres Salonique) pendant quinze ans et a Cavalla
pendant vingt-sept ans;-- les deux seules maisons de
la Province de Constantinople oi il fut plac6, - nous
pouvons affirmer qu'il fat un modele de regularite, de
travail, d'obeissance, de pi6te surtout. Son humilit6
profonde, le sentiment quelque peu exagiri de son
impuissance faisaient qu'il vivait retir6, n'ayant aucun
rapport avec les personnes du dehors. Dans la maison,
il aimait a prendre toujours la derniere, lace, meme
apres les frres plus jeunes, les disant et les consid&rant meilleurs et plus capables que lui. Pour les
pritres, il en avait une v6neration particulibre et ne
lear parlait que tete dicouverte: u Ce sont les repr6sentants de Notre Seigneur ), disait-il.

Le frere Mathieu avait compris tout le sens de cette
parole du divin Maitre: c Aimez-vous les uns les
autres. ) Aussi, il aimait ses confreres, il aimait le
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On ne l'a jamais entendu profirer la moindre parole
contre qui que ce soit, et, alors que parfois il avait
sujet de se plaindre, non seulement il ne le manifestait
pas, mais, au contraire, il donnait toujours raison B
ceux qui le critiquaient ou lui causaient quelque
peine. Et quand on lui parlait de ses d6fauts: u Vous
en diriez bieu plus, ripondait-il, si vous me connaissiez mieux. » Lorsqu'il entendait les autres dire quelque parole disobligeante pour le prochain, a oh ! pas
Ca! a disait-il, et I'on voyait sur sa figure la souffrance
que causaient A son bon coeur ces paroles, qui ne procedaient pas de la charite tant recommandee par
Not re-Seigneur.
Sa mortification 6tait poussee A l'extr6me; si on
l'envisage au point de vue nourriture, on se demande
comment il pouvait, avec un corps si frele et insuffisamment nourri, fournir la somme de travail qu'on lui
demandait on qu'il s'imposait. Jamais de viande,
jamais de poisson, rien qu'un plat de legumes, sonvent restis de la veille, et toujours ( trop bien preparbs u. De tous ceux qui l'on connu durant sa longue
vie, personne ne peut dire quel itait son plat pr6fre6,
ce qu'il mangeait plus volontiers; tout etait bon pour
lui et jamais a dans son enfance, disait-il, il n'avait
mang6 si bien et si bon ). Et lorsque, i l'occasion
d'une t~te, il recevait un peu de chocolat ou quelques
bonbons, il n'en mangeait jamais et riservait le tout
pour les enfants de choeur. Detail touchant: la veille
de sa mort, ii s'est souvenu qu'il avait dans l'unique
tiroir de sa pauvre table un peu de chocolat qui lui
6tait rest6 du... premier jour de l'an, et il demanda
qu'on le donn&t i un enfant de cheur, le plus
m6ritant.
Mais qui pourra jamais dire l'esprit surnaturel,
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dbcrire surtout la pietk du frere Mathieu? Qu'il nous
suffise de dire seulement que, tous ses moments libres,
ii les passait a la chapelle; 1a, dans une posture
humble et recueillie, abimi sans doute dans le souvenir de ce qu'il appelait ses gros p6ch6s, il criait au
secours vers le Seigneur bon et misbricordieux. Dans
les dernieres ann6es de sa vie, oix son activit6 avait
passablement diminu6, il passait de longues heures
en priere devant le Saint Sacrement, ou bien il igrenait entre les doigts un chapelet qui ne finissait
jamais, ou encore, prostern6 sur le pave et parcourant
pieusement les stations du Chemin de la Croix, baisant, oh! avec quelle d6votion ! devant chaque station,
par deux fois, la terre, il offrait a Dieu chaque jour
ce pieux exercice pour le soulagement des imes da
purgatoire, pour lesquelles il avait une sp6ciale devotion. Dans les grandes difficultes, dans les tristesses
particulibres, son sup6rieur, str que les pribres de
son humble et pieux frere lui obtiendraient le secours
qu'il attendait d'en-haut, lui demandait d'interesser
le Cielli telle ou telle affaire. Et le frere Mathieu
multipliait ses chapelets et ses chemins de croix; il
ne cessait que lorsque la grace demand6e 6tait accord6e; se qui, parfois, ne taidait guere. Du reste, il
aimait i prier pour les superieurs, car, disait-il,
1 ils ont
beaucoup d'ennuis n, et souvent il offrait a leurs intentions la communion du matin. Notre frere Mathieu etait
vraiment le] paratonnerre de la maison et nous esperons que, maintenant, il nous sera d'un secours plus
efficace encore. Les fidles qui le voyaient dans
notre chapelle ou dans le jardin, dont il cultivait les
fleurs sans que ses lkres cessassent de remuer,
disaient de lui que c'6tait un c saint ,, et lorsque cette
6pithete arrivait quelquefois aux oreilles de l'humble
frere, u Oh! disait-il, s'ils me connaissaient bien, ils
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Nombreuses furent les personnes qui, apprenant sa
mort, dirent: cc Oh!' certainement il est au ciel;
c'etait un saint, il priait toujours. n
Faut-il maintenant parler de sa pauvret6, sa vertu
pref&ree, semble-t-il ? Elle voisinait avec la misire,
malgrb toutes les interventions pour lui faire accepter
quelques u adoucissements ). Ce qui etait laisse par
les autres comme hors d'usage 6tait encore a trop
beau » pour lui! Jamais 11 n'a voulu accepter du
linge, des habits on des souliers neufs; il se contentait toujoursdesvieilleries des autres. II a bien essay6
de faire la meme chose pour ses.lunettes; mais la, il
dut renoncer et accepter une paire neuve. Cependant,
il voulut un jour les acheter lui-m&me, non taut pour
choisir le numro qui convenait a ses yeux, mais plut6t le metal dont 6tait faite.la monture. A cet effet, il
requt 150 drachmes, environ 50 francs francais. II
parcourut, accompagn6 du frere Jean Silc, a toutes
les boutiques oui l'on vendait des lunettes ,, mais
nulle part il ne trouva ce qu'il lui fallait : tout 6tait
trop beau! Pensez done, on a osA lui presenter mnme
une paire en or pour le prix de 25 drachmes (environ
8 francs franýais)! La monture 6tait simplement en
cuivre; mais cela ressemblait pour lui a de l'or, et 'or
etait d6fendu! 11 sortit le lendemain,seul cette fois, et
revint triomphant avec une paire qu'il avait achet6e...
3 francs on 15 drachmes! Quelque temps apres, il dut
fixer les branches avec du fil de fer et il n'a jamais
consenti i acheter une autre paire; c Celle-ci est trbs
bien, disait-il, et c'est trop-cher pour en acheter une
autre. n Les c lunettes n du frere Mathieu sont rest-es
i6gendaires a la Mission de Cavalla.
Mais s'il a acceptf parfois une paire de lunettes
neuve, jamais il n'a voulu des habits et des souliers
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taille et plut6t maigre, il arrangeait les vieilles soutanes vaguement a sa mesure, y mettait souvent des
pieces, parfois des manches entieres, et peu importait si celles-ci juraient un peu trop par leur couleur
noire sur un habit d6jA verdi par Ie temps. Quant i
ses souliers, oi son pied pouvait entrer deux fois, its
etaient couverts de pieces, qu'il mettait lui-meme; et,
sur la remarque de son supirieur, qu'ils n'etaient
plus bons a porter, il repondait que ,( dans son
enfance, il n'en avait jamais port6 d'aussi beaux ). Son
linge, qu'il raccommodait lui-meme jusqu'd complete
usure, n'a pu etre dqnni aux pauvres, tellement il se
dichirait au simple toucher. Le dernier jour de sa
vie, il demanda de lui 6ter la flanelle neuve qu'on lui
avait mise et de la. remplacer par une autre, que luim&me avait faite avec quelques vieilles itoffes et de
couleur disparate. Et quand on eut acc6ed a son
desir : . Beaucoup merci, dit-il; comme qa, c'est
mieux pour moi. ,
Sa chambre 6tait aussi miserablement , ornee ,,que
sa personne mal habillee. Un lit, A c6te duquel il se
couchait souvent tout habill; sur ce lit, un matelas.
qu'il avait arrange lui-meme avec toutes les vieilles
6toffes qu'il avait pu -trouver; jamais-de draps ni de
taies d'oreiller; deux couvertures, les plus vieilles et
les plus rapi6c6es, - c'ktait encore trop beau pour
lui, - dans I'une desquelles il se roulait en biver
pour dormir. II n'avait jamais voilu de moustiquaire
pour se garantir des moustiques qui, dans le pays,
font rage et dont la morsure donne souvent la fivre
paludeenne. Avec le lit, ii y avait encore dans sa
chamnbre une table, une secle chaise; sur le mur, un
crucifix, un cadre en papier reprisentant la sainte
-Famille et un autre representant notre saint Fonda-
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teur. C'est dans cette chambre, sur ce m6chant matelas;.
assis dans son lit sans appuyer la t&te, que le frire
Mathieu s'endormit,-c'est le cas de le dire, -oh! si
doucement, si pieusement, que son superieur, qui
recueillit son dernier souffle, s'est 6cri6 : a Fr!re
Mathieu, obtenez-moi du bon Dieu que ma mort ressemble a la v6tre! ,
Est-ce a dire que le frere Mathieu tn'avait pas de
defaut? Non, certes; it en avait, -

qui n'en a pas? -

scn plus grand soin itait de les cacher autant que
possible aux autres, afin de ne pas les scandaliser.
Craintif l'exces, prboccup6 de ne pas t scandaliser v,
it manquait parfois de franchise et de simplicit6 et
agissait en u cachette ,. La propret6 et I'ordre n'etaient
nullement son fort, et le bon goat ne presidait pas
toujours a l'ornementation des autels de la chapelle
dont il avait le soin. Mais qu'est-ce que tout cela au
regard des grandes vertus qu'il pratiquait.etdont
nous n'avons donne qu'un tres faible tableau?
Le frere Mathieu d6clina rapidement pendant ses;
dernihres annees. Avec ses forces physiques, qui diminuaient sensiblement et chaque jour davantage, il voyait
venir les infirmit6s et son entourage s'apercevait que
ses facult6s mentales baissaient aussi. II lui fallait
une volonth de fer ou plut6t une vertu consommee
pour continuer ise lever r6gulierement Aquatre heures
et etre le premier A la chapelle, oi se faisait I'oraison
du matin. Son sup6rieur, le voyant si ext6nau, lui dit
qu'il pouvait rester au lit le matin et ne se lever que
pour la messe de six heures et demie. Le frbre trouva
qu'il n'6tait pas encore arriv6 a ce point pour etre dispens6 de la rigle, et il pref6ra aller, le soir, se coucher plus t6t que la communaut6.
Dans lajourne, malgri la fatigue que lui occasionnaient ses divers offices, il ne se plaignait jamais et
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disait que, pour manger, ii fallait travailler; lorsque
son superieur lui retira la plus grande partie de ses
occupations, il accepta plut6t par obbissance et par
vertu. Desormais, plus libre de son temps, il l'employa
a la priere et A d'autres occupations qu'il avait le
talent de se. crier. Jamais on ne le trouvait oisif et
I'on peut dire de lui, non seulement qu' c ii priait toujours n, mais aussi qu'il 6tait toujours occupe.

Le mardi 15 mars, ii dut s'arreter et mime s'aliter.
Le m6decin vint et diagnostiqua une grippe plut6t
binigne; le malade s'en tirera s'il n'y a pas de complications; et ces complications, il faut les craindre,
vu l'age avanc6 et I'organisme us6 du frere. Au bout
de quelques jours, toutefois, le mal disparut, la fitvre
tomba complitement et le m6decin d6clara que frere
Mathieu 6tait parfaitement gu6ri, qu'il pouvait se
lever et manger comme a l'ordinaire. Cependant, le
frere demanda son superieur la permission de rester
an lit, car, disait-il, il se sentait fatigue et n'avait pas
la force de se tenir debout; quant Amanger, il d6clara
qu'il n'avait pas d'appitit.
Le frere Mathieu resta done au lit, ne prenant que
du yaourt (lait caill), du caf6 au lait et un peu de
compote, et cela encore avec quelque difficult6 et
plut6t par devoir. Les jours avancaient et le malade
ne voulait pas se lever, disant toujours qu'il etait
faible; il n'avait ni fibvre ni aucune douleur localisie.
Le m6decin vint cependant et d6clara que le frere
n'avait absolument rien de localise; sa seule-maladie
6tait la vieillesse; I'organisme 6tait trop us6 pour que
la fin ne fit pas prochaine. II nous dit qu'il 6tait prudent de le. a communier n, - le m6decin etait ortho-

doxe et les orthodoxes ne donnent que la communion
au mourant qui doit l'emporter dans l'autre monde,
- car, probablement, le lendemain ii serait mort, peut-
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6tre m6me qu'il ne passerait pas la nuit. Nous ffimes
tous dans la consternation, car nous etions loin de
soupconner meme que notre frere n'avait que quelques
heures a vivre. Sans doute il 6tait vieux, il avait 1'organisme use, mais rien n'indiquait, rii sa voix, forte et
claire comme a I'ordinaire, ni ses gestes ou ses mouvements, descendant lui-m6me du lit et y remontant
sans le secours de personne, que la fin 6tait si proche.
Nous acceptimes cependant la volont6 du bon Dieu;
c'etait le Samedi saint et, le matin, nous avions chant6
le premier joyeux alleluia; le lendemain, c'6tait le
saint jour de PAques et Notre-Seigneur voulait nous
maintenir sur le Calvaire, prolongeant pour nous les
tristesses du Vendredi saint.
Aussit6t apres le depart du m6decin, le supirieur
se rend aupres du cher malade pour lui dire son 6tat
grave etle preparer a recevoir les derniers sacrements.
Mais il fut pr6venu par le malade lui-meme: u C'est
fini, dit-il, je vais mourir n; puis, apris une courte
pause, il ajouta : < Comme le bon Dieu voudra. n C'etait
sa parole favorite; il la disait souvent en sant6 et
la r6p6tait plus souvent, encore la derniere semaine de
sa vie. On le laissa alors un moment avec son confesseur, et, A sept heures du soir de ce meme jour du
Samedi saint, 26 mars, le frire Mathieu recevait le
viatique et l'onction sainte, aprbs avoir renouvel6 les
saints voeux et demand6 pardon des scandales qu'il
avait donn6s A la Communaute. Il r6pondit A toutes
les prieres de 1'1glise, pr6senta lui-meme les mains,
ferma les yeux avec un calme parfait. La nuit, le
frere Jean resta aupres de lui, et on ne le quitta plus
d'une minute, de jour comme de nuit, pendant toutela
semaine qu'il vecut encore. Le saint jour de Paques,
le suprrieur le recommanda aux prieres des fidiles et
leur annonca la fin prochaine de celui qui, pendant
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pres de trente ans, avait contribu6, en sa qualiti de
sacristain, h la splendeiur des c6r6monies qui se derou.laient dans notre chapelle.
Cependant, la fete de Paques passa sans amener le
denouement fatal, et meme le malade ne semblait pas
du tout aller plus mal; il vivra encore jusqu'au samedi,
Sveille du dimanche de Quasimodo, 2 avril; mais dans
quels admirables sentiments de foi, de r6signation,
Sde conformit6 & la volonte de Dieu! II envisagea la
mort avec le calme d'une conscience tranquille, sfre
d'avoir toujours cherch6 le bon plaisir de Dieu.
0 C'est fini, disait-il, je pars! - Et vous etessir d'aller
au ciel, n'est-ce pas, mon frere? - Bien siur, repondit-i sans h6sitation, j'ai toujours agi en vue de gagner
le ciel et je suis silr maintenant que le moment est
venu, que Ie bon Dieu ne me le refusera pas, malgr6
xnes peches. ) - « Mon frire, disait-il au frere Jean
Silc, nous avons travaill6 de longues ann6es ensemble,
il faut maintenant nous quitter; je pars le premier et
ce sera bient6t. , Puis, il lui demanda de vouloir bien
nettoyer Ia soutane qu'on lui mettra quand il sera
mort, car, a-t-il ajout6, celle est un peu sale et il
n'est pas convenable de m'exposer au parloir avec une
soutane malpropre, car ceux qui viendront me voir ne
seront pas 6difies n. Et le frere Jean nettoie, sous les
yeux du moribond, avec force benzine la soutane indiquie! a Eh bien! frere Mathieu, lui dit son suprieur, Jesus viendra bient6t vous chercher; n'est-ce
pas que vous voulez aller &lui? - Oui, oui, r6ponditSil avec une figure tout 6panouie, le soarire aux
Mvres, oui, et j'en suis tr&s content. ) La veille de sa
mort, il dit an superieur: , Je pars pour le ciel, pardonnez-moi et donnez-moi votre binediction. » Puis
de la main gauche il indiqua quelque chose que lui
-seul voyait et demanda qu'on le mit

it

dehors ). Le
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sup6rieur, pensant bien que c'etait 1'esprit mauvais,
qui d'habitude tente un dernier effort aupres des
mourants, prit l'eau bsnite et aspergea largement
1'endroit indique. Le Frere sourit et dit : a Ah! beaucoup merci; il est parti. , Un peu plus tard, il fit
encore la meme demande, et 1'efficacit6 de l'ean b6nitemit encore a dehors » l'apparition indesirable. Et
de nouveau le frere Mathieu de dire : ccBeaucoup
merci, il est parti, je suis content! , Enfin, l'aprcsdiner de ce meme jour, veille de sa mort, la memeapparition a df revenir, car, prenant son monchoir, il
le lanca de toutes ses forces defaillantes aux pieds.
de son lit. C'etait fini! car, depuis, il resta calme jusqu'au moment de sa mort. a C'est aujourd'hui le premier vendredi du mois, lui dit son superieur; voulezvous faire la sainte communion? II 'avait d6ji faite
plusieurs fois depuis la r6ception du saint viatique.
c Non, pas maintenant, rapondit-il, parce que je ne
suis pas prepare. n Et, sur la remarque que lui fit.
son sup6rieur qu'une longue preparation n'6tait pas
n6cessaire, vu son 6tat, il ripondit qu' c il n'avait
jamais communiA sans se pr6parer. convenablement n
et que son desir 6tait de le faire encore maintenant
qu'il allait mourir. Cependant, il ne communia pas,
pr6f6rant remettre an lendemain. c Demain, vous me
donnerez la communion, et en viatique, parce que je
partirai. , Le lendemain, en effet, premier samedi
du mois, jour consacr6 k la sainte Vierge, pour
laquelle il avait une d6votion toute filiale, ii communia pour la derni:re fois et resta longtemps
absorb6. Le frere Jean voulut I'aider a faire son
action de grAces, comme il le faisait chaque fois que
le malade recevait la sainte communion, et le frere
Mathieu accepta, r6pondant a haute et intelligible

voix a toutes les prieres.
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Apres avoir report6 le Saint Sacrement a la cha-

pelle, le superieur revint aupres du chei malade.
Aussit6t, celui-ci ouvrit les bras et embrassa son sup&rieur, lui demandant de nouveau pardon de toutes les
peines qu'il lui avait causees et des scandales qu'il
avait donn6s a la Communaut6. Puis il ajouta : a Beaucoup merci, beaucoup nerci pour tout! Aujourd'hui,
je partirai et... vous me suivrez. , Etait-ce une parole
proph6tique et faudra-t-il au sup&rieur suivre au tombeau son frere coadjuteur? 11 faudra bien, un jour on
1'autre, le faire; ce sera, pour employer l'expression
chore au frere Mathieu, quand le bon Dieu voudra.
En attendant, il a eu la douleur de le conduire jusqu'au cimetibre. Rien cependant n'indiquait que le
denouement fatal arriverait ce jour-la, car ii semblait
plein de force encore, portant lui-m&me et sans effort
le crucifix jusqu'A ses levres et, un quart d'heure avant
sa mort, ayant demand6 &boire, il porta lui-meme a la
bouche le verre qu'on lui presentait. II itait six heures
et demie du soir; apres avoir bu quelques gouttes du
breuvage tonifiant qu'on lui pr6senta, comme ii vient
d'etre dit, .il s'assoupit et commenqa a respirer trbs
fort, mais sa respiration 6tait rkgulibre, si bien qu'on
le croyait assoupi, et le frere Jean descendit alors
pour pr6parer le refectoire; le supirieur resta a c6t~
du malade, ricitant le saint office a ses intentions. A
un moment donn6, le frere Mathieu se reveille, ltve la
main droite jusqu'h la figure, comme pour chasser
quelque chose qui I'importune, prend le crucifix de
ses deux mains, le porte a ses livres et le depose
aussit6t sur.ses genoux, car il etait toujours assis
dans son lit, cette position 1'aidant b mieux respirer,
disait-il. Puis, un profond soupir, suivi, a quelques
secondes de distance, de deux autres, et ce fut tout!
La tkte, qui n'6tait pas appuy6e, tomba dans la main
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du supirieur qui le soutenait : le frere Mathieu avait
cess6 de vivre, sans agonie, sans souffrance; il s'est
< endormi n doucement, pieusement, comme il avait
v6cu. C'6tait le premier samedi du mois, 2 avril, exactement a dix-huit heures quarante-cinq.
Si la vie et la mort du frere Mathieu furent tranquilles et sans bruit, telles ne furent pas ses funerailles. Expose au parloir de la Mission sur une table,
entour6 de quelques pots de verdure, qu'il avait tant
soign6s durant sa vie, et de quatre cierges, il semblait plut6t dormir. Catholiques, Grecs et meme Juifs
vinrent le voir sur son lit de mort. Deux couronnes de
fleurs artificielles, l'une envoyee par M. Jules Latour,
agent consulaire de France, qui avait en grande estime
le d6funt, et l'autre par la famille Rossoni, la plus.
ancienne famille catholique de Cavalla, furent d6pos6es sur la d6pouille mortelle, qui disparaissait presque
sous-les nombreux bouquets de violettes, emblimes de
sa vie humble et cachie. Le pauvre frere Mathieu,
voyant tout cela de la-haut, devait penser: cOh! non,
non, pas cela; cachez-moi vite dans la terre n, comme
il se ptaisait a le r6peter pendant sa vie, quand on lui
disait qu't sa mort on lui ferait un enterrement grandiose avec beaucoup de fleurs, allusion a son office de
jardinier. Et ce que l'on disait par plaisanterie est
devenu r6alit6.
En effet, a part les fleurs dont nous parlons plus
haut' et que le supbrieur a &t6 oblig6 d'accepter,
malgr6 son d6sir de garder la simplicit6 dans les
fun6railles, comme c'est l'usage chez nous, une foule
la levee du corps et au service
immense a assist
religieux, qui eut lieu dans notre chapelle, le lundi
de Quasimodo, 4 avril. Pas un catholique n'a manqu6
a l'invitation faite du haut de la chaire la veille,
dimanche, et par la voix du journal; nombreux furent
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aussi les grecs et les juifs qui vinrent rendre un dernier hommage au , saint frere qui priait toujours ).
La chapelle 6tait trop petite pour contenir tout ce
monde; aussi, ii y en avait dans le jardin et jusqu'i la
porte donnant sur la rue. C'itait vraiment un contraste frappant entre la vie humble et retiree du frrre
Mathieu et ces fundrailles imposantes, r6servies ordinairement aux grands personnages. Cependant, dans
l'6glise, suivant nos saints usages, il n'y avait que le
catafalque des pauvres et c'est dans le corbillard des
pauvres qu'il fut mis pour 6tre transporti & sa dernitre demeure; neuf automobiles suivaient le corbillard amenant an cimetiere une cinquantaine de personnes. Nous 6tions vraiment loin de nous attendre a
pareille manifestation, a semblable triomphe. N'6taitce pas deja et un pen la r6alisation de la parole du
divin Maitre : ( Celui qui s'humiliera sera exalt6 ,?
Et maintenant, notre bon et brave frere Matbieu,
Squi laisse dans la maison un vide que nous 6tions
loin m&me de soupconner, repose au cimetiere catholique de Cavalla, tout a c6t6 de M. Critico, le pre
mier Lazariste d6c6d6 ici voili bient6t quatorve ans.
Nous esp6rons que de la-haut, de la , Mission du
Ciel ), notre cher frere Mathieu continuera A s'int6resser a la Mission de Cavalla et nous obtiendra de
Dieu la grace de vivre, comme lui,d'une vie r6guliire,
humble, pieuse et g6nbreuse au service de Dieu, pour
m6riter de faire, comme lui, une bonne et sainte mort.
Moriaturanima mea morte justorum.
L. SAIBA,
i. . d. 1. M.

ASIE
SYRIE
Lettre de M. GENDRE, Ptrtre de la Mission,
A M. LE SUPERIEUR GENERAL
Beyrouth, 3 juillet 1932.

MONSIEUR ET TRts HONORE PtRE,
Votre binidiction, s'il vous plait!
Dans ma derniere lettre, je vous parlais de la sant6
de notre cher confrere M. Van Rutten, qui commenqait
a nous inqui6ter; h6las! aprks avoir lutt6 contre une
crise de n6phrite, ii ne put r6sister & une congestion
pulmonaire double qui survint le douzieme jour et qui
l'emporta. Ce fut en pleine connaissance et en nous
idifiant jusqu'A la fin par sa resignation et sa confiance
en Dieu qu'il nous quitta, pour aller recevoir la r6compense des boas ouvriers.
C'itait, en effet, un bon missionnaire, selon 1'esprit
de saint Vincent; il est regrett6 de tous, surtout des
orphelins, des pauvres et des malades; c'6tait son
lot, et il s'y devouait sans compter, travaillant uniquement pour Dieu dans ce labeur obscur, mais f&cond.
Aussi, fut-il accompagne a sa derniere demeure par
une foule de pauvres, qui l'avaient connu sur leur lit
d'h6pital, et de nomnbreux orphelins et orphelines, qui
ne poavaient retenir leurs larmes; spectacle bien
6mouvant! Saint Vincent dut le recevoir lI-haut les
bras ouverts.

-

744 -

M. le Visiteur a di vous kcrire d6ji a son sujet,
et je crois qu'il prepare une petite notice sur ce cher
confrere.
II reste a lui trouver maintenant un successeur,
ayant le meme devouement et le m6me esprit surnaturel; pendant les vacances, nous pouvons nous arranger, mais, a la rentrie d'octobre, un confrere sachant

1'arabe nous sera indispensable.
Nous comptons beaucoup sur le Maitre de la
moisson, que nous prions tous les jours, mais nous
comptons aussi un pen sur vous, mon Tres Honor6
Pere.
A. GENDRE,
i. p. d. 1. M.
Lettre de M. AOUN J-R9MIE,pfrre de la Mission,
a M. LE SUPERIEUR GENIRAL
Tripoli du Liban, 18 juin 1932.

MoN TRES HONORS

PERE,

Votre binidiction, s'il vous plait .
Pour obbir a la rggle et accomplir mon devoir, je
viens vous donner quelques nouvelles de nos missions
de Tripoli.
Nous avons donne, cette ann6e, quinze missions et
deux retraites ecclesiastiques. Graces a Dieu, qui a
daign6 benir ces missions, quelques details sur
quelques-unes pourront vous faire plaisir, mon Tris
Honorb Pere.
La premi&re mission fut un pea penible. II y a trois
Squartiers dans ce village et trois eglises. Autrefois,
les habitants de ces trois quartiers assistaient tous aux
exercices de la mission dans l'6glise principale et les
plus 6loignes 6taient toujours les premiers. Cette
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annee, la tiedeur et la paresse se sont emparees d'un
bon nombre au commencement de la mission; mais,

doucement, la grace a reagi et tous s'approcherent des
sacrements.
Dans la seconde mission, c'etait bien consolant,
pour les missionnaires, de voir les hommes et les
jeunes gens arriver avant tout le monde a l'eglise,
malgr6 le mauvais temps.
Dans le troisibme village, oh d'ordinaire presque la
moitie fuyait la mission, parce qu'ils 6taient toujours
en querelle entre eux, cette annee l'union des habitants et leur concours aux exercices nous a consoles et
a r6joui le Coeur de J6sus, qui a eu pitie de ce peuple.
Dans la sixiime mission, des l'arriv6e des missionnaires, trois personnes posse6des du mauvais esprit
quitterent le village et ne sont rentr6es qu'apres le
depart des missionnaires. Au m&me endroit, deux
vieux n'ont pas voulu assister aux exercices : I'un, a
cause de la mort de sa femme; l'autre, A cause d'une
perte d'argent. Ils ont sacrifi6 l'eternel an temporel.

Dans le douzieme village, la religion laissait a
desirer depuis quelque temps. Bon nombre des habitants s'etaient 6loign6s des sacrements. Les 6migres
qui revenaient d'Amerique, non seulement ne pratiquaient pas, mais ils employaient tous les moyens pour
empecher les bons d'accomplir leurs devoirs envers
Dieu par la priere et les autres pratiques de religion,
critiquant et se moquant des ministres et de certaines
devotions de la religion.
Tout de meme, d&s que les cloches annoncerent
l'ouverture de la mission, la majorit6 des habitants
arriva a l'6glise. Que faire maintenant des paresseux ?
Les prieres des bons, la grice de Dieu et le zele d'un
bon religieux qui allait d6nicher ces paresseux dans
leurs maisons finirent par- triompher du diable etde
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ses courtiers. Ces devoyis etaient alors tout honteux
de 1'oubli de leurs devoirs envers Dieu et envers euxm6mes, et finirent par 6galer les ouvriers de la premiere heure par le retour a Dieu.
La treizieme mission a lieu dans un grand village
de mille confessions. A notre arrivee, les pritres
demandent a faire une retraite et le peuple veut la
mission. Que faire pour contenter tout le monde? Le
missionnaire pr&chait matin et soir au peuple et, dans
la journee, ii s'occupait- des pr&tres. Le premier
dimanche d'octobre arrive. C'est le dimanche du grand
Rosaire. C'est la grande devotion des Maronites as
Liban. Ce peuple se distingue par sa grande devotion
envers la sainte Vierge. Un grand nombre d'eglises
sont dediie.s a Marie dans le Liban, et 1~ oh 1'eglise est
dediee a un autre saint, il y a toujours un autel i la
sainte Vierge. Aussi, presque tout le monde recite le
chapelet, porte le scapulaire de Notre-Dame-du-MontCarmel et la Medaille miraculeuse; ils sont inscrits
dans l'archiconfrerie du Saint-Rosaire et dans la
congregation de 1'Immaculie-Conception. Beaucoup
jeunent le samedi en l'honneur de Marie, protectrice
du Liban. Le dimanche du grand Rosaire, tout le
monde vent communier. Que faire pour satisfaire la
devotion de ce bon peuple? Le missionnaire charge
dix pretres d'entendre la confession generale en deux
s6ances, vendredi et samedi. Le dimanche, tout le
monde s'approche de la Sainte Table avec beaucoup de
devotion. A midi, on recite le rosaire, quinze dizaines,
en deux chceurs, et on chante les mysteres. Cela dure
deux heures. Ensuite, procession de 1'image de la
sainte Vierge hors l'6glise; suit un sermon en plein
air, car 1'eglise ne peut pas contenir tout le monde.
Le soir, benediction du Saint Sacrement. Vive Jesus et
vive Marie, sa Mere !
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Ce peuple oublie la nourriture du corps, ce jour-li,
pour ne penser qu'a celle de l'&ne. Ces braves gens
se croient deji au ciel dans cette 6glise bien orn6e,
illuminee i• •1lectricite. Hommes, femmes, jeunes gens,
plus de cent jeunes filles habillkes en blanc, ordre
parfait, silence et respect dans le lien saint; riellemeat, c'est beau, c'est touchant, cela porte les cceurs en
haut, au ciel.
Des musulmans, des grecs orthodoxes et d'autres
aussi assistaient a cette belle procession. Ces messieurs
passent 1'6t6 dans ces beaux villages du Liban, a la
hauteur de I Soo mitres. Dans ce Liban, tout le
monde aime et vendre la sainte Vierge.
Durant le mois d'octobre, les missionnaires donnerent la mission dans deux autres villages situes .
c6t6 des cedres du Liban, si renommes dans I'antiquit6, dans. l'.criture sainte. De ces villages, nous
admirions les cadres, dont le pied de quelques-uns
mesure 15 metres de circonfbrence.
Je me rappelle qu'autrefois, quand nous 6tions huit
missionnaires & Tripoli, nous nous sommes assis six
sur one seule branche pour gofter.
Aux pieds de ces beaux arbres jaillit Ia source qui
alimente l'l6ectricit6 dans le nord du Liban, qui fait
marcher l'usine de ciment de Chika, la fabrique de
coton de Tripoli et le petrole de Mossoul et 6claire
Tripoli et les autres villages.
Cette source traverse la valle sainte, habit6e autrefois par les solitaires et actuellement par des religieux
qui passent leur temps & louer Dieu par la priere, le
travail manuel, comme les trappistes, et la predication
de la parole de Dieu aux habitants des villages environnants. On trouve encore-dans le Liban des ermites
a c6t6 des couvents. Certains religieux, pouss6s par
la grace de Dieu et 1'amour de J6sus et de leur salut,
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a l'exemple de saint Antoine, se retirent dans de
petites cellules, situaes un pea loin des couvents. Ils
ne mangent qu'une fois par jour, vers trois heures
aprbs midi; ils.mnent la vie contemplative, partageant leur temps entre la pri&re et le travail manuel;
ils recoivent rarement la visite des hommes qui
viennent se recommander a leurs priires; ils ne voient
pas de femmes.
De temps en temps, j'ai le plaisir de visiter ces
solitaires et parfois de partager leur diner, qui consiste en un plat de l~gumes et du pain dur qu'on
trempe dans l'eau pour pouvoir le manger. Le couvent
leur envoie ce pain une fois par semaine. Ils ne
mangent ni viande ni dessert. Les fruits du jardin
qu'ils cultivent sont envoybs au couvent.
Plusieurs font des miracles et la cause de trois
ermites est dkja port6e a Rome.
Comme la route des cedres est achevb e depuis deux
ans, bon nombre de pelerins, pretres et civils, militaires et autres, se font un plaisir de visiter les cedres,
la vall6e sainte et la grotte d'oi jaillit la source.
Je termine, mon Tres Honor6 Pire, en demandant
votre benediction pour les missions de Tripoli Liban
et pour le plus indigne de vos fils,
Aoun JEREMIE,
i. p. d. 1. M.
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CHINE
SHANGHAI
Lettre de Sreur WAGENSPERG, Fille de la Chariti,

h la TRES HONOREE MERE
Hospice SaiVi-Joseph, Shanghai, 8 mai 1932.
MA TRES HONOREE MERE,

La gidce de Notre-Seigneur soit avec

nous pour jamais !

Connaissant l'interet que vous nous portez, je viens
vous faire part de ce qui s'est pass6 dans notre hospice
depuis l'irruption des Japonais, c'est-k-dire depuis le
commencement de f6vrier. L'attaque sur Chapei n'a
pas eu de-r6percussion sur notre quartier quant aux
hostilit6s, mais elle a occasionn6 un sauve-qui-pent
parmi les habitants affol6s, qui, en longues files de
pousses, ou en autos, se dirigeaient soit A la gare
pour aller se r6fugier A la campagne, soit vers les
concessions, soit sur les bateaux en partance, dont les
ponts 6taient noirs de monde. La Croix-Rouge nous
ayant demand6 de pr6parer une ambulance, nous
avons du vider les quatre grandes salles des hommes
malades. Les premiers soldats blesses nous sont
arriv6s le 8 f6vrier, et ont atteint le nombre de 206, y
compris quelques gens du peuple. La crainte d'une
attaque de nos c6tes ayant cause une panique g6n&rale, tous les blesses, meme ceux qui demandaient a
rester, nous ont et6 enlev6s et transport6s sur les
concessions, le 3 mars, par l'intervention de la dame
du general, une Cantonaise, qui est venue en personne
les prendre avec de grandes autos pour les mettre en
lieu sir, a 1'abri de tout danger.

12
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A peine tout remis en ordre, on vient

nous annoncer de tout preparerpour accueillir 5oo ref gi6s des villages envahis par les Japonais. Lits, tr&teaux, paillasses, couvertures furent prepares en toute
hAte. Du 17 au 20 mars,affluerent, non pas 5oo, mais
1 022 pauvres gens des campagnes avec . peine
quelques hardes sauvees de-lears maisons, incepdiies
et pillees. C'itait navrant de les voir, extenues de
fatigue, se trainant sur les trottoirs devant I'Isolation,
avant d'entrer dans la grande salle du theatre, ambnagee pour eux dans la maison des Salisiens. Apres
deux jours de repos, 3oo de ces malheureux furent
diriges sur Songhiang et nous restimes avec plus de

700, dent x8o hommes, que nous separions des
femmes. Au fur et A mesure que les uns nous quittent,
d'autres nous sont envoyes de differents refuges de la
ville qui ferment et se debarrassent sur nous de ce
qui leur reste de rifugi6s, parmi lesquels des inondes,
qui ont hiverne a Shanghai depuis l'an dernier. Ces
derniers sont dans un itat pitoyable, converts, pour
la plupart, de gale et de vermine, sans habits de
rechange; nous tachons de les v6tir, grace a des dons
requs en argent et en nature, car nos bienfaiteurs,
meme les paiens, disent : a Ce qu'on donne au Pou
yao dang va aux pauvres n, tandis que ce qa'on donne
ailleurs est souvent perdu.
I5 mai. -

Le Samedi saint, j'ai 6t6 heureuse de

faire une distribution gen6rale A ces pauvres gens en
leur fournissant A chacun une cuvette et une tasse en
6mail, un essuie-mains, du savon et un bon paquet de
giteaux secs. Hier, 14, pour la Pentec6te, tous ont ea
de nouveaux savons, gkteaux et deux paires d'habits
de rechange, bien propres, donn6s par des bienfaiteurs; en sus, une m6daille de notre Mbre Immaculee,
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que tous riclamaient, vu que deux jeunes femmes,
soi-disant possid~es, ont &t6 subitement gueries
aussit6t qu'on leur eut remis ce pr&cieux talisman.
Les quatre notables du pays, log6s au Bureau, et
qui nous aident bien, nous ont reclam6 des medailles
pour les emporter dans leur pays; ce qui nous fait
esperer que cette semence portera un jour des fruits
de salut parmi ces campagnards simples, aux cceurs
droits.
Nos seurs sont a bout de forces dans cette maison
ouverte a tout vent et a toutes gens, qui, plus que
jamais, merite le nom de caravansirail du bon Dieu.
Ce soir a commenc6 la retraite annuelle de notre personnel; elle se terminera le 20 mai par la confirmation
donn6e par Mgr Haouise a 200 de nos pauvres. C'est
un beau chiffre, rarement atteint.
En vous priant d'agrier le filial respect de toutes
nos Soeurs, j'ai l'honneur d'etre, ma Tres Honoree
Mere,
Votre tris humble et obiissante fille,
S. WAGENSPERG,
I. f. d. 1. c. s. d. p. m.

TAICHOW

Lettre de Mgr Hou, vicaire apostolique

4 M.

LE SUPkRIEUR GENERAL
Taichow, I2 avril 1932.

MoC

TRts HONORs

PtRE,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais!
Nous venons de cle6brer la solennit6 de la Translation des Reliques de notre bienheureux Pire saint
Vincent; je me sens heureux d'etre oblig6 de vous
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rendre compte de notre petite maison de Taichow,
qui se trouve dans un coin de Chine. Ce coin est trbs
fertile en moisson temporelle, de sorte qu'il est bien
probable que cela a rendu les indigtnes paresseux,
ventres pigros; mais, malheureusement, il est moins
fertile en moisson spirituelle. On .dirait que personne ne pense aux choses de I'au-dela; ]a paresse
les rend insouciants pour cela; sauf, par hasard, un
entre mille, une minime aisance d'avoir leur met
tout leur paradis en cette vie. Les gens sont tris
superstitieux, oui, mais leur culte ou devotion ne tend
qu'a obtenir une protection pour la vie presente; de
leur parler de la vie d'outre-tombe, cela leur est aussi
itranger et incompr6hensible que le latin ou le franjais. Probablement que la sueur de nos fronts n'a pas
encore assez arros6 cette terre maudite.
Mon-Trts Honor6 Pere, je suis all loin par cette
digression. Notre petite maison de Taichow va tris
bien, d'une concorde satisfaisante, et bien r6guliere,
au moins jusqu'ici. Si votre enfant souffre quelquefois des tracas du co6t de ses sujets, pr&tres ou chretiens, il a des consolations da c6t6 de ses confreres;
ils sont remplis de l'esprit de la petite Compagnie.
Je n'ai pas a me plaindre de ce c6te-la; et j'en rends
grices a Dieu, ainsi qu'r mes supirieurs, et spicialement a vous, mon Tres Honor6 Pere, qui tenez la

place de saint Vincent, notre fondateur. Je vous prie
aussi de nous b6nir, afin que nous puissions conserver
toujours cet esprit d'union et y avancer davantage
pour le bien des ames et pour la gloire de NotreSeigneur J)sus-Christ, en I'amour de qui, comme en
celui de la sainte Marie et de saint Vincent, je suis,
Votre tres reconnaissant enfant,.

Joseph Hou
Vic. ap.

-

753 KIAN

2 mars 1932. - Encore une journ6e de douleur et
d'angoisse; car le peuple de Kian, en voyant que les
soldats embarquent leurs objets, croit, avec raison,
qu'ils vont partir. D6ja, sept a huit mille du march6
de Kian ont fil6 sur la ville de Nanchang. L'affaire est
plus que s6rieuse; alors, malgre mon bras encore
meurtri de la chute, je vais voir le Tsanmeo tchang
(chef d'6tat-major) de la XVIIIP armie; le g6neral
6tait parti pour le front diriger les operations contre
les Rouges qui attaquent Kanchow.
Contrairement a ce que je pensais, il me reqoit en
personne et, apres quelques mots de politesse, j'ouvre
mon carnet et lui repete ce que nous avons concert6
avec MM. Thieffry et Liou.
- 1 Y a-t-il danger?
- Pour le moment, il n'y en a pas.
- 20 Est-ce que vous partez tous ?
- Nous n'en avons pas requ l'ordre; mais, s'il arrive,
nous attendrons que les soldats qui doivent venir de
Nanchang et du Hunan soient ici. Et si vraiment nous
ne pouvions pas resister a une attaque des Rouges,
trois jours d'avance nous vous en avertirions. ,
Et pour que tout soit pr6vu, il me donne trois passeports : pour M. Thieffry, M. Capozzi et moi, et quatre
billets par lesquels nous pourrions nous chercher des
barques.
Je m'en retourne a la residence et rassure non seulement les catholiques, mais encore une foule de
palens, qui croient plus aux paroles de la Mission
catholique qu'a toutes les proclamations officielles.
Je trouve sur le bureau la correspondance :
M. Russo 6crit, le 29 f6vrier, que les soldats des
1 I et 14! divisions montent vers Kanchow, et d'autres
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divisions aussi. Une trentaine d'61eves
1''cole des
hommes et une vingtaine a l'6cole des femmes, et sous
peu il aura aussi une douzaine de catechumenes. Le
P. Ly, apres avoir fait quelques missions, est all6
Lantang s'entre-consoler avec le P. Hiu Les Filles de
Sainte-Anne commencent leur retraite annuelle.
Le m6me jour, M. Lo &crit de Taiho : * Veuillez
etre bien rassur6s sur Taiho et Wanan, car les rumeurs
sont souvent fausses et menacantes (on disait, a Kian,
que dans ces villes c'6tait la fin du monde).- La
I * division est dbja arriv6e a Kancbow. Avant-hier,
les miliciens de Taiho ont capture un nid de Rouges
et, sans perdre une spule cartouche, ils ont pris soixante
a quatre-vingts fusils et se sont enrichis de 30000 dollars; its ont aussi dlivr6 plus de cent vingt personnes. ,
Vraiment, on n'y comprend rien! Tandis qu'au
dehors de Kian on parle de tranquillite, a Kian on
seme la terreur. Les plus riches et les moins riches
filent par milliers... vers la paix, qu'on trouvera aux
calendes grecques dans n'importe quelle ville du
Kiangsi.
3 mars. - Hier soir, sur un fort bruit que les 11' et
14' divisions prenaient la route du Fukien, le vieux
P. Liou ramassa ses affaires et s'en alla au bateau h
vapeur pour pouvoir partir ce matin a neuf heures vers
Cbangshu. Heureusement, trois chr6tiens, qui venaient
de Wanan et avaient vu de leurs yeux, il y a trois
jours, les soldats des susdites divisions prendre la
route de Kanchow, d6mentirent le bruit. Mais la procession des fuyards continue. Par mesure de prudence,
nous sommes en train de louer ad tempus des barques,
et ainsi on peut etre un peu tranquille.
9 mars. -

M, Capozzi sauve la vie a un chr6tien.
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L'autre jour, par une forte chaleur (notez que maintenant il neige), M. Capozzi arrive, en retard et tout
en sueur.
- Qu'y a-t-il done?
- Vous ne le savez pas! Je viens de sauver un de
vos chretiens.
- Dites-moi ca.
- Voyez la divine Providence! Ce matin, contre
mes habitudes, j'ai pris la route du dehors du marchb.
Au tournant de la route, j'entends qu'on m'appelle du
milieu du lac : « Pere! Pere! sauvez-moi, je suis l'exsuivant de M. Charles Tcheng, sauvez-moi! a
Je le regarde et vois qu'il est plongi dans l'eau jusqu'A la gorge. II avait ktk pris de force par les soldats
comme porteur; voyant le missionnaire passer par lU,
il se sauva. Les soldats le poursuivirent; il se jeta dans
cet 6tang. Les soldats criaient: a II faut le fusiller. P
L'un d'eux lui jetait des pierres. Le chretien cachait
sa tete sous I'eau pour parer les coups. AIlons! criai-je
a ce tigre de soldat, depose ces pierres; c'est une personne dela Mission catholique; j'en r6ponds; tu n'agis
pas comme il faut. Et tout en disant cela, je m'approche de l'etang, tends les mains au chretien et le mets
hors de I'eau; je voulais l'emmener avec moi. Les soldats s'y opposerent: c Non, non, il est digne de mort. v
Je leur dis : a Vous ne le tuerez pas Allons chez votre
chef n; et je marchai en tete, ils me suivaient. Le chef,
voyant un itranger, fut un peu embarrass6. Je lui
declarai : a II a mal fait de s'enfair; mais vos soldats
ont mal fait de prendre des pierres pour le tuer ainsi.
Cela n'est pas digne de soldats. a Et comme le pauvre
chretien avait eu tort, d'ua c6te, de s'enfuir, je dirimai
la question en disant qu'il avait grand besoin de se
soigner pour se guCrir et j'eus la joie de sauver son
corps et son ame, car certainement la premiere pierre
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a la tete l'aurait assomin, et la mort dans ces conditions risquait d'etre ficheuse pour son Ame.
- Bravo, M. Cappozzi! je vous remercie d'avoir
sauv4 un de mes chr6tiens. Prenez ce petit verre de
liqueur que nous envoya de Changshu M. Teng; vous le
m6ritez bien.
Ce fait me prouve, une fois de plus, que la bonne
Providence veille,tout particul irement, sur ses enfants
et que souvent elle semble diriger elle-meme nos pas,
et cela malgre nous. Confiance don ! nous sommes en
de bonnes mains.
Pourquoi cette peur de suivre les soldats comme
porteur? C'est que souvent il faut porter les fardeaux
bien loin, et un bon tiers des porteurs meurent en
route, abandonnes de tous.
Puisque je me trouve sur ce sujet, je veux vous citer
an autre fait semblable, arriv6 il n'y a pas longtemps.
Les soldats avaient pris un de nos domestiques comme
porteur de l'armee. Comme ce pauvre jeune homme
venait de sortir de l'h6pital, convalescent de dysenterie, je me dimenai pour obtenir qu'on le lib&rit. Le
chef de police, eu 6gard a ma qualit6 d'Europeen, me
conduisit au lieu ou 6taient d6tenus les porteurs; mais
diji, sans qu'il le sit, on les avait transf6r6s ailleurs.
Comme je causai avec ce chef, je vois un chr6tien
s'agenouiller devant moi, sans respect humain, et j'entends son cri suppliant : " Sauvez-moi, sauvez-moi! i
Alors je dis au chef : u Celui-ci est. des n6tres, vous
pouvez le delivrer. , Et il fut d6livr6. Si je n'avais pas
Rt6 lI, j'aurais eu an chr6tien de moins l'an prochain,
car il serait mort en route!
Un autre chretien detenu fut igalement sauve. Sa
femme, une orphehne, s'en alla voir la dame du gen6ral
et l'importuna tant qu'elle fut ecoutee.
12 mars. - En regardant le barombtre qui est dans
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la salle de r6creation, je constate qu'en moins de quatre
jours, il est passe du beau temps a la temppte. C'est
a pen pres 1'6tat moral de la partie du Kiangsi que nous
habitons. Comme je vous ai dit il y a quelques
semaines, la ville de Kian, d'un jour a l'autre, passa
de la joie a la grande tristesse, car le danger et la
tempete communiste s'approchaient en grande vitesse,
du fait que les troupes devaient laisser Kian a la merci
de quelques divisions mal payees, qui ont 6te presque
toujours battues par les Rouges. A cette nouvelle, dix
mille personnes s'enfuirent vers Nanchang.
Heureusement, nous sommes rest6s a Kian; et le ciel
s'est mis subitement an beau, car les troupes restent.
Si nous avions fui comme les autres, au retour nous
n'aurions rien trouv6; peut-etre m6me nous ert-on
empeches de revenir, et alors... pauvre Mission catholique! Remercions le bon Dieu de nous avoir fait
passer encore par cette temp&te sans avoir perdu un
cheveu.
Ces jours-ci, le barometre moral monte toujours a
cause d'une grande victoire remport6e par les Blancs
autour de la ville de Kanchow. Les Rouges pensaient
que les soldats actuels 6taient comme ceux du passe,
toujours en retraite devant eux, mais, cette fois-ci, les
Blancs ont tenu bon. Ils ont bien bataille, ont fait prisonnier le gen6ral de division rouge avec ses trois
colonels, pres de quarante mitrailleuses et pres de
quatre mille fusils. Ils ont ensuite p6n&tr" dans la ville
de Kanchow, ou, a present, il n'y a pas de grave danger, m'assure-t-on. Espirons que cela durera.
Remarquez bien que la sfirete est seulement dans
l'enceinte et a l'entour des villes de Kian et de Kanchow, car, dans les campagnes, pas tres loin, les petits
Rouges sent les maitres, et les soldats les laissent tranquilles. C'est pour cela que le coeur du missionnaire se
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c'est dans les coles et catechum6nats 6tablis inta
mros, a Wanan, Taiho, Kian, Yongfong. Les autres
endroits sont sous la domination des Rouges, on des
soldats r6guliers, qui, en occupant les Missions catholiques, ne font que l'euvre du diable. Du reste, reguliers et Rouges, pour ce qui regarde la religion catholique, se donnent la main pour It pers6cuter plus on
moins! Ils la disent religion des 6trangers et des
impprialistes, done bonne a proscrire de la R4publique
chinoise. Cependant, les Blancs nous tolirent et ne
nous font pas beaucoup de mis&es. Cela d6pend surtout des chefs. S'ils sont gentils, tout marche bien; si
non, ils vous creent des misbres a n'en plus finir.
Mon courrier m'apporte des nouvelles de Wanan, de
Yongfong et de Taiho.
A Wanan, les soldats laissent faire les petits Rouges
qui environnent. En ville, on a une cinquantaine
d'coliers et d'&coliires et des rifugiis A la risidence,
qui n'est pas occupee.
A Yongfong, les Rouges sont tres actifs et menacent
d'attaquer; on parle de rappeler les rtguliers, dont
un generalde brigade avec son etat-major en residence
& la Mission; les Rouges ont capture encore un
chritien, Son Bepoit, et I'ont coupe en cinq morceaux!
A Taiho, la Mission catholique est disput6e entre

la Croix-Rouge militaire et les soldats, qui ne font
que se succeder pour changer de garnison. Comme a
Kian, le c6te oriental est dangereux.
Malgre les diables blancs on rouges, on a pu dans
cette Mission catholique, rouvrir les deux catcchu-

menats et, chose rare, M. Lo a obtenu du general que
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les soldats n'occupassent pas la maison des Filles de

Sainte-Anne.
A Kian, les soldats occupent en ville la maison des
femmes, celle des Filles de la Charit6 et le grand
siminaire; ici, le catichuminat et le petit seminaire.
Ils nous ont laiss6 la residence 6piscopale et la cath•drale, dont la sacristie est devenue salle d'itudes pour
les petits ecoliers.
16 ,aars. - Le courrier nous apporte des nouvelles.
D'abord une longue lettre, en bon latin, d'un pretre
chinois de Kanchow, en date du 7 courant, lequel
decrit jour pour jour les batailles engagees par les
gros Rouges contre la ville de Kanchow. On remarque
la constance de ces derniers, mais surtout la force et
le courage des Blancs, qui out r6sist, pendant un mois
en attendant du renfort. Le siege., commence le
4 f6vrier, n'a etS lev6 que le 6 mars, quand les deux
divisions envoybes en renfort purent pC6ntrer en
ville.
Remercions le bon Dieu d'avoir sauv6 la ville et les
dix missionnaires qui s'y trouvaient avec Mgr O'Shea.
M. Russo nous donne quelques nouveaux d6tails le
12 mars : cLes Rouges paraissent avoir eu une bonne
racl6e : plus de Iooo morts, 200ooo fusils, 1o & 20 mitrailleuses perdues, 2 genAraux prisonniers, etc. Mais
les Blancs ont subi aussi des pertes. On compte parmi
eux pres de mille victimes, soldats on civils. Les
portes du Sud et de 1'Est furent minees et sautirent
en 1'air sur plus d'un ly de longueur. Ce fut alors que
les soldats du g6neral Ma durent sortir dehors et s'engager avec les Rouges dans un corps A corps terrible.
Heureusement, ils eurent le dessus. A present, les
chemins entre Wanan et Kanchow ne sont pas encore
tout a fait sirs; cependant, le premier courrier de
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Kanchow est arriv6; par lui. j'ai appris les d6tails que
je vous donne. Je suis occup6 & precher la mission de
la ville. ,
De son c6te, M. Lo 6crivait de Taiho le 13 mars :
A Hier, j'ai passe une mauvaise journ6e. Les soldats
qui occupent la Mission n'ont cessi leurs vexations;
ils se sont m6me montr6s insolents vis-a-vis des soeurs
de Sainte-Anne, menagant de lier la vierge Joanna.
Les petites 6udiantes ont pleur6 fort en voyant ainsi
leur maitresse menac&e. Je suis alle au secours, mais
les soldats 6taient partis sans m'attendre. Je monte,
une demi-journee, la garde chez elles; mais, grace a
Dieu, les soldats n'osent plus venir. Voilk une mauvaise journee passe ! Le bon Dieu a voulu me rbcompenser aujourd'hui : ce matin, j'avais une belle
assistance a la messe : 15o chritiens, les 60 6tudiants
des deux 6coles et les 20 r6fugies. L'etat-major, avec
ses officiers, a assist6 tranquillement A mon sermon
et a la messe. J'ktais bien console de voir I'fglise toute
remplie. Deo gratias! Aujourd'hui,je commence A pr6cher la mission de la ville. n
Voyant que les soldats eux-m&mes
17 mars. relichent plusieurs barques, nous licencions aussi les
deux que nous ayions retenues pour le cas de fort
grave danger.
L'h6pital militaire, etabli chez nous, va etre transfer6 A Changhu.
Qn vient d'apprendre que le gros des Rouges s'est
install6 entre Kanchow et Wanan et que la i i division, qui revenait, recoit I'ordre de rentrer A Kanchow.
Comme vous voyez, nous ne sommes pas au bout de nos
mistres. Continuons tous A prier, c'est I'unique moyen
de sortir de cette fournaise.
30 mars. -

Des nouvelles nous arrivent de Wanan :

( Hier (o2), plus de 3oo chr6tiens assistaient A la
messe et 13o ont communi6. Je viens d'apprendre que
J.-B. Hiu a ouvert ses .ecoles A Langtang, car, A
Soeichwan, les soldats reguliers ont occupe les deux
bitiments de la mission. Esprons qu'apres Paques
nous pourrons faire un tour de. mission dans le
Tantsien. »
A Kian, nous avons eu aussi un bon nombre de communions le jour des Rameaux : 200 A la cath6drale,
69 a la paroisse Saint-Joseph.
Pour la grande fete de Paques, ii me semble ktre
revenu aux beaux jours de la paix. D'une distance de
40 lys, les chretiens sont venus nombreux pour se pr6parer A faire leurs PAques; au dela de 4o lys, ce sont
les Rouges. La cath6drale 6tait remplie du c6t6 des
femmes; du c6te des hommes, ii y avait encore quelques
places. La raison en est que le cat6chumenat des
femmes n'6tant pas occupe par les soldats, on a pu en
recevoir une cinquantaine et plus, tandis que, ces
benis soldats occupant regulierement celui des
hommes, nous ne pouvons en recevoir que quelquesuns. Voyez par 1a quel dommage nous causent ces
soldats r6guliers! Que le Seigneur les convertisse!
On a eu 180 communions A la cathedrale, xoo A
l'orphelinat, 166 a Saint-Joseph.
A Taiho, M. Lo a eu la consolation d'avoir plus de
400 assistants a la messe et plus de 120 communions.

On se croirait en temps de paix. Que de bien on
ferait encore librement si on pouvait aller par monts

et par vaux 6vang6liser les pauvres paiens ! Mais les
communistes sont partout et sement la semence diabo-

lique que vous savez : haine de toutes les autorites,
immoralitY, vengeance, ni Dieu ni diable... Pauvre
Chine ! Mais esperons que J6sus hAtera la r6surrection
de nos oeuvres. Prions et mortifions-nous aussi un peu,
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car ce genre de demons communistes ne sera chass&
que par ce moyen.
Les nouvelles de Kanchow sont a peu pres les
m&mes: paix en ville ; Rouges dehors. II en est de
m&me de la plupart des villes de notre vicariat.
31 mars. - Voici des soldats d'une autre division;
ils veulent occuper les locaux laissis a notre disposition. Nous nous y opposons. Alors ils parlent de se
loger dans les locaux de l'b6pital, qui est & moiti6
C'est le b&timent des femmes
vide; on leur r6pond : C
et les soldats ne peuvent decemment y habiter. Mais nous tuerions le premier qui commettrait une
faute. - Cela ne nous garantit pas; nous vous prions
d'aller chercher logement ailleurs. »
i" avril. - Cinq officiers reviennent A la charge.
Nous tenons bon dans notre resistance. Un officier se
fiche et nous dit : t Mais ceci est a la Chine. - Non,
c'est a nous! ) Puis, je m'en vais voir le chef de
l'6tat-major, tandis qu'un officier se dirige vers le
meme quartier general. Le long du chemin, je priai
la sainte Vierge de me donner la victoire.
Le chef de 1'rtat-major me re;oit poliment et me
donne raison. II me tend quatre mandats interdisant
l'occupation des Missions catholiques : 1'un regarde
notre maison; les autres, la maison des seurs, celle
des Filles de Sainte-Anne et la paroisse Saint-Joseph.
Je m'en retourne tout heureux. Voil& un peu de paix.
Mais quelle arrogance de la part de ces officiers, qui
disaient avoir ordre de 1'6tat-major de nous occuper,
alors que celui-ci ne savait rien ou ne voulait rien
savoir!
2 avril. - A c6te de ces tribulations, quelques
rayons de joie toute spirituelle. L'autre jour, on a.
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baptist quatreadultes bienportants; cesderniers temps,
on a ondoy6 une quarantaine de bebes mourants,
qu'une veuve va visiter a domicile; on a ondoye aussi
une dizaine d'adultes moribonds dans le pauvre h6pital,
tenu, en l'absence des Sours, par un m6decin d'occasion, qui soigne les malades avec des infirmieres
chinoises. On continue aussi A nous donner les petites
orphelines, dont les neuf dixiemes vont rejoidre les
anges, leurs frdres. Du moins, voila des Ames qui nous
protigeront au ciel !
Une autre consolation a 6t6 d'apprendre que les
communistes. ocaux de Pit-o n'occupent pas la chapelle de cette chr6tient6 et laissent les chr6tiens libres
de se r6unir. Je ne connais pas d'autre exemple
semblable.
Les autres chretiens du vicariat, au moins la plupart,
souffrent beaucoup sous le joug des pers6cuteurs, et
les missionnaires souffrent davantage de ne pouvoir
les visiter, les consoler et les fortifier du pain des
forts. La priire est notre seul moyen de les aider.
3 avril. - A ce qu'on vient de nous dire, quand on
nous demanda avec tant d'arrogance d'occuper nos
locaux, ces jours derniers, c'itait pour y mettre
3oo prisonniers rouges pris A Kanchow. II en est
arrive un millier. Heureusement que le bon Dieu nous
en delivra.
Hier, nous 6tions heureux de voir que nos d6marches
pros du general d'arm6e avaient eu pour rksultat l'6vacuation de la Maison cent rale des Filles deSainte-Anne.
Et voila que d'autres soldats vont prendre la.place des
partants ! Je vais trouver le gen6ral de division, qui
me recoit tres poliment. Je lui montre le mandat de
son chef. II telephone immidiatement au chef de
bataillon: t Sortez de la maison. - Pourquoi ?- Hier,
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rends chez les Filles de Sainte-Anne. Les soldats
6taient en train de plier bagages et de partir. On ne
nous avait pas habitu6.s une telle promptitude. Voill
ces pauvres filles quittes pour cette fois. Sous peu,
sans doute, d'autres soldats, d'autres divisions, voudront encore occuper leur logis. Alors, it faudra recom-

mencer la tactique d'hier... Sufficit diei malilia sua!
Quelques nouvelles nous arrivent. de Kanchow :
19 mars : a M. Fou Thomas, prisonnier, rentrera ces
jours-ci. n 23 mars : ( Des troupes de !a i8" armee

semblent se preparer A partir vers Kian. Des officiers
nous disent qu'au Hounan cela ne va pas bien, la ville
de Tchant6 serait assi6g6e par Holung, comme
Kanchow il y a un mois, et eux seraient destines a
aller Il-bas. Qu'y a-t-il de vrai dans cette histoire ? Du
moment que les Cantonais arrivent, nous ne sommes
pas en danger, mais nous aurons a trimer pour les
tenir hors des maisons. Vrai, la situation n'est pas de
tout repos!
Les nouvelles d'Yonfong ne sont qu'&moiti6 consolantes. Plusieurs milliers de Rouges approchent de
cette localite. Le general de brigade est gentil envers
M. J. Tcheng et defend A ses hommes de chercher
noise Lla mission, qui, malgre tout, continue i avoir
ses 6coliers et catkchumbnes. Sous peu; il y aura une
vingtaine de baptemes d'adultes.
De Sinyu, rien de bon. M. Ko ne peut pas encore
regagner sa residence, toujours occupee par les
troupes r6gulibres, qui se contentent de proteger la
ville, laissant aux miliciens locaux le soin de combattre
les Rouges, dont I'ceuvre sanguinaire et incendiaire
ruine le c6t6 sud (Nanhiang).
Voici une lettre de M. Russo, dat6e du 29 mars;
elle nous apporte quelques nouirelles de Wanan :
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a Nous avons actuellement trois 6coles A la residence,
les seules qui restent dans toute la sous-pr6fecture :
une de litt6rature, avec une vingtaine d'6leves, tous

chr6tiens; une de prinres pour les hommes, quarantesix l6Ives; et une pour les femmes, dont le nombre est
aussi eleve. Si le calme relatif de la ville continue,
d'autres viendront 6tudier.
C:Toute la vie de la Mission est concentr6e 1l. Les
Rouges nous entourent de tous c6tes a present. II ne
nous reste qu'un seul oratoire avec un cat6chiste a
Lotien et une seule route libre, celle qui descend du
c6tt est de Wanan A Kian.
t Nous avons pu faire paisiblement et compltement
tous les offices de la Semaine sainte, avec 6glise tou.jours pleine, ycompris I'adoration du Jeudi saint. Le
seul enqui nous fut donn6 par une tentative d'occupation militaire; mais j'en fus quitte aprbs une heure de
parlote.
" Le jour de Paques, nous eflmes deux cent quarante communions. Quelques chretiens et chr6tiennes
vinrent meme des lieux occup6s par les Rouges, en
cachette et apres bien des pdrip6ties. D'autres durent
braver le danger d'etre pris porteurs par les soldats.
Quelques-uns, en un jour, durent faire too lys, par
des chemins detourn6s. Sans toutes ces difficultds,
l'affluence des chr6tiens aurait, sans doute, it4 plus
nombreuse.
, Les soldats, depuis quelques jours, sont partis,
dit-on, en campagne contre les Rouges. Jusqu'ici, ils
n'ont fait autre chose que depouiller littiralement le
pauvre peuple. Quand ils auront tout rafld dans 20 ou
3o lys A la ronde, ils rentreront pour se reposer et
tout sera dit. Vrai, ils se conduisent pire que les
Rouges ! Maintenant, on parle de l'arrivee des CantoI
nais A Kanchow...
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11 y a beaucoup de chritiens dans l'armie, la plupart du nord de la Chine; ils viennent passer le
dimanche a l'eglise. Les officiers catboliques sont
plus rares, mais ce sont les plus fiddles a l''glise.
4 avril. - I1 nous arrive de consolantes nouvelles
-sur les fetes de Paques dans les autres endroits du
Kiangsi :
Depuis pres de trente aus, on n'avait pas vu a

Kiukiang d'aussi belles ciermonies de la Semaine
sainte.
A Fuchow, ce fut une resurrection. Mgr Sheehan
etait 1a avec sept confreres ambricains, deux hollandais et un nombre considerable de pr&tres indigenes.
Les siminaristes de Lykiatou etaient venus aussi. Les
derniers jours de la Semaine sainte, les soldats occupaient encore le rez-de-chaussee de cette residence;

mais, le jour de Paques, ils filrent ailleurs. Malgr6
l'6tat abominable de toutes choses, il y cut office pontifical le jour de Paques ; depuis pres de deux ans, les
offices 6taient interrompus.
A Changshu, Mgr Mignani officia comme il put, car
nous sommes loin d'avoir tout le necessaire; mais ce
fut assez bien. Et comme la 50o division venait de
partir, on n'eut pas l'ennui de faire la police pendant
les offices, comme cela arrive souvent. Pour les autres
endroits de Kian, ce fut assez consolant aussi.
5 avril. - HFier, est arrive de Taiho ie bon M. Lo,
-sur un cheval prWtt par le general de brigade, qui loge
chez iui. On ne s'6tait pas vu depuis quatre mois aussi,
avait-on beaucoup & se raconter. Il me dit comment
toute la chretiente de Taiho s'etait rijouie de la
dilivrance de Liang Joseph, prisonsier des Rouges
depuis I93o. Lucas, son pere, pris en meme temps que
lui, n'avait pas trouv6 grace Aleurs yeux, car il 6tait un
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des chrtiens les plus influents; ils le tuerent ; Joseph
fut conduit 6o lys de la. Sa femme, Rosa, ne faisait que
prier sai nt Joseph pour lui; au mois de mars dernier, elle
alla tous les jours a la messe et donna un paquet de
cierges pour briler en l'honneur d e saint Joseph. Et
-voill que, ce Vendredi saint, 25 mars, les deux gardes
arm6s qui veillaient continuellement sur Joseph s'6loignerent, on ne sait comment. Une de ses vieilles
tantes, chez les Rouges aussi, le tira par les habits et
r6ussit a le faire evader, exemple qu'elle imita dansla suite. Aprbs beaucoup de pbrip&ties, Joseph rentra
A Taiho le jour de PAques, 27 mars, juste apres la
messe. Rosa ne voulait pas croire a son arriv'e; ellepleura. Apres le salut de ce beau jour, elle fit tirer
plusieurs milliers de petards devant l'gglise, en presence de quatre cents chr6tiens, et, le lendemain, elle
fit c66lbrer une messe pour remercier le Seigneur et
saint Joseph.
Une lettre de M. Russo nous apporte des nouvelles.
< Le premier r6giment de Cantonais est de6j arrive
a Kanchow. Les soldats de Wanan sont partis en
campagne, mais ils n'ont tu6 aucun Rouge; par contre,.
ils pillent tout sur leur passage. Pauvre peuple ! c'est
toujours la vache a lait que chacun traie a son tour!
Mes &coles de litt&rature et de priires continuent i
bien marcher. »
9 avril. - Voici enfin des nouvelles de M. Tchen,
qui, apres un mois de voyage, de Changshu a Pingshian, le plus souvent en compagnie de solaats a cause
du danger, put enfin rejoindre cette ville, d'oi ilavait
fui il y a quelques annkes.
a Me voil arrive sain et sauf, 6crivait-il le 27 mars.
Mais dans quelle horrible salet6, dans quel vide
complet se trouvent et la residence et la chapelle,
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occupies par les soldats et par les Rouges qui s'y sont
succ6de pendant plusieurs ann6es! Je vais mettre ma
mission sous le patronage desainte Thbresedel'EnfantJesus. La situation est comme partout : en ville, les
soldats du Hunan; dehors, les Rouges. Pour le moment,
les soldats ne viennent pas m'ennuyer et je vais commencer par le cat6chumenat. Ces derniers jours, il y a
eu bataille entre les soldats blancs et rouges du c6te
de Lou ki et An Yuen. ,
De Yongfong, M. J. Tcheng m'ecrit qu'il a 6t6
heureux de pr&cher trois fois par jour a 23 cat6chumenes, qui ont recu le bapteme le Samedi saint. II en
pr6pare 30 autres pour 1'Ascension. A Ptques, il eut
plus de 400 assistants et 120 communions, et cela au

moment oi les Rouges, qui voulaient prendre Yongfong, n'6taient plus qu'a 5 lys de la ville. Il s'occupe
aussi de 121 6elves des deux sexes, et cela sans aide.
o1avril. -

Juste avant a messe (c'est dimanche), le

diable envoie des officiers pour rqquisitionner les
locaux. Je leur fis comprendre qu'ils venaient trop
tard, car le g6neral d'arm6e- avait d6fendu de nous
occuper. Apres bien des pourparlers, ils s'en allerent;
mais devinez oa! Tout droit a la porte de l'orphelinat.
M. Thieffry avait ordonn6 de ne pas ouvrir. Ils
frappaient et cqgnaient fort. Le portier faisait le
sourd. Enfin, decourages, ils s'en allerent. Deo gratias!
Nouvelle tentative aussi chez les Filles de SainteAnne, mais par la communaut6 des femmes des officiers. ( Nous sommes des femmes comme vous, vous
n'avez rien a craindre)), disaient-elles. L'Antistitamajor
leur r6pondit qu'il y avait ordre et qu'elle ne pouvait
permettre leur admission. Elles s'en allerent ailleurs.
Vous savez bien que ces dames ne.vont pas 1 pour
faire la retraite! Leurs maitres et seigneurs les

auraient suivies, et alors oh allions-nous ? L'6galit6
entre l'homme et la femme est un de leurs principes.
Ils sont tout 6tonn6s de notre r6sistance; ils ne comprennent pas; mais nous comprenons, et cela suffit.
Pour me consoler un peu de tant d'ennuis, je fais
le compte de tous les 6elves qui sont dans ies cat6chum6nats de la prefecture de Kian : a Longtsuen, 6o; I
Wanan, 120; Taiho, Ioo;
Yongfong, 120; ici, 40;
a la paroisse Saint-Joseph, 38; chez les vierges, 5o;
en ville, 3o. Cela fait un total de 558. Qui aurait os6
esperer un tel chiffre, avec tant de misires, surtout de
la part des soldats memes qui devraient nous prot6ger!
13 avril. -

Voici un apercu rapide de la situation

du vicariat de Kian. Les soldats sont dans Jes villes
de Longtsuen, Wanan, Taiho, Kian, Kisbui, Yongfong,
et se contentent de d6fendre seulement les villes et les
environs; le reste est lais's absolument a la domination rouge, qui continue son oeuvre sanguinaire, incendiaire, immorale, athie, etc.
C'est dans ces villes seulement et un peu aux environs que les missionnaires peuvent exercer leur
ministere. Et encore les soldats occupent plusieurs
r6sidences et entravent ainsi le travail des cat6chumenes. Malgr6 tout, on compte, dans ce district, plus
de cinq cents 6tudiants dans les cat6chum6nats des
deux sexes; la plupart sont des r6fugies, qui, en
cherchant de quoi ne pas mourir de faim, y trouvent
le pain de la doctrine chr6tienne. Ces derniers jours,
on en a baptis6 une trentaine; d'autres se pr6parent
au bapteme. Les chr6tiens qui sont au milieu des
Rouges en sont r6duits g adorer Dieu in spiritu tantum,

car ces Rouges sont les ennemis acharn6s du nom chretien. Et cela dure voild pres de trois ans, et, dans
quelques endroits, depuis six, sept ans, sans espoir
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de voir la paix revenir de sit6t! Les premieres lignes
du front blanc-rouge ont toutes avec elles quelques
missionnaires: au sud, MM. Russo, Ly Th., Hiu J.-B.,
Lo P. ; au sud-ouest, MM. Thieffry, Capozzi, Barbato,
Liou J., Sie J.-B.; sur le front oriental, M. J. Tcheng;
sur le front occidental, MM. J.-V. Tcheng. M. Liou
est dans le district de Yuanchow fu; Fou J. a Sinkang;
M. Ko ne peut encore entrer dans sa residence de.
Sinyu, toujours occupee par les soldats.
Seul, le sous-district de Lingkiang est tranquille;
MM. Anselmo et Hiu Etienne y travaillent comme en
temps ordinaire. Mgr Mignani se trouve a Changshu
avec MM. Lao-Liou (malade), Teng, Vittone, Purino,
Charles Tcheng, Breuker et dix-huit petits s6mina.ristes.
27 avril. - Apres la levee du siege de Kanchow
(8 mars), les Blancs avaient ine excellente occasion de
poursuivre les fuyards; mais les renforts qu'on attendait de Kovangtong tarderent et on fut oblige de

garder la d6fensive. A l'arriv6e des renforts, tous les
soldats qui avaient courageusement combattu furent
rappelis a Kian et la vaillante brigade de Ma, qui
seule soutint le siege d'un mois, fut envoyee a Pengpou (Anhwei).
Maintenant, on tient de nombreuses conferences
pour discuter sur les moyens d'exterminer les communistes. Les Rouges ne demandent pas mieux; cela leur
donne le temps de se reposer et de se reconstituer. On
dit que le gouvernement de Nanking est dispose a
.lutter a outrance contre les communistes et qa'il va
envoyer contre eux les meilleurs soldats de cinq provinces : Kiangsi, Kwangtong, Kwangsi, Fukien,
Hunan, sous le comrandement g6enral du ministre de

la Guerre, aid6 par Tcheng Tsi-tang.
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A Changshu, MM. Breuker, Vittone et Purino ont
di garder les portes pendant trois heures pour empecher les soldats de la brigade Ma, qui passaient,
d'occuper la maison et le catechumenat des femmes. A
la fin, M. Vittone a r6ussi.A voir un officier sup6rieur,
qui lui aremis un mandat 6crit. Cela ne calma pas lessoldats; ils ne se retirerent que quand M. Vittonemenaca d'en appeler au g6n~ral lui-m&me.
Pour le moment, on respire dans les.villes de Longtsuen, Wan-an, Taiho, Kian, Ki-shui et Youngfeng,
mais la campagne est sous la banniire rouge.
KANCHOW
SIPGE DE IA VILLE (3

fivrier -

6 mars 1932).

Kanchow, le 8 mars 1932.
Voil le siege levi! La nuit derniere, les derniersm
Rouges de Tongmenkai (march6 de l'est) ontcommenc6 leur retraite, apres avoir mis le fen a pas
mal de maisons. Comme duree et comme violence,
c'est bien le plus serieux que Kanchow ait subi.
jusqu'ici. Voici quelques details.
Le 3 fevrier an soir, les avant-gardes rouges sebattaient avec les miliciens du c6t6 de Mao-tien. Bien
que le g6n6ral Ma s'attendit & une attaque des gros
Rouges et le dit ouvertement, on pensait que, ce
soir-la, la fusillade etait encore une de ces randonnees
que les c Toufei n se paient depuis si longtemps
jusque devant les portes de la ville, et on n'y faisait
pas trop attention. Comme d'ordinaire dans ces circonstances, les portes furent ferm6es ec des ditachements de miliciens monterent la garde sur les murailles.
Le lendemain, la scene avait chang6 et l'on pouvait
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voir, des remparts et des points eleves de la ville,
que toute la contree fourmillait de (c Toufei , et que
des tranch6es commencaient a se dessiner. C'etait done
le vrai sitge. On 6tait a l'avant-veille du nouvel an
chinois; et le temps 6tait abominable. Cependant, il se
passa quelques jours avant que de reelles attaques aient
lieu ; sans doute, parce que le gros des troupes rouges,
canons et mitrailleuses, n'6tait pas encore arrive.
Depuis le 8 fevrier jusqu'au 12, il y eut, toutes les
nuits, des assauts ouverts et des escalades de ruse,
sons le couvert du feu des fusils, des mitrailleuses,
des mortiers de tranchees. Les troupes du g6n6ral Ma,
comprenant trois mille fusils, deux douzaines de
mitrailleuses et une douzaine de (c pekipao n, plus
deux mille fusils de miliciens de la garde municipale,

firent bonne garde, mais ne prirent pas la situation
au tragique.
Vers le milieu du mois, les assauts semblerent
diminuer de violence, mais on s'aperqut bien vite que
la tactique ne faisait que changer et 1'inqui6tude
s'Aveilla. Des bandes de Rouges allaient visiter tous
les march6s des environs, pendant que de nombreuses
iquipes de mineurs de tungstene, amenbes par Pantthoai (un des grands g6neraux rouges), commencaient
a creuser de longs tunnels sous les fosses remplis
d'eau qui entourent la ville. Cela leur prit deux
semaines; plusieurs tunnels s'effondrerent, d'autres
furent 6vent6s par les soldats blancs, qui creusaient
des contre-mines. Des cercueils remplis de poudre
sauterent aussi de temps en temps le long des remparts
et produisirent des fissures et de petits eboulements.
Enfin, vers le 20 fevrier, toutes les bandes rouges
6taient de nouveau sous les remparts : environ dix
mille r6guliers rouges et vingt mille miliciens et
paysans rouges!
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Le 23 fevrier, a midi juste, de fortes mines sauterent
aux trois portes et les avant-postes s'croulkrent. En
meme temps, un assaut general se declencha et dura
quatre heures sans interruption. Mais les trois portes
int6rieures tinrent bon et les Rouges se retirerent avec
d'6normes pertes eq hommes.
Infatigables, ils commencerent de nouveaux tunnels,
allant, cette fois, sous les portes interieures. Pendant
une semaine, il y eut des attaques partielles de trois
c6t6s, surtout-la nuit, pour harasser la garnison.
Le 28 fevrier, enfin, une forte fusillade au nord
annoncait I'arriv6e des troupes de Kian; elles ne
purent arriver en face de la ville que deux jours plus
tard, ayant a combattre tout le long de la route; et
une fois arrivees, elles ne purent passer le fleuve. A
force de courage et de pers6v6rance, un pont de
.bateaux, bien pr6caire, fut construit a la porte du
nord, plus.ou moins a l'abri des mitrailleuses rouges.
Les Rouges lancerent a la derive contre ce pont des
radeaux et des barques enflamm6es, mais ne reussirent
pas a le d6truire. Les troupes n'avaient pas encore
commenc6e passer le fleuve, quand, le 4 mars au
matin, une terrible mine fit 6crouler toutes les constructions dela porte de l'est, ensevelissaut une compagnie entiere. On sait maintenant que cette mine 6tait
un tank, vide de p6trole, dans lequel on avait couche,
au milieu d'un lit de poudre blanche, cinq bombes
d'avion non eclat6es, de cent vingt livres chacune !
Par bonheur, ayant entendu les coups de pioches des
mineurs, le general Ma avait, depuis trois jours,
r6quisitionne des milliers de r6fugies pour travailler
a la construction d'une haute barricade a laquelle il
avait employe plus de dix milles sacs de terre et
d'autres materiaux. Les maisons avoisinantes furent
detruites et le terrain arrange de faqon a donner
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espace libre pour ie feu des mitrailleuses placees a
I'arriere.
Quand la mine eat fait explosion, les six cents kanseutoei (volontaires de la mort rouges), tons armis de
mausers on de fusils automatiques et suivis de centaines de paysans rouges, se trouverent, aprts avoir
franchi Ie monceau de ruines, devant un haut mur
carr6 de sacs de terre, derriere lequel cinq rangees
successives et ichelonnies de soldats, armes de mitrailleuses, les attendaient. Alurs, pendant quatre
heures, de six i dix heures, its montirent a I'assaut
onze fois de suite. C'ktait an vrai massacre. Une ligne
de planches, plac6es A deux pieds au-dessous de la
plus haute ran ge de sacs de terre, 6tait occupie
entierement par des volontaires, couches sur le dos,
ayant un mauser dans une main et an sabre recourb6
dans I'autre. Vers le milieu de I'attaque, m'itant
hasardi dans le carr6 des barricades, je vis les sacs
des premieres lignes rouges de sang. Les grimpeurs
recevaient des coups de sabre sur les mains et, des
qu'ils arrivaient en haut et dipassaient la t&te, les
mausers des premiere et seconde lignes les abattaient
aussit6t. Cependant, les volontaires des planches
durent 6tre remplacis plusieurs fois; les grenades a
main, jethes par-dessus le mar, leur tombaient en
pleine figure on sur le corps.
Quand l'attaque cessa, un bataillon de soldats environ •tait hors de combat; mais les observateurs places
sur les remparts virent les cadavres des Rouges amoncel6s an dehors : on les 6valuait i sept cents.
Apres cette attaque, les assauts partiels continuirent,
ainsi que la construction des mines, mais le danger
diminuait pour nous, car la I' division, venant de
Kian, entra en ville et monta aussit6t sar les remparts.
Le g6n&ral Ma garda pour lui Ie secteur Est comme
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.tant le plus dangereux; la 14" division alla garnir
toute la rive gauche du fleuve de Nankang, depuis la
porte du Nord jusqu'au Panlushu.
L'idde premiere des gnieraux venus de Kian 6tait
d'attendre encore quelques jours, pour donner aux
Cantonais Ie temps d'arriver i Singfong; mais, le
6 mars, le general Ma demanda une sortie immediate,
car il venait de d6couvrir que le chemin longeant les
remparts de la porte de l'Est a celle de Kiencheng
etait mine et que, d'un moment i 1'autre, toute la
section de ces murailles pouvait sauter.
Donc, le 7, A deux heures du matin, la 11 division,
apres avoi- fait sortir trois-bataillons par des souterrains creus6s sous les murailles, fit ouvrir toute grande
la porte Est et deux r6giments (toans) chargirent an
revolver et a l'arme blanche la division rouge de
Ly-ming-shui.
Les Rouges r6sistirent furieusement, mais deux
r6giments de la 14* division, ayant reussi a franchir le fleuve de I'ouest, les pnrirent par derriere.
Alors, ce fut la debicle et la fuite 6perdue vers la
porte du Sud. II n'y eut pas beaucoup de prisonniers,
parce qu'on tuait sans merci. Le S. F., la caisse, trois
mitrailleuses et des 4 pekipao » furent rapportbs en
ville avant l'aube.
Quand, vers quatre heures, les quatre r6giments
eurent pouss6 les Rouges de Ly-ming-shui jusqu'A la

porte du Sud, celle-ci s'ouvrit et le 68" regiment du
gen6ral Ma fit une couteuse, mais belle et effective,
sortie contre un autre g6n6ral rouge, Lo-ping-hoei
(gueri autrefois par les sceurs de Nanchang, avant
qu'il passit aux communistes). La bataille fit rage
jusqu'h huit heures; alors, les deux armees rouges
licherent pied et se retirerent sur leurs positions de
1'est, tenues par le terrible g6neral rouge Panteh-
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deroute et en vrai massacre; les Blancs de la 14* division, s'appuyant sur le fleuve de Nankang, avancerent plus vite, se formrrent en ligne en fer a cheval,
et, de la sorte, pousserent toute la cohue vers les remparts de la ville, d'oh un feu violent de mitrailleuses
et de fusils les dicima. Je les ai vus, lchant leurs
fusils, leurs munitions et leurs drapeaux rouges pour
courir plus vite et s'abriter contre le feu des remparts.
Les Blancs arrivaient A quelques centaines de
metres des faubourgs de l'est quand quelque deux
mille Kanse toei (brave la mort) de Panteh-hoei sortirent en bon ordre et en lignes perpendiculaires profondes, s'avancant contre les Blancs, dont les lignes
de tirailleurs itaient encore clairsem6es de ce c6t6.
Une fois en position, les Rouges installirent a
d6couvert des mitrailleuses et ouvrirent un feu roulant.
Des remparts, les clairons sonnaient la retraite pour
les Blancs, qui l'ex6cutbrent en bon ordre, presses
cependant de pres par les Rouges. Quand ils furent
arrives a la petite porte du Sud, le feu des remparts
devint de nouveau effectif, les Rouges farent arr6tis
et les deux lignes de combattants se fixerent dans des
tranchees creus6es a la hate. 11 6tait presque midi; la
bataille durait sans interruption depuis deux heures
du matin. Cette fois, les Blancs se montrerent & la
hauteur de leur tache. Cette affaire leur coata environ
quatre cents morts et huit cents blesses. Les pertes
des Rouges atteignirent pres de deux mille hommes.
La nuit venue, les Rouges commencerent a briler
des maisons au faubourg est et quand,, a l'aube du
8 mars, les Blancs attaqubrent de nouveau, faisant une
sortie par-dessus les monceaux de ruines de ce qui
6taib la porte de I'Est, ils chargerent dans le vide. Les
Rouges avaient d6campt.
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Hier soir, les Blancs avaient avanc6 jusqu'i 25 lys
le long du fleuve, combattant toujours.
La poursuite va continuer, mais plus lentement,
taut que les Cantonais ne seront pas arrives, car la
rumeur veut que, derriere le Fongsan, il y ait les
troupes du g6n6ralissime des Rouges, Tchu te, pour
couvrir la retraite.
Nous nous en sommes tires indemnes, grace & Dieu;
mais la situation fut parfois inqui6tante, a cause de
l'6nergie sauvage et obstin&e des Rouges, qui avaient
jur6 de prendre la ville coute que cotte.
Nos maisons furent criblbes de balles; presque
toutes les chambres du sud en ont re'u. Un obus am6ricain de huit livres a enfonc6 le toit du dortoir des
seminaristes, un autre est tomb6 dans le jardin du
cat6chum6nat, pres de la porte, et un sac de cartouches lanc6 par un aeroplane a enfonc6 le toit du
refectoire du s6minaire.
Il y avait en ville, avec Mgr O'Shea, six missionnaires
6trangers et quatre chinois.
Jules MEYRAT,
i. p. d. I. M.

Lettre de M. MEYRAT, pri•re de la Mission,
t l'un de ses confrkres
Kanchow, 21 avril x932.

Les 3*, 5* et 7' arm6es rouges, qui ont fait le
siege de Kanchow, sont toutes entre Longtsuen et
Nankang: ii y a, dit-on, neuf divisions et environ
dix mille fusils. Les soldats de Kian, les Houanais, les
Kangtongais disentqu'ils les ont completement encercl6s et qu'il ne leur reste aucun chemin de retraite.
Eh bien! ce gaillard de Pang-teh-hoai ne trouvera pas
difficile de s'en ouvrir un nouveau, s'il le faut; assu-
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rement, il y r6ussira! Tchute et C' sont dans le sec-

teur de Hoei-chang, Yuking et Shanghan. La situation n'est done pas encore de tout repos et ne le sera
pas de sit6t. Mais je ne pense pas que Kanchow soit
expose a un nouveau danger de siege, car la ville est
un pruneau difficile a digerer. Un d6lguk de la
2 8e

division, qui se trouve a Wanan, semble dire

qu'ils font des preparatifs pour attaquer Kian. Kian
est, heureusement, bien d6fendu ; tant que cette ville
conservera ses soldats, elle pent dormir dans sa couverture de demi-saison.
MM. Fou Thomas et Hou Simon, qui out et, captifs aux mains des Rouges, se portent bien.
Comme des Rouges de Pang-teh-hoai troublent le
peuple a Tangkiang, on y a envoy6 des soldats de
Kanchow et de Nankiang.

J.

MEYRAT,
i.p.d. 1. M.

AFRIQUE
ALGERIE
CRBEMONIE A L'HOPITAL CIVIL DE MUSTAPHA

B&ni
M
soit celui qui vient au nom du Seigneur! n
C'est bien ici, dans la maison de la douleur, que ces
immortelles paroles trouvent leur plus emouvante
signification. Le diaanche 19 juin 1932, elles revenaient l'espritdetous, alors que Mgr Leynaud, archeveque d'Alger, venait conferer le sacrement de
confirmation a vingt-huit malades, adultes pour la
plupart, puisque a l'exception d'un garcon et d'une
fillette d'une douzaine d'annies, I'age des autres
s'6chelonnait entre vingt et soixante ans.
La delicieuse chapelle, par6e avec un goft d6licat,
resplendissante de lumieres, n'offrait plus, des huit
heures, une seule place libre. Tous les malades assez
valides, tous ceux qui, malgr6 leurs pansements, leurs
infrmites, leur Age, avaient pu venir, 6taient l&, heureux d'oublier un instant leurs souffrances. La reception liturgique termin6e, M 1'Aum6nier
presente un substantiel rapport a Mgr 1'Archeveque,
veritable bouquet spirituel tout embaunam des vertus
incomparables de nos vaillantes sceurs de Saint-Vincent-de-Paul.
« MONSEIGNEUR,

< Permettez & votre cher aum6nier, puisque c'est
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ainsi que vous vous 6tes plu de nous appeler le jour
oi la divine Providence permit que vous veniez goiter
dans cet h6pital, avec les souffrances corporelles, les
consolations spirituelles inseparables de toute Ame
amie de Dieu comme la v6tre, permettez-lui, Monseigneur, de venir vous dire toute la joie que nous 6prouvons de vous poss6der aujourd'hui au milieu de nous.
( Oui, il se fait du beau et bon travail &l'hbpital de
6
Mustapha. Combien qui, venus pour chercher la sant
du corps, y ont trouv6 la sante de l'&me! Le nombre
d6passe toute pr6vision humaine.
c(Et comment pourrait-il en 6tre autrement, secondes, comme nousle sommes, par ces admirables Filles
de saint Vincent de Paul, nos chires seurs! Elles se
divouent sans compter, trop heureuses de pouvoir
apporter a leurs chers hospitalises, avec les remedes
et soins que n&cessitent leurs infirmitis, cette parole
riconfortante que seule une Ame impr6gnee de l'amour
de Dieu est capable de leur inspirer. Pour preuve,
constatez par vous-meme, Monseigneur, cette affluence,
rehauss6e par la presence des membres des Conf6rences de Saint-Vincent-de-Paul, charges de la visite
des malades; affluence recueillie aux pieds du saint
autel, ou vous allez Al'instant offrir la divine Victime;
affluence toujours constante au banquet eucharistique,
aux offices du dimanche, a la c6ilbration de nos principales fetes, a la r&citation du chapelet "tous les
vendredis et A tous les autres pieux exercices par vous
recommand6s.

i Tout a l'heure, certains d'entfe eux vous demanderont, Monseigneur, de les. revetir de la force d'enHaut par l'imposition des mains dans la reception du
sacrement de la Confirmation.
u Hier encore, plusieurs d'entre eux ne s'appelaient
pas mCme du doux nom de chretiens. Aujourd'hui,
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devenus enfants de Dieu et de l'Eglise, ils s'en font

une gloire et un honneur.
~cCombien nombreux sont ceux qui, r6conciliis
avec Dieu, lui ont promis de lui demeurer a jamais
fidEles, sans parler de ces ames dont le nombre ne saurait se compter, tant il est grand, qui, riconcilises
avec Dieu et munies du Pain des forts, sont parties
pour leur bienheureuse eternit ! Pourrions-nous passer sous silence ces centaines de petits enfants baptis6s tous les ans et dont plusieurs d'entre eux, il faut
l'esp6rer, viendront un jour augmenter le nombre de
vos chers s6minaristes, l'avenir du clerg6 algerien?
( Oui, encore une fois, ici nous touchons du doigt
l'action de la divine Providence et, malgre les fatigues
que n6cessite notre ministire de jour et de nuit, nous
ne cessons de 1'en remercier; lui demandant de nous
continuer a tons ses divines faveurs, dans 1'int&r&t des
ames qui nous sont confiees.
c Daignez, Monseigneur, faire descendre sur tous
vos chers malades et employes de l'h6pital civil de
Mustapha votre sainte et paternelle b6n6diction. ,
Heureux de se retrouver au milieu de ses ( chers
malades ,, de ses a camarades de l'b6pital ,, de u ses
chores Filles de la Charit6 ,, Mgr 1'Archeveque dit
toute sa paternelle joie au vaillant aum6nier qui, sans
treve, en silence, accomplit ici, jour et nuit, une tiche
sublime.
Evoquant le souvenir du s6jour douloureux qu'il fit
lui-mame dans cette maison de la souffrance, Mgrl'Archeveque, laissant d6border tout son cceur de pere,
montre combien la souffrance grandit, purifie, l66ve
l'ame du veritable chrktien, qui ne doit pas simplement
se r6signer a souffrir, mais qui doit souffrir pour imiter Notre-Seigneur Jesus-Christ.
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Mgr l'Archevlque celibre ensuite la sainte Messe,
assiste de M. le Sup6rieur des Lazaristes et de
M. l'abb6 Poggi, pendant que des voix angbliques
assurent avec piite les chants de circonstance.
Les vingt-huit postulants, accompagn6s de, leur
marraine, Mme la Supirieure des Sceurs de Mustapha,
et de leur parrain, M. le President de Y'CEuvre de la
visite des h6pitaux des Conferences de Saint-Vincentde-Paul, viennent recevoir le sacrement des forts, aux
accents du VeIi Creator.
Une derniire fois, Mgr l'Archevaque s'adresse aux
chers malades pour les exhorter i vivre en bons chr6-

tiens. D'un geste large, bon, affectueux, Monseigneur
fait descendre sa meilleure benediction qui, dit-il, va
au deli de cette enceinte, dans les salles oui souffrent
tant de malades qui n'ont pu venir partager les joies
d'aujourd'hni; sur MM. les administrateurs de l'immense h6pital, sur MM. les docteurs, chirurgiens,
sur les internes, sur les infirmiers et infirmires, sur
les membres de la Conf6rence Saint-Jean-de-Dien,
qui apportent, chaque semaine, des douceurs aux
malades. Une priere ardente et pieuse monte vers Dieu
et sa sainte Mere, la Vierge Marie; la c&rimonie est
termin6e au milieu d'une 6motion profonde; bien des
yeux 6taient voils de larmes, larmes de joie et de
reconnaissance. Processionnellement, Mgr l'Archeveque est reconduit a la sacristie, b6nissant sur son
passage la foule des malades.
En se retirant, et aprbs avoir si largement distribue
les tr6sors spirituels, Mgr l'Archeveque a voulu que
tous les pauvres visit6s par les Conferences de Saint-

Vincent-de-Paul soient aujourd'hui g&tes davantage et
a remis & M. le Pr6sident de l'Euvre de la visite des
h6pitaux une g6nereuse offrande.
(Semaine Religieuse dAlger.)

-

783 -

MADAGASCAR

VOYAGE DU P. LHANDE, JESUITE, DANS LA GRANDE ILE

I. -

Dans les termitieres du Sud

Un trait de psychologie qui frappe, en pays malgache, le visiteur europ6en, c'est l'extreme facilit6
avec laquelle le missionnaire se risout, sur la moindre
invitation. a partir aussit6t pour loin, tres loin. Rapiditd de decision, dedain de tout pr6paratif. Un compagnon vient s'offrir, une route s'ouvre : cela suffit,
on part, on est parti.
C'est ainsi que je decidai, le plus ais6ment du
monde, a m'accompagner tout an bout de la Grande
lie, non seulement mon chauffeur bendvole, le -Pre
F... et sa Chevrolet, mais encore le v6ndr6, tres doux
et tres saint superieur general de la mission de Tananarive, le R. P. Delom. Quant au jeune domestique
Laurent, il ne fut m6me pas consultA. A quoi bon?
I1 est au service du Pere, il suit le Pere; il ira oui le
Pere ira, il reviendra quand Ie Pere reviendra.
Au matin du d6part, le Pere F... porte un masque
de fievre au bout de sa silhouette, longue comme un
jour sans pain. Pen importe! Silencieux, froncant les
sourcils sous son lorgnon, il retire I'auto da hangar,
fait le plein d'essence, monte sur son siege. 11 est
pret a abattre 3 ooo kilometres.
En une premiere journ6e, nous avons franchi la
region montagneuse du Vakinankaratra et le gracieux
pays betsileo. I1 faut maintenant traverser le grand
desert pierreux qui mnne au (<pays de la soif , :
paysage fantastique seme de blocs geants, sans cul-
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ture, sans habitation et sans eau. Le soleil, a peine
lev6, est dbja torride. Sa lumiere aveuglante est
durement r6verbir6e par les parois de roches polies,
si bien qu'a travers meme nos lunettes noires nous
avons l'impression de courir sur un miroir dont le
reflet brale nos paupieres. Quel supplice ont di
eprouver, avant la percee de cette longue route du
Sud, nos premiers missionnaires, quand ils franchissaient ces immenses fournaises a cheval ou aux cahots
de la filanzane! Pas un pipiement d'oiseau. Seul,
haut, tres haut, le milan malgache, le (<papango n,
tournoie en silence dans I'azur profond.
Nous entrons dans la zone des termitieres. La
plaine a l'infini est toute jonchee de petits c6nes grjs,
sortes de steles funeraires d'on ne sait quel cimetiere
itrange et gigantesque. Sur plusieurs centaines de
kilometres, tout le sol est ainsi sterilis6, sans qu'il soit
possible ni de detruire ces ruches massives que le suc
des termites mle aLla terre a transform6es en de veritables blocs de ciment, ni d'atteindre par le feu les
milliards de minuscules sapeurs au corselet noir et aux
petites pattes actives qui ont 6lu domicile dans leurs
galeries souterraines. Rien a faire. II faut abandonner ces espaces et aller chercher plus loin, pros des
cours d'eau, quelques bandes de terre arable pour y
semer du riz ou du manioc.
Au royaume magique des termites succede mainte-

nant la r6gion des ravins ou des crevasses. Tous les
100oo o

200 metres, la route est hach~e par des

< radiers ,> ou, en ce temps de s6cheresse, l'eau
affleure A peine. Parfois, un pont sommaire, fait de
planches simplement posbes sur deux longues poutres
qui s'6branlent au passage de la voiture avec un
fracas d'enfer.

Soudain, notre boto, qui 6tait reste indifferent a ces
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rudes beautis de la lumiere et du sol, jette une exclamation breve
- Valala s'ecrie-t-il, les sauterelles!
II designe, dans le ciel tout bleu, un nuage aux
contours imprecis et de couleur grisatre, comme serait
une fum6e lointaine.
Ce sont bien les sauterelles. Diji, nous percevons
contre la glace du pare-brise quelques petits chocs de
grilons. Ce sont les insectes d'avant-garde du grand
nuage blafard qui viennent s'icraser contre notre
bolide. Une, deux, trois de ces b&tes d6sagr6ables,
aux longues pattes roses et a la grosse tete de scaphandrier, se collent sur notre visage ou s'enfoncent,
horripilantes a sentir, dans notre cou ou sous le
tunnel de nos manches. Mes pauvres nerfs de citadin sont a une dure 6preuve. Mais Laurent, dont les

yeux brillent, pince delicatement un de ces orthopteres par ses 6lytres et, le cassant comme on ferait
d'une crevette, I'introduit, avep un sourire de cannibale, entre ses deux rang6es de dents f6rocement
blanches.
Bient6t, le nuage est sur nous. Brusquement, le
voici qui s'abat, avec un bruit metallique, a 2oo metres
de notre voiture, sur la route et les maigres champs
de bruyere qui la bordent des deux c6tes. II faut
ralentir. Et c'est alors le massacre repugnant: sous
les roues qui patinent, un bruit gras et mou, une

odeur ecceurante; derriere nous, dans le sol grouillant
et mouvant, un double sillon noiratre, que recouvre
rapidement la marche intense des milliards de vivants
pidtinant des millions de morts.
Enfin, apres six heures de randonnee a travers ces
deserts africains, voici tout lI-bas des signes d'humanit6 vivante. Quelques maigres bouquets de huttes
terreuses indiquent l'approche des zones habities.
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Fini des arpents de sol sans reperes! De nouveau
surgissent des bornes kilometriques reprenant le
compte des distances. Est-il done vrai que nous
sommes d6ji a 600 kilometres de Tananarive? Mais
au bout du long ruban de cette route qu'il nous reste
A parcourir, une auto roule vers nous a toute allure.
Ce sont les missionnaires lazaristes d'Ihosy, -inquiets
de notre retard. II est, en effet, midi pass6 depuis
prbs de deux heures et il faudra etre rendu avant la.
nuit a Betroka, a mi-chemin de Fianarantsoa a FortDauphin.
Mais le P. Briant est un de ces pince-sans-rire dont
la bonne figure joviale et color6e sait mettre de la
gaiet6 dans les pires d6sastres. Son poste est, da
reste, charmant avec ses larges et claires avenues de
filaos et d'eucalyptus (Lyautey a passe par li avec son
souci d'urbanisme) et 1'dglise qu'il acheve de construire lui-m&me. La, tout en nous affirmant qu'il
n'arrive pasA faire grand'chose,- car il est de la race
des pessimistes actifs, - il reprend pen a peu et
ramnne au bercail les deux cents catholiques du debut
de la Mission qui, priv6s de pretres et gardant comme
une nostalgie de priere, avaient pass6 pratiquement
an protestantisaoe.
( Vous allez dejeuner tres mal, nous dit-il, tant pis
pour vous; c'est votre faute si tout est froid. ,
Froid, peut-etre, le solide poulet malgache qui
nous attendait stoiquement dans sa coquellte. Mais ce
que je puis affirmer, c'est qu'il tomba dans nos estomacs creux avec autant de faveur que les sauterelles
du desert soun les dents blanches de notre boto.
Ce bini poulet d'lhosy opr'a un petit prodige : il
delivra notre chauffeur de sa fievre. En pays de mission, I'hygibne est parfois an rebours de la medecine
d'Europe. Et c'est avec un entrain merveilleux que la.
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bonne Chevrolet, une fois escaladbe une falaise
abrupte,' fonua le long de la belle piste du Sud: une
route large de 15 metres, droite jusqu'I l'infini, roulante comme un tapis de billard.
Le desert toujours, mais le desert que feconderont
demain les voies d'acces, les debouches rapides facilitant l'outiliage et la main-d'oeuvre. Quelles exploitations surgiront du milieu de ces immensitis, quand
la ligne projetee de Farafangana a Ihosy, mettant
ces steppes en communication directe avec le port,
permettra de les transformer en des champs de bl6
sans limite I
Deja, le jour baisse. Nous sommes fort loin de
Betroka. Des feux qui s'allument A l'horizon, sur la
croupe des montagnes, revelent, avec la presence de
l'homme, celle aussi des nuages devastateurs de santerelles abattues sur le sol et qu'on egcercle dans de
vastes brasiers crepitants. Dans l'imprecis des lignes
de terre et la transparence du ciel nocturne, on dirait
des terrasses de cites fantastiques s'illuminant tout a
coup en ces r6gions qu'aucune civilisation n'a encore
touchees.
Mais bient6t, sur le point-de l'espace ou nous devinons Betroka, un long feu blanc gicle des t•nobres et
clignote. Visiblement, ce sont des signaux a notre
adresse. Au sommet de la c6te qui aiene a son poste
.isol6, le P. Devisse jone avec les phares de son auto
pour nous diriger vers son abri hospitalier. La nuit
est completement venue quand nous arrivons an
village. Une nube d'enfants, qui nous attendent depuis
trois ou quatre heuresnous font un accueil d6lirant.
A huit, A douze, A vingt, ils envahissent le marchepied, les pare-boue, le capot m&me de la voiture; et
c'est dans un bouquet de jeunesse, une gerbe de cris
d'enthousiasme que la voiture entre doucement, sons
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les beaux arceaux de palmiers, dans la cour de la
residence.

Betroka! Betroka! J'ai aime la douceur de ton
hospitalit6 au soir de la rude randonnee!
Le lendemain matin, c'est a quatre heures - heure
fatidique a Madagascar - que nous allons c6l6brer
nos messes dans l'6glise de Betroka. Mais, si les voyageurs sont matinaux, les fiddles ne le sont pas moins.
D6ja, dans' l'aube ind6cise, leurs lambas blancs
6toilent la place de la mission et les belles nefs des
allies, oi croisent, tout l1-haut; les houppes opulentes
des longs cocotiers. La petite cloche les rallie autour
de nos autels, oi ils viennent prier, chanter, communier.

Nos devotions termin6es, une jatte de lait, des
bananes, des mangues; et nous voili partis.
II. -

Vers le a Pays de la soif 1

La belle expedition matinale dans cette lumiere,
dont la limpiditi nous rappelle les horizons andalous Sur le large tapis de sable rouge, la Chevrolet
file dans un murmure. Aux deux bords de la route,
voici la region des forkts: un enchevetrement d'arbres
plantes aux essences infiniment vari6es, conede

tourn6es, bizar'es; une alternance extraordinaire de
ramures et de feuilles, les unes lisses comme de la
gomme, les autres veloutees ou moussues, celles-ci
epineuses, barbues, ichevelies. LU-bas, au-dessus des
cimes, gicle une longue fus6e de lames vertes, d'oi
-merge victorieusement une immense tige nue, piqu6e
seulement de quelques pompons verts : c'est I'arbre
cierge. Le soleil brile et poudroie sur le faite de la
foret; mais dans les profondeurs regne une ombre
fratche comme dans les tinibres d'un souterrain. Point

d'oiseaux, si ce n'est, sur les lisieres, la pintade sauvage, la perdrix lourde et le faisan bleu, que I'apparition de l'homme 6tonne sans effrayer. Tout ce petit
monde vit aux alentours du bois. L'interieur appartient
seulement aux makis et aux beaux serpents inoffensifs.
Mais nous approchons des ultimes steppes o0 la
forkt va finir. Toute cette v6g6tation prodigieuse s'arretera brusquement, comme frapp6e destupeur, devant
le ( pays de la soif ). D6sormais, ce seront les zones
maudites, oh ne poussent que les aloes et les horripilantes raquettes du cactus 6pineux. Seul, maintenant,
le baobab plante betement, de-ci de-la, son inorme fHt
chauve et court, que couronnent sans grice quelques
meches de branchages d6nud6s et biscornus. Arbre
maudit lui aussi, sans feuillage, sans fleur et sans fruit,
dont le bois ne sert a rien : pas plus a chauffer qu'i
bitir. Une herbe rase et maigre rassemble les troupeaux de zebus. Un peu de manioc dans les combes, et
c'est tout. Ah! que 1'arbre du voyageur du pays betsimisaraka serait ici le bienvenu, avec ses beaux eventails de feuilles, son bois r6sistant et 16ger, son sue
savoureux et la-rosee de la nuit emprisonnee a la naissance de ses branches!
Ici, 1'arbre providentiel, c'est, malgre tout, le cactus.
Helas! il nous faut dire : c'itait le cactus I En effet,
I'Europ6en cupide et maladroit a introduit, il y a
quelques annees, a Madagascar, dans le but de d6fricher les brousses, une cochenille qui a tu6 en peu de
temps tous les cactus 6pineux de la r6gion du Sud. Or,
cette plante, malgre ses apparences de sterilite, fournissait aux indigenes non seulement leur nourriture
car ses figues sont
pendant une partie de l'ann6e,extremement savoureuses, - mais encore 1'eau, si rare
en ces pays, et que ses 6paisses raquettes distillaient
abondamment quand on les chauffait B la flamme du

--

790 -

foyer; enfin, des pagnes, des nattes ea des corbeilles.
Mais le cactus est mort. C'est en vain qu'on a essaye
de lui substituer une autre espece, lisse celle-li, et sur
laquelle l'insecte imports d'Europe n'a pas de prise.
Les indigines ont refus6 de l'adopter, et ils ne cessent
de nous reprocher le crime d'avoir an6anti'la plante
qui fournissait leur aliment, leur breuvage, leurs vtements et leur trafic.
De fait, c'est depuis la disparition de cette pr6cieuse
plante qu'ont fondu.tour a tour, dans les provinces de
Fort-Dauphin et de Tulkar, les fieaux redoutables de
la famine et de la soif. Au moment oii nous les traversons, ces r6gions se relevent a peine de leur catastrophe quasi annuelle. Nous ne tarderons pas, un pen
plus loin sur notre route, a en relever les tristes signes.
Pour l'instant, nous sommes encore an pays des
Baras. Cette caste, d'un caractire negroide des plus
accus6s, ne manque pas d'esth6tique. La taille est
l6ancie, les 6paules larges.et fortes, la tete svelte et
l66gante. Ce qui frappe par-dessus tout, c'est le soin
vraiment minutieux que les jeunes hommes prennent
de leur chevelure, soit qu'ils la rangent en une infinit6
de petites tresses tombantes, terminees par une pendeloque, soit qu'ils la roulent en menus macarons formant une calotte. Presque entierement nus, ils portent
aux bras et mame aux jambes des bracelets d'argent et
se peignent les joues et les livres... en bleu indigo,
peut-etre, Mesdames, la mode de demain.
Les Baras sont intelligents et rudes, avec un go6t
prononce pour le pillage et le vol. Remuants, turbulents, batailleurs, ils ne con<oivent guere le courage
que sons la forme des razzias de boeufs, oi ils exposent
tem6rairement leur vie. Ils tirent leur point d'honneur
de la rapine; les femmes, en effet, m6prisent un homme
qui n'aurait pas a son actif quelque vol de bceuf, sur-
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tout avec le style d'une petite guerre : assaut de village, coups, blessures, meurtre au besoin. Au reste, ces
6pouses, corniliennes a leur facon, demeurent tres
attachses a leur mari et le suivent, soit en prison, soit.
aux travaux par contrainte forc6e oii il expie ses peccadilles.
Jusqu'en ces dernieres annees, ce peuple de pasteurs, et surtout de voleurs, avait 6chapp6 a l'influence
missionnaire. La dispersion de ses villages dans les
plaines brilles n'etait pas, du reste, pour favoriser
I'ceuvre de son evangelisation. Mais la perc6e de la
route qui traverse maintenant Ic pays a facilit6 6trangement la tAche des pionniers de la foi. Et voici que
ces nomades semblent devenir Ie grand espoir de
demain pour 1'Eglise catholique dans le sud de Madagascar. Les pr&tres qui peuvent enfin les approcher
reconnaissent notamment en eux une droiture de caractere et une 6nergie remarquables. Tout comme les
Betsimisarakas, ils demeurent rebelles a l'influence
protestante, dont le culte repr6sente a leurs yeux la
religion des Hovas, leurs ennemis s6culaires. S'ils
sont, suivant la jolie expression d'une Fille de la Charite, ( plus armis que vktus n, - car ils portent une
lance! - ils acquibrent cependant assez vite le sentiment de la pudeur et ne penetrent jamais dans une
eglise sans 6tre amplement couverts.
III. -

Au Pays de la.faim

II ne semble pas que les memes espoirs de conversion apparaissent encore dans la tribu voisine, dont
nous abordons en ce moment les regions d6solkes. Les
Antandroys ont la rudesse et la sauvagerie du Bara,
sans en avoir les qualitbs foncieres. Leur nom m&me
signifie ( l'homme des ronces ,. Essentiellement ins-
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tables et indisciplines, its poussent leurs bceufs a la
recherche des paturages a travers l'immense d6sert
dont ils sont les rois. Du galbe, de la prestance, plus
encore que leurs voisins. Tout le long de la route, nous
croisons des groupes revenant des puits lointains. Les
femmes, leur 6norme calebasse ronde pos6e sur la
tete,. ont le port majestueux que l'on reconnait i la
femme basque quand elle s'en retourne de la fontaine,
ayant egalement sa cruche disposbe sur un tortillon de
paille au sommet du front. En passant a notre hauteur, toutes, sans se detourner, allongeront vers nous
leurs bras noirs charges de bracelets, dans un geste et
une attitude de la main ouverte qui semble a la fois un
hommage " l'6tranger, une defense contre le passant.
Ah! le beau salut des Antandroys 1 Et que ces hommes
superbes qui causaient accroupis en cercle au pied d'un
baobab sont impressionnants quand, se levant tous i
la fois, au passage de I'automobile, ils ktendent, d'un
mouvement large et rigide, leurs bras comme pour un
serment!
De-ci de-la, nous rencontrons un de leurs tombeaux : tombeau de chef ou de riche, comme I'indique
le nombre consid6rable de cranes de bceufs - les victimes du repas funeraire - fichis sur des poteaux aux
quatre coins de l'enorme amas de pierres seches empilees sur le cadavre pose a meme le sol. L'Antandroy,
en effet, n'a pas le.temps de creuser des cavernes profondes dans une terre qu'il foule, mais oi il ne s'arrete pas.
Les moeurs familiales de cette tribu ne sont pas
moins barbares. L'homme n'est pas seulement voleur
de troupeaux, mais aussi de femmes, car il pratique la
polygamie. S'il ne restreint pas systematiquement,
comme le Sakalave, le nombre des enfants, il professe
le didain le plus cruel pour la vie humaine a son ori-
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gine. Un nouveau-n6 est-il arriv6 sous un signe n6faste,
c'est que it les esprits ) ne voulaient pas de lui et, a
peine arriv6 au monde, le petit etre sera jet6 tout
vivant dans les buissons 6pineux, oa il sera devor6 par
les chiens et les serpents. Aujourd'hui, pourtant, il lui
faut prendre des pr6cautions & cause de la vigilance
du fanjakana, de 1'administration. L'horrible histoire
que nous contera, tout a l'heure, a Antanimora, une
bonne Francaise, notre h6tesse !
la famine, nous dira-t-elle, apprenant
" Pendant
qu'pne femme a eu deux jumeaux et que, des lors, elle
en tuera un, car il est certainement maudit, j'allai la
trouver : Tu ne le tueras pas? Du reste, on te mettrait
en prison.
S-- Le fanjakaha ne saura rien.
« - Comment feras-tu?
( - Comme toutes font. Je laisserai 1'enfant seul
dans la case, avec son frere qui a quatre ans, pros d'un
grand feu. Et je dirai &celui-ci : Quand nous serons
partis, tu pousseras le petit dans le fen, et nous dirons
qu'il y est tomb6.
, - Non, tu ne feras pas cela! Dis; ne le tue pas!
Que veux-tu que je te donne ? Un petit boeuf ? Eh bien!
tu auras un petit boeuf, si tu me promets de ne pas le
tuer.
« Elle n'a pas voulu. Elle avait peur des esprits, et
un jour elle a dit, au march6, que l'un de ses jumeaux
etait tomb6 dans le feu. n
Mais est-il besoin, pour 6tre abandonne, que l'enfant
soit n6 sous la mauvaise 6toile? Non. L'Antandroy est
comme certains fauves qui aiment leur petit tant qu'il
n'est pas un danger et qui le delaissent ou l'6gorgent
dans les conditions anormales de la vie. Ainsi, ces
derniers mois, quand le gouvernement a fait proc6der
a des distributions de vivres dans les villages 6prouv6s
27
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par la famine, on n'a pas tard6 a observer que les
parents 6cartaient leurs enfants a 1'heure du ravitaillement journalier et d6voraient, en leur absence, toutes
les provisions.
- Quand done la civilisation, pentrant avec le christianisme dans les pauvres cases des Antandroys, y
apportera-t-elle des lenons, encore inconnues, de justice, de piti, et d'amour?
Comme le soleil, en son plein midi, darde sur ces
immensitis ses fleches les plus ardentes, nous arrivons
a Antanimora. En langue malgache, cela vent dire
< l'heureux sijour >. Quelle ironie! la bourgade est
au centre des pays brill~s. Pas an arbre, mais des
murailles de pierres seches, des rocailles arides. On
se croirait au coeur du Maroc. LA, nous avons la surprise de rencontrer un bien brave sous-officier franqais, chef du petit poste de milice indigene, et sa
femme, excellente Provengale, dont i'accent, le style,
la bonhomie et la g&nirositU viennent mettre soudain
la note la plus exquise et la plus savoureuse dans cette
dure journee et cette atmosphere tropicale. Nous ne
sommes plus a Rabat ou a Tamanrasset, mais en pays
d'Arles on d'Avignon.
Prevenue des le matin par tUlgramme, Mme X... a
r6quisitionn6 pour nous tout ce qu'elle a pu trouver
sur le marche qui ne ffit pas riz on manioc. C'est peu
de chose, mais elle donne tout ce qu'elle a. Son mari,
aussit6t exp6die en chasse, a rapport6 de petits merles
sauvages qu'elle a prepares a la provenale, avec force
ail et piment. Et 1'assaisonnement de son pittoresque
babil s'ajoutant a ces condiments, le menu fat trouv*
fort supirieur a la tortue de Majunga et an vieux coq
d'Ambodiriana. La brave femme I Elle est comme une
seconde Providence pout tons les pauvres gens dont
les huttes grossieres se pressent autour du petit poste.
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Elle est, de plus, cat6chiste et sacristine de la chapelle, qui groupe quelques families d'immigr6s chr • tiens, Hovas et Betsilkos. Elle s'occupe meme de
trouver, en ce pauvre pays, quelques ressources pour
une 6glise d6finitive, dont les mars sont dji a&
hauteur de voite. Les fideles, trop souvent priv6s de
pr&tre, ont tenu a nous recevoir; et tandis que je leur
parle, dans l'humble paillote, du bon Dieu, une nu6e
de petits paiens antandroys, assis, nus, sur le sol,
contemplent ce blanc extraordinaire qui dit des choses
impossibles a comprendre au pays des voleurs de

boeufs.
Et maintenant, en route pour la derniere &tape!
Trois heures de randonn6e a toute vitesse a travers ie
grand desert sans forkt, sans v6g6tation, sans village.
De loin in loin seulement, nous rencontrerons des
groupes d'immigrants qui, portant aux deux bouts
d'une longue tige d'aloes, pos6e en balancier sur leurs
epaulcs, leur unique fortune, - un peu de linge dans
une natte, une.marmite en fonte, des calebasses, s'en vont de leur terre aride et §uffocante chercher au
loin un pays qui les accueille avec son riz, son manioc
et ses fontaines. Quelques-uns, plus fortunes, emportent avec eux des rouleaux de peaux de buffles, dont
ils espirent tirer un peu d'argent. Des femmes, une
corbeille surn la tete, le front haut et les bras ballants,
ont, derri•re le dos, dans une sorte d'6charpe en

raphia, leur petit qui dort, la bouche ouverte. Quang
le soleil de midi darde, elles font glisser sur lui une
sorte de capuchon de paille qui emprisonne le m6me
dans une boite d'ombre.
Nous arrivons ainsi a la petite ville d'Ambovombe.
C'est jour de marchi. Mon Dieu, le poignant spectacle! Des que l'auto s'arrete, nous sommes assaillis
par de tres vieilles femmes aux cheveux blancs coupts
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ras, ou bien chauves, qui viennent nous tendre la main
Sur leur poitrine, oi les seins ne sont plus que deux
horribles champignons ratatin6s, les c6tes en saillie
bandent les chairs tannies comme une peau de tambour. Les jambes sont deux tibias d6charn6s, si
maigres sous la grosseur osseuse du genou I Les yeux,
brdl6s du soleil, ont perdu leurs cils et une sorte
d'6cume shche et blanchatre aux coins des lIvres
accuse les longues tortures de la soif. Mais, derriere
cette vision sinistre, en voici une autre non moins tragique. Ce sont les enfants, des troopeaux d'enfants,
tout a 1'heure accroupis, enchev&trant leurs jambes
greles sous quelques arbustes dessbch6s, et qui, a
notre vue, se sont lev6s et accourent 6galement vers
nous. Oh! ces petits ventres, les uns ballonn6s, les
autres aplatis, etir6s par la faim! Et ces tetbs, grosses
aussi, sur des 6paules creuses ! Ces visages aux traits
distendus o6 le grand regard blanc prend soudain une
importance terrifiante!
Il y a l1, sous une arcade, un marchand qui vend du
manioc. II a dispos6 pur une table de petits tas de ces
racines noires a la chair blanche ; mais chacune coute
5o centimes. Qui done, dans cette foule de mendiants,
possede une telle fortune?
Pouss6 par une imprudente piti6, j'achetai pour
quelques francs de ces maigres denrees et j'en remplis
mon casque; afin de les distribuer aux plus malheureux. Ce fut la rule feroce. Heureusement, quelques
chr6tiens d'Ambovombe vinrent rapidement m'encadrer et me diriger a travers ce royaume de la faim.
Deja, je faisais I'experience de cette detresse humaine
qui peut en arriver a se changer en fureur. Il me
fallut, en effet, sur le conseil de mes guides, forcer
des mamans, dont la vue m'avait frapp le coeur, i
faire manger sous nos yeux la nourriture distribute a
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divorde tout entiere, au risque de faire mourir l'enfant. Je l'avoue, j'allai jusqu'a 1'6puisement complet
de l'argent que j'avais sur moi. Et quand cela fut termin6, et que, press6 par le flot des fam6liques,
j'arrivai jusqu'a la voiture, qui s'6branlait, il y eut,
sur toute la place du march6, un long cri de disenchantement et de regret, dont l'accent p6netrant m'est
demeure dans I'oreille.
Entre temps, un Malgache, correctement mis,
m'avait pr6sent6, au bout d'un roseau fendu, un billet
pli en quatre, o6 I'administrateur d'Ambovombe,
M. Decary, m'invitait aimablement a me reposer
quelques instants a la r6sidence. Je m'empressai
d'accepter. Et ce furent quelques instants charmants
passes en compagnie de ce fonctionnaire intelligent
et devou6, dans un salon dont le d6cor europ6en contrastait fort avec le tableau que je venais d'avoir sons
les yeux.
M. Decary, qui est l'auteur d'une monographie
document6e et captivante sur l'Androy,nous inttressa
vivement par ses descriptions de moeurs locales, surtout en ces temps de famine. Il nous dit le grand effort
accompli, depuis quatre mois, par le gouvernement,
pour aller soulager, jusqu'aux extr6mites du d6sert,
tant de lamentables infortunes. Le plus souvent, il
faliait user de'contrainte pour arracher ces sauvages
a leur hutte de brandes et a leur pays desole. Parfois,
le secours 6tait trop tardif et on voyait se trainer vers
les autos des jeunes garqons ou des fillettes qui expiraient de fatigue au moment meme oi ils recevaient
du secours. D'autres fois enfin, il fallait bien le
reconnaitre, ces proc6des de ravitaillement n'avaient
pour effet que de favoriser les instincts paresseux de
ces races i a Pourquoi travaillerions-nous ? disaient les
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Antandroys, puisque le gouvernement nous donne i
manger sans rien faire ? .
En d6pit de ces abus, le digne chef du district continuait cependant sa tache bienfaisante : t Si on refusait, disait-il, d'assister des ingrats et des exploiteurs,
on n'assisterait personne. 11 faut done continuer ces
m6thodes empiriques jusqu'au jour oh nous pourrons
enfin mettre en euvre de puissants remedes pr6ventifs.
Maintenant, du moins, une bonne route nous relie au
siege du pouvoir central. Cette route commence par
apporter les secours les plus urgents. Bient6t, elle
nous vaudra une sage et m6thodique organisation.
Alors, et alors seulement, le fl6au sera conjure pour
toujours.

)

Au marchE, nous avions rencontre des chr6tiens. 11
avait done dans ce pays perdu ? Oui, les Lazaen
y
ristes ont passA lU. Ambovombe a son 6glise toute
neuve. Les fideles voulaient nous y saluer. Sur le
seuil, le petit troupeau paroissial nous attendait. Mais
ce n'6taient point des Antandroys squelettiques et
nus : c'etaient, pour la plupart, des Hovas immigres,
tous de mise parfaitement correcte, en lamba blanc,
souriants et polis. Nous efmes, dans ce cercle gracieux, la surprise de nous entendre haranguer dans un
excellent francais par le catechiste de la localit6,
formi6 I'Ecole normale d'Ambositra, sous la direction du vener6 P. Charles du Coetlosquet.'I1 fut tenu
entre nous une sorte de petit conciliabule de charit6
en vue d'assister les chr6tiens les plus 6prouvis par
le flBau; mais il se trouva que la, comme dans notre

bled des lotissements parisiens, I'esprit d'ordre, d'6conomie et de travail, que suscite la vie chretienne, avait
epargn- a la plupart des families catholiques les horreurs d'une catastrophe qui atteignait surtout les 6l6ments paresseux et vagabonds de ces pauvres tribus.
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Un beau cantique malgache, chanti sur la place de
l'6glise, accompagna notre depart, mettant un brin de
po6sie et d'harmonie dans les impressions p6nibles de
cette rude journee.
Djia, nous quittons le pays de I'Androy. Sur notre
droite, une bonne route nous menerait bien, pour la'
nuit, vers les postes de l'Ouest, a Tsihomb6 et A
Tulear; mais des bergers en transhumance, que nous
avons rencontrss, nous annoncent que le chemin est
coupe, en deux endroits, sur la Menarandra et sur
l'Onilahy, une crue subite ayant submerg6 les radiers.
Nous n'avons d'autre ressource que d'aller jusqu'au;
bout de la grande terre, a Fort-Dauphin. Heureusement, le bac de la Mandrare est en service. Sans que
nous ayons A descendre de voiture, il nous chargera
sur son pont de planches et nous d6barquera sur l'autre
rive, au pays des Antanosy.
Ici, changement a vue d'oeil. Autre pays, autres
types. Des terres fort bien cultivees, une v6g6tation
abondante, une route en courbes gracieuses. L'Antanosy, plus petit, beaucoup moins muscle que l'Antandroy et d'un teint marron clair, voisin de celui des
tribus asiatiques, contraste surtout avec ses sauvages
voisins par ses moeurs douces, son caractire laborieux. Leur salut du bras, plus timide et plus court,.
me fait regretter le splendide salut fasciste des
Antandroys, esclaves aux manieres de princes. Mais
ici, du moins, le christianisme a d6ja quelque prise
sur une population plus stable et plus docile. Nousallons rencontrer, en effet, sur la route de FortDauphin, quelques modestes 6glises aux clochers
rev6tus de lames de mica. Dans l'un de ces villages,
le roitelet du pays est catholique. Les coutumes barbares, les usages superstitieux sont moins en faveur
qu'au pays des Baras ou sur la c6te tanala. Pouriant,.
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nous remarquons encore quelques jeunes hommes a
la parure tres effimin6e, portant au cou des colliers
de coxail ou de pierres blanches et noires, la chevelure extremement soign6e avec le peigne en metal
pique dans la raie du milieu. Un de ces doux Adonis
s'en va a grandes enjambees, grave comme un ceremoniaire, porter dans quelque localite lointaine de
l'Ouest un message fichb dans le roseau fendu. A sa
vue, sur le chemin, tout se range : hommes et troupeaux. C'est la poste du Vakaza (Europ6en) qui
passe.
Trois grands sauvages du pays de la faim se sont
agrippes a nos portibres, pour traverser avec nous le
fleuve sur le bac. Beaux hommes bien muscles, portant la tiare de raphia, orn6e de plaques d'argent, sur
une chevelure toute en pendeloques, finement tressbe
et ruisselante de graisse. Toute la recherche ext6rieure a passe dans cette coiffure et dans ces cheveux,
car ils sont nus et serrent seulement d'un geste machinal, autour de leurs reins une etroite ceinture de toile.
Ils portent avec eux toute leur fortune : un baton,
mais un baton d'oi pend une petite bourse avec la
carte d'identitA, quelques pieces de monnaie, et, sous
le pommeau, un bourrelet de chanvre, imbibe de graisse
de zebu, pour oindre de temps en temps, avec un geste
furtif du doigt,. les precieuses boucles qui pendent
sur leur front.
A l'un de mes compagnons, qui lui demande s'il
est mariC, le plus age r6pond fierement: , Oui, jen ai
trois jeunes; mais je nourris toujours les trois premieres, qui sont vieilles aujourd'hui. , Et quel sourire
de f6roce fiert6 decouvre, a cette declaration, ses
dents jaunes de vieux Mad6casse!
Mais, a notre droite, a notre gauche, voici bien
d'autres voyageurs. Ce sont des troupeaux de bceufs

qui se sont jet6s a la nage. Le corps des betes se perd
sous les eaux que dominent seulement, b la surface,
des mufles de caoutchouc gris, perles de sueur, et
toute une gerbe de larges et belles encornures,
comme des lyres triomphantes glissant sur le miroir

des eaux.
Enfin, nous voici au terme de la longue randonn6e.
Derriere nous, mille kilomitres de route jusqu'd
Tananarive. En face de nous, l'oc6an Indien, la route
des p6les, rimmensit6...
Etudes, 5juillet 1932-

Pierre LHANDE.

AMERIQUE
HONDURAS
Lellre de Saur BOCQUET, Fille de la Chariti,
a la TRts HONOREE MARE.
San Pedro Sula, 20 mars 1932.
MA TRES HONOREE MERE,
-La grdce de. Notre-Seigneur soil avec nous pour jamais!
Notre voyage de la fondation a e6t retarde de quelques jours. C'est le lundi de la Pentec6te, sous l'ombre
de 1'Esprit-Saint, que la petite caravane se mit en

route, traversant les bosquets de bananes toute une
journ6e, pour arriver au port de Barrios, sur I'Atlan-

tique, oif nous attendait le vapeur Heredia. 11 nous
rebut imm6diatement et leva l'ancre a trois heures
du matin. A huit heures, nous entrions dans le premier port de Honduras, A Cortez. Le commandant
avait requ I'ordre, je crois, de nous combler d'attentions, et je vous assure, ma Tres Honor6e Mere, qu'il
s'en est fort bien acquitte. Le chemin de fer pour San
Pedro Sula n'avait pas attendu les passagers du bord,
ce qui nous obligea de passer la journ6e dans le port.
et nous donna le temps d'aller visiter le divin Prisonnier et son fiddle gardien, un v6nerable fils de saint
Vincent, qui dessert la paroisse de Cortez avec un
zAle vraiment apostolique et vit chez lui comme un
pauvre ermite. Vers trois heures du soir, ces messieurs
lazaristes envoyerent une auto qui notis emmena a
San Pedro. Le Comit6 de Charit6 de 1'h6pital nous

-

803 -

attendait, ainsi que M. Perez, vice-visiteur de la Mission des lazaristes de la province de Barcelone, a qui
sont confices les maisons du vicariat. Une foule
immense, avide de voir les soeurs, se pressait autour de
nous, les cloches de 1'6glise de la M6daille-Miraculeuse
sonnaient A toute volee, nous appelant au Te Deum
que les jeunes filles de la societd avaient pr6par6.
Apres les saluts et pr6sentations, on repondit A leur
appel; la bonne Mere etait tout illumin6e, orn6e de
lis et de roses blanches, et semblait unir sajoie a celle
du pauvre peuple qui nous recevait. Elle no:is b6nit
du haut du ciel, j'en ai la douce confiance.
Apres ce premier accueil, si pieux et si sympathique, la Commission de l'h6pital nous accompagnaa la nouvelle demeure, pr6parke on ne peut mieux
pour les quatre servantes des pauvres et situee un peu
hors de laville. Aujourd'hui, P'H6te divin habite reellement parmi nous. Ces messieurs se sont mis entibrement A notre disposition pour nous pr&ter ce qui nous
faisait faute pour le poss6der.
Nous. regrettons l'absence de Mgr Sastre, alors en visite pastorale; nous lai demandons la bin6diction
par telegramme.
Voila done nos sceurs install6es sans aucune difficult6. Dieu en soit b6ni! Qu'il est bon de retrouver la
vie de communaut6, un peu interrompue par les
voyages! Ma seur Th6bert prend aujourd'hui la
direction de l'hopital, en parfait accord avec le
Comit6, et chaque sceur est i son office, toutes bien
contentes de se sacrifier pour la gloire de Dieu et le
salut des pauvres.
Notre bonne et chire soeur Lannes me presse de
faire un saut jusqu'. Tegucigalpa, une heure en avion
ou deux jours par terre. Je me laisse tenter, je crois,,
pour faire plaisir A nos soeurs.
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J'ai l'honneur d'etre, en union avec ma sceur Thebert et ses compagnes, qui se recommandent A votre
pieux souvenir pros de J6sus et Marie Immaculbe,
Votre tres humble et obbissante fille,
Soeur BOCQUET,
I. f. d. 1. c. s. d. p. m.

COLOMBIE
Lettre de Saur POTIER, Fille de la Chariti,
a la TRtS HONOREE MtRE.
Sibat6, 8 juin 1932.

MA TREs HONOREE MERE,
La grdce de Notre-Seigneur solt avec nous pour jamais!
Voila d6ej huit jours, ma Trbs Honoree Mere, que
je suis a Sibat6, nouvelle fondation; j'aurais voulu
vous 6crire plus t6t, mais cela m'a et6 impossible :
1I Par manque de temps; 20 parce que le froid qui
rbgne ici ne m'a pas permis de rester tranquille. Quel
changement de temperature! Depuis cinq ans et
demi, je vivais dans un climat trbs chaud, 28* et 30o;
et, d'un jour A l'autre, sentir un froid de 4° A 5°, surtout le soir et le matin, quelle transition! Je viens done
vous remercier, ma Tres Honorbe M&re, de la confiance que vous avez eue en moi en me d6signant pour
cette ceuvre difficile. Deux communautis ont abandonua le terrain; certes, les difficult6s ne vont pas
manquer; mais je m'abandonne entierement a la divine
Providence comme un petit instrument; que Dieu nous
protegp au milieu de ces trois cent cinquante malheureux. Toutes les miseres sont reunies : aveugles,
boiteux, 6pileptiques, manchots, idiots; plusieurs
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n'ont pas figure d'hommes, mais plut6t face d'animaux; tous, cependant, paraissent contents de voir les
soeurs; ils nous saluent a leur facon; les uns nous
benissent, d'autres se mettent a genoux devant nous et
comme en priere, d'autres nous font de nombreuses
genuflexions et attendent une b6n6diction; cela est
extr&mement divertissant et nous donne envie de rire
aux larmes. Le sacrifice de ma chere maison de Buga
m'a &tA bien sensible; mais le bon Dieu m'a aid6e a
le faire. Je me suis offerte avec joie pour aller plus
loin faire connaitre notre chere Communaut6, la chere
cornette; par ici, personne ne connaissait las Vicentinas, comme on nous appelle; aussi, dans les rues
de la capitale, tout le monde nous regardait, nous

examinait; les plus curieux s'approchaient de nous
en disant : , Vous etes les Soeurs de Saint-Vincent?
Quel beau costume! etc. ) Priez pour nous, ma Tres
Honorie Mere, afin que notre arriv6e dans ces r6gions
suscite des vocations et fasse connaitre nos oeuvres.
Nous commengons par I'oeuvre la plus m6pris6e des
gens du monde : pensez done ! tous les mendiants que
1'on recueille dans une capitale, les idiots qui humilient les families. Mais, pour nous qui aimons les
pauvres, ce sont des tresors et nous sommes heureuses
d'avoir et6 choisies pour soigner ces privil6gies de
Notre-Seigneur et de saint Vincent.
D6ji, ma Tres Honor6e Mere, nous avons eu une
dblicieuse visite de Sa Grandeur Monseigneur le
Nonce, qui est d'une simplicit6, d'une amabilit6 sans
pareilles. II est rest6 deux heures au milieu de nous,
se promenant avec vos six filies de Sibat6, dans
I'immense jardin de la Colonie, recevant meme une
bonne tasse de the. II vint accompagn6 de son grand
vicaire, du secr6taire particulier et du bon P. Pron,
Visiteur. Cette visite nous a combl6es de joie; nous
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vivions un peu tristes dans cette immense solitude.
M. le ministre de France, qui aime beaucoup notre
Communaut6, est aussi venu connaitre notre ceuvre et
voir si nous 6tions contentes, si nous n'avions pas
trop froid; il vint accompagne de sa dame, une
Anglaise protestante, mais tres bonne et tres inclinie
a entrer dans la religion catholique. Ils ont promis de
revenir tres souvent nous voir. Quel bonheur, ma Tres
Honoree Mere, si nous pouvions obtenir de Dieu une
si. belle conversion!
Mes compagnes, bien ferventes et bien gindreuses,
vous envoient leur plus respectueux souvenir et se
recommandent a vos ferventes prieres.
Et moi, ma Trbs Honor&e Mere, ia mere de tous ces
abandonnis, je vous demande un souvenir particulier
pour ma nouvelle mission.
J'ai l'honneur d'etre, ma Tres Honoree Mere, votre
humble et tres obeissante flle,
Soeur POTIER,
Iud. f. d. 1. c. s. d. p. m.

R-PUBLIQUE ARGENTINE
DEUX NOCES D'OR
Meme les noces d'or, iI ne pent &trequestion de les
rapporter une par une dans les Annales. Ce serait tonjours a recommencer. Depuis d6cembre dernier seulement, quatre soeurs les ont c6l6brees et il n'en manque
pas d'autres qui sont mires, puisque, sur un personnel
de 400, s6minaire inclus, 8 ontatteint quatre-vingtsans
ou plus, et 3o en ont de soixante-dix & quatre-vingts.
La venerable doyenne, soeur Conception Delgado,
qui aura quatre-vingt-dix ans au mois d'aoit, a meme
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le vocabulaire des noces, ayant depass6 celles
de diamant -et de platine, avec ses soixante-treize
annies bien r&volues de vocation. Elle entra, en effet,
dans la Communaut6 au Mexique, le 18 mars I859,
alors que les Filles de la Charit6 n'avaient pas encore
pris possession de la terre Argentine, puisqu'elles
n'ont d6barqu6 i Buenos-Aires que le i3 septembre de
sette meme annie. A I'heure actuelle, en m&me temps
qu'elle est doyenne de la province, elle est aussi la
derniere relique des vingt sceurs mexicaines qui, en
1875, prirent le chemin de Buenos-Aires, apres avoir,
comme tant de leurs compagnes, abandonn6 gen6reusement leur patrie pour rester fiddles i leur vocation.
kpuis

Saur Mondange
Done, toutes les noces d'or ne peuvent pas &tre rapportees dans les Annales, mais il y a n6cessairement
des exceptions et il faut en faire une en faveur de la
respectable Visitatrice, soeur Mondange, dat-on meme
recidiver quelque jour pour les noces de diamant et
de platine.
Le Tris Honore Pere fat le premier a lui presenter
ses congratulations, le 28 mars, jour de I'arrivee an
Seminaire- La Tres Honoree Mere le suivit de pros et,
avec ses voeux, lui envoya une pricieuse ben6diction
du Saint-Phre, qui lui fut remise le 4 avril, fete de
l'Annonciation, cette annie, et jour exact de sa voca-

tion en 1882. Tout se passa dans la plus grande intimite et la fete elle-mime, fixie an dimanche I" mai,
quelques jours apres la retraite d'avril, fut seulement
une fete de famille. Toutefois, comme la famille ici
6tait non seulement la Maison centrale, mais aussi
toute la province, il fallait n6cessairement que toute
la province y prit quelque part et c'est ce qui cut lieu.

-8o8Voici ce qu'a cette occasion publia le Bulletin des
Pares Missionnaires, Fils du Coeur de Marie, sur la
paroisse desquels se trouve la Maison centrale :
u Unissant nos filicitations aux t6moignages de
sympathie et d'estime que rebut, a l'occasion de ses
cinquante annies de vie religieuse, la tres Revirende
Mere des Sceurs de Saint-Vincent, dont la residence
se trouve sur le territoire de notre paroisse du Cceur
de Marie A Buenos-Aires, nous voulons donner a nos
lecteurs une esquisse de la vie et des activit6s de cette
meritante fille de saint Vincent de Paul, qui s'est
consacree totalement & Dieu et a son Institut.
" Soeur Marie-Adele
Mondange naquit & Carcassonne (France), le 23 septembre 1861, an sein d'une
famille distinguee par son rang dans la societ6, mais
plus encore par son esprit chr6tien, qu'elle transmit
a ses quatre enfants- Un frere, le general Mondange,
est encore en vie et c'est un catholique exemplaire.
Un autre frere, architecte, est mort il y a seulement
quelques annees, et la cadette, Maria, consacre ses
forces a la pratique de la charit6 et aux oeuvres de
zele.
a En 1882, soeur Marie-Adele entra chez les Filles
de la Charit6 et, a peine eut-elle prononc6 les saints
voeux, c'est-&-dire cinq ans apres son entr6e, qu'elle
fut nommie directrice du s6minaire a I'tquateur,
poste des plus d6licats pour une jeune soeur, qui en
meme temps quittait sa patrie et sa famille. Cependant, son coeur magnanime ne s'effraya pas. Sous la
protection de la M6daille miraculeuse, elle entreprit
- ce long voyage, alors tres penible, et elle exerca sa
charge avec grand succis pour la formation des
petites soeurs.
( Plus tard, soeur Marie-Adele fut destinee a la maison de Rio Bamba, ot, pendant vingt-cinq ans, elle
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d6ploya un zele extraordinaire, pour le plus grand
bien de toutes les classes sociales, car elle y construisit
I'hbpital et 1'6cole au prix d'un travail immense, dirigeant elle-mrme la " manga ) d'Indiens qui tiraient
les pierres de lacarriere et le bois des for&ts pour la
construction des divers pavilions et la fabrication des
meubles. Cette ccmanga ) d'Indiens, elle la demandait
au gouvernement et parfois ils 6taient pros de mille.
Le gouvernement, en la lui conc6dant, la rendait responsable des accidents, et on peut se rendre compte
combien la tiche 6tait ardue en songeant a l'ignorance de ces pauvres Indiens. Mais la Vierge de la
Medaille miraculeuse et saint Vincent de Paul, A tout
instant, vinrent en aide a la soeur Mondange. Elle
conduisait son armbe comme un general. Elle faisait
les plans de ses constructions, car il n'y avait pas
.d'architecte alors a Rio Bamba; et les Indiens bitissaient sous les ordres de la supirieure infatigable.
« Les 6difices ainsi construits etaient dignes d'admiration et lui valurent d'unanimes applaudissements.
Les pr&tres avec leur 6veque venaient y faire leur
retraite annuelle et ne savaient ce qu'ils devaient le
plus admirer, son habilet6 ou son humilit6 avec ses
autres vertus. Ses Supbrieurs, d'autre part, appr6cibrent
tant de zele et d'activit6 et la nommerent, en septembre 1916, Visitatrice des Filles de la Charit6 dans
la province Argentine, oi elle a r6alis6 un programme
d'action religieuse et charitable, lou6 par toutes les
personnes qui Ia connaissent et b6ni par tous les
pauvres, orphelins et malades qu'elle assiste et secourt
comme une veritable mere.
SA l'occasion de ses noces d'or de vie religieuse,
la Rev6rende Mere Marie-Adele Mondange a 6t6 l'objet
des plus vives demonstrations d'affection et d'admiration. Du Saint-Siege elle rebut un beau portrait du
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Souverain Pontife avec sa bendiction. Les superieures
de la province se sont reunies au college de la Providence pour feter cette date glorieuse. Les Enfants
de Marie de la M6daille miraculeuse, les Philomines,
les 61lves et les anciennes 6elves ont manifest6 i
la jubilaire, dans le courant de la semaine, leur amour
vraiment filial et, pour terminer les fetes, il y eutune
distribution abondante de vetements et de vivres &
trois cents families indigentes. »
M. Scarella

II faut faire une exception aussi pour M. Scarella,
qui a cle6br6 d6ji, en 1926, ses noces d'or de vocation et qui vient de c6lebrer, le 3 juin, ses noces d'or
sacerdotales, apres etre devenu, par la disparition des
uns et des autres, le venerable doyen de la province.
Le Bulletin ecclisiastiquede la Plata,organe officiel
de l'6vech6, voulut prendre les devants et annonqa la
fete

a. ses lecteurs dans ces termes bien sentis :

< Noces d'or sacerdotales du R. P. Antoine Scarella. -Le 3 juin,s'accompliront les cinquante ann6es
de vie sacerdotale de ce vertueux fils de la Congregation de la Mission. Le R. P. Antoine Scarella est
bien connu de notre clerg6 dioc6sain par son action,
longue et apostolique, au sanctuaire de Notre-Dame
de Lujan.
c D'un caractere aimable et bon, il a su conquerir
I'affection et la sympathie de tons ceux qui l'ont
connu et approch6, aussi bien que leur respect et leur
veneration pour ses vertus sacerdotales et religieuses.
a Cinquante ans de vie religiense exemplaire constituent, a n'en pas douter, un beau chapitre de mtrites
aux yeux de Dieu.
a Voici quelques donnees relatives a sa carriire:
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u Le R. P. Antoine Scarella est n6 a San-Remo en
1857. De 1• il fut amen6, pen apres, i Marseille, oi
sa famille alla r6sider. En 1870, il arriva avec elle A
Buenos-Aires et y entra au college Saint-Louis, 6tablissement accr6dit6 des PP. Lazaristes, pour y terminer ses 6tudes litteraires. En x872, quand les
PP. Lazaristes furent charg6s de la paroisse de Lujan,
le jeune Scarella les accompagna afin de cultiver sa
vocation, deji 6close, pour le saint autel. Ayant pris
la soutane en 1875, l'ann6e suivante ii se rendit a
Paris pour y faire son noviciat et continuer ses 6tudes
ecclesiastiques superieures. II fnt ordonn6 pretre
en 1882 et, de retour a Buenos-Aires, il fut destine
au s6minaire diocesain du Paraguay o6, pendant
quinze ans, il exerqa les charges de professeur, 6conome et vice-recteur, et eut pour 616ve l'archeveque
actuel de 1'Assomption, Mgr Bogarin, qu'ensuite il
accompagna, deux annees entieres, dans ses visites
apostoliques, parcourant ainsi les villes et villages du
Paraguay.
u En 1899, sons I'administration de Mgr Benavente,
6veque de Saint-Juan-de-Cuyo, il fut nomm6 sup6rieur
da s6minaire dioc6sain de ce diocese, qu'il dirigea
sagement et prudemment jusqu'en mars 19o6, ipoque
oL il revint A Lujan pour s'y livrer an ministere pastoral, particulibrement au confessionnal, dans ce
sanctuaire de Marie, centre de ses affections depuis
sa jeunesse, et oh le surprit le beau jour de ses noces
d'or sacerdotales, les 3 et 4 juin, dates de son ordination et de sa premiire messe.
( Patient et scrupuleux investigateur de l'histoire,
il a ecrit plusieurs oeuvres de merite en relation avec
Notre-Dame de Lujan et acomplit6 ainsi les recherches
faites par son pr&dIcesseur, I'inoubliable M. Salvayre.
(( Que le distingue religieux agree les filicitations
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et congratulations du Bulletin ecclisiastiquepour cette

heureuse cinquantaine de vie sacerdotale et le vceu de
bonheur que nous lui adressons : Ad multos annos! ,
La c6lebration du jubili eut lieu, en effet, le 3 juin,
cette annee - heureuse coincidence - fete solennelle

du Sacr6-Cceur. La messe avait 6et fix6e a huit heures
et le jubilairela chanta,dans la superbe basilique, avec
sa belle voix d'il y a cinquante ans, encore si forte et si
claire que les personnes presentes ne voulaient en
croire ni leurs yeux ni leurs oreilles et ne pouvaient
se convaincre que ce fft lui. M. Avizou fit diacre
pour representer San-Juan, ou le c6elbrant avait &t6
son premier superieur,.et M. Salles fit sous-diacre
pour representer le Paraguay.
Au diner, pr6sid6 par M. le Visiteur, le heros de la
fete, plac6 entre ses deux neveux, docteurs en midecine, se.vit entour6 de ses confreres et de ses meilleurs
amis dans des agapes tout a fait fraternelles. Quand
le dessert fut servi, M. Prat prit le premier la parole
et, en termes kleves, il fit comprendre tout le merite
que signifiaient ces cinquante ans de vie sacerdotale,
avec l'offrande quotidienne du saint sacrifice de la
messe, avec un travail intense et prolong6 pour la formation d'autres pretres, avec les longues s6ances au
confessionnal pour reconcilier les ames a Dieu, ou

dans sa chambre, pench6 sur son bureau, pour la
composition d'ouvrages apprecies, sans compter la
r6gularit6 et toutes les autres pratiques inhirentes
a la vie religieuse.

- Deux po6sies suivirent, donn6es par leurs auteurs,
pretres amis de la basilique.
L'ain6 des docteurs se leva ensuite et, offrant un
missel a son oncle, proclama la grandeur du sacerdoce dans les phrases les plus expressives et les mieux
senties.
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M. Scarella alors se leva a son tour et, avec une
visible 6motion, remercia de tout cceur les divers
groupes d'assistants qui avaient bien voulu l'honorer
de leur presence a l'occasion de ce cinquantenaire,
qui, ajouta-t-il, ne laissait pas de lui inspirer plus
d'une inquidtude. M. le Visiteur, enfin, au moment
de choquer les verres, assura Ie cher jubilaire et
doyen de la province que tous pour lui demanderaient
a Dieu sant6 et bonheur jusqu'aux noces de diamant.
Le lendemain, El Pueblo, journal catholique de la
capitale, rendit compte de la fete avec de gros titres
attirant I'attention et, en meme temps qu'il publiait
une des po6sies lues au diner, il rendait timoignage,
pour son propre compte, aux mbrites accumules par
celui qui avait &tC l'objet de ces hommages.
LES FILLES DE LA CHARITE
DANS LA PROVINCE ARGENTINE
I. -

LES COMMENCEMENTS

Les Filles de la Charit6 arriverent & Buenos-Aires

le 13 septembre 1859 sur le voilier Racine, qui, parti du
Havre le 21 juillet, avait mis cinquante-quatre jours
pour faire la travers6e, une traversie par mer tranquille
sans incident ni accident.
Des obstacles s'6taient opposes au d6part, car le
trait6 au sujet de leur venue porte la date du 2 fevrier
1858. I1 est sigon & Paris par M. Ptienne et la M&re
Augustine Devos,d'une part, et, de l'autre, par M. Bal-

carce, charg6 d'affaires de l'itat de Buenos-Aires et
fond6 de pouvoirs de Mgr Escalada ainsi que de la
municipalit6 de la capitale.
Ces premieres arriv6es 6taient au nombre de douze,

y compris la sup6rieure, ma sceur Berdoulat; elles
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6taient destinees a I'h6pital des hommes, ayant 6t&
demandees a cet effet surtout par M. Fuentes, v6inrable pretre, cure de Saint-Michel, et membre insigne
de la municipalite. Deux missionnaires les accompagnaient, MM. Laderriere et Malleval.
Voici comment M. Laderriere rapporte a M. Etienne
les details de d6barquement : c M. Fuentes et un
digne laique, nommi M. Frias, homme de talent, admirateur des oeuvres de charit6 exercees A Paris, oi ii
resida plusieurs annies, vinrent nous recevoir a bord.
« Des d6put6s de l'6veche, de la municipalit6, des
dames du plus haut rang, toutes faisant partie du
bureau de bienfaisance, itaient a l'extrkmite du m6le
pour nous accueillir A notre arriv6e. Le peuple, dont
la masse allait toujours croissant, vint aussi meler son
enthousiasme a celui des d6putis de la ville. A peine
efmes-nous mis pied a terre que des voitures nous
prirent pour nous conduire a l'6glise. La, un Te Deum
a 6tC chant6 en action de graces de notre heureuse
traverske. Apres la c6r6monie, terminee par la b6nidiction du Saint Sacrement, les voitures, restbes
align6es devant I'eglise, nous reprirent pour nous acheminer vers l'h6pital, oi nous descendimes au milieu
d'un grand cortege. a
Et voici, d'un c6te, comment la notice nbcrologique de soeur Berdoulat raconte le premier souper :
c MM. les administrateurs, aprbs les saluts et c6r6monies usitbs en pareil cas, demand&rent A notre
chDre sceur quelle etait l'heure habituelle de leur repas
du soir; sur sa r6ponse, que c'etait toujours A six
heures, il les firent servir sur-le-champ. Un v6nirable
ecclIsiastique, tout divou6 aux ceuvres charitables,
resta seul pour savoir si elles ne manquaient de rien,
mais se tint discretement dans une petite piece voisine
du r6fectoire pendant le temps du souper. Quelques-
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anes de nos soeurs demanderent a leur bonne soeur
servante si, pour un jour d'arriv6e, il ne serait pas a
propos de prier cet estimable administrateur d'entrer
au refectoire pour qu'il ne restat pas senl. ( Nos sceurs,
u reprit ma sceur Berdoulat, ce que nous ferons au
(( commencement se continuera; ce n'est pas la regle,
a soyons inflexibles; n'oublions pas que nous sommes
< les premieres! )?
Le lendemain, jour de l'Exaltation de la Sainte
Croix, les soeurs entendaient pour la premiere fois la
sainte messe a Buenos-Aires et, comme elles le remarquent, cette f6te devait bien symboliser les commencements de feur mission, car les croix n'y manquerent
pas tout d'abord- et 1'exaltation coita plus d'une
farme.
L'h6pital qui leur 6tait confie comptait environ
350 malades et 50o alines; ce qui d6ji n'6tait pas un
petit travail; mais la grosse affaire 6tait d'y r6tablir
I'ordre et de r6primer les abus existants. Quand la
superieure, forte de son contrat, voulut entreprendre
cette tAche n6cessaire, tout le monde se souleva contre
elle, les 6tudiants en medecine, les-infirmiers, les
malades eux-memes; et les administrateurs, malgr6 la
bienveillance de M. Fuentes, au lieu de soutenir les
sceurs, donnerent gain de cause aux r6volt6s. Is refuserent meme absolument de traiter avec elles et, pour
combler la mesure, les journaux impies voulurent
encore se meler de l'affaire. Ce fut un beau vacarme.
Apres plusieurs autres d6marches, ma soeur Berdoulat 6crivit au president de la municipalit6 pour
revendiquer l'ex6cution du contrat. Rien.Elle s'adressa
au gouvernement pour lui demander sa protection.
Rien.
M. Lamant, Visiteur du Br6sil, dont d6pendait la
nouvelle fondation, vint alors pr&ter main-forte pour
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rem6dier au mal, si c'6tait possible, mais dut retourner
aussi sans avoir requ de r6ponse satisfaisante ni pour
1es confreres, ni pour les seurs.
A la vue de cette triste situation, la soeur Berdoulat
n, put moins faire que d'en rf&erer aux Supirieurs
de Paris et ceux ci, jugeant la position intenable, r6solIrent de supprimer la Mission, son rappel 6tant fix6
au j I mai 1861, le jour meme oii se terminait le delai
de six mois fix6 par la municipalit6.
Cependant, comme les seurs ne repondirent i
toutes ces vexations que par un plus grand divouement et par la pratique de toutes les vertus de leur
6tat, un revirement ne tarda pas a se produire, d'abord
A l'h6pital meme, parmi les employes subalternes et
surtout parmi les malades : il y eut des baptemes de
protestants, des premieres communions d'enfants et

d'adultes, des mariages rihabilit6s. L'influence salutaire de la religion commencait A se faire sentir.
Puis survint la solution d'un problkme qui avait et
pose en haut lieu. Accusee d'avoir exc6dd ses pouvoirs
en autorisant Pentrbe des confreres et des soeurs sans
l'autorisation pr6alable des Chambres, la municipaliti
de Buenos-Aires fit appel a une Commission de cinq
jurisconsultes des plus renommis pour r6soudre la
question, avec d'autres difficultis pendantes Or, la
reponse de la Commission fut que la municipalite
n'avait pas outrepass6 ses droits, parce que ni les
confreres ni les seeurs ne constituaient des Ordres
religieux a vceux solennels, mais simplement des Congr6gations A vceux simples et, pour le reste, elle
ajoutait :
De
c l6geres difficult6s ont surgi entre les soeurs et
la Commission de I'h6pital, mais il est facile A la
municipalit6 de les aplanir. L'article 2 conie aux
sceurs tout ce qui a trait au bon ordre, a la police, A
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la moralit6 de la maison. Que la municipalit6 exige.de
la Commission directive l'observance de ce qui est
stipule dans le contrat; 1'on verra se r6tablir promptement la bonne harmonie.
c Supposez meme que les Filles de laCharit6 demandassent quelque chose qui ne fft pas de leur droit, ce
serait un principe de justice, comme de raison, de leur
faire toutes les concessions qui ne nuiraient pas au
bon service de I'h6pital, du moment qu'elles consacrent leur vie entiere a l'assistance des malades et
qu'elles obtiennent; dans la direction de la maison, des
r6sultats que n'ont jamais obtenus les divers modes
d'administration essayes depuis quarante ans. ,
Ces considerations, aussi-justes que sages, produisirent le meilleur effet et contribuerent A rendre la
Commission favorable aux soeurs. D'oi il r6sulta aussit6t que les Sup6rieurs, informis du changement
survenu, retirerent le decret de rappel (7 aoat 1861);
et la Mission, secou6e par la tempkte, jeta de plus
profondes racines. Elle venait d'8tre raffermie; elle
allait devenir populaire.
11 arriva en effet que l'itat de Buenos-Aires, ayant
vu exclure ses d6putes du Congres national, si6geant
alors & Parana, y vit un outrage & son honneur et
declara la guerre au pouvoir central, qui repr6sentait tout le reste de la Confederation Argentine. Les
deux arm6es allaient en venir aux mains, lorsque les
soeurs furerit demandees pour aller soigner les blesses
aSaint-Nicolas, petite ville situee sur la rive droite du
Parana, a quelque soixante-dix lieues de la capitale
et cinq lieues du champ de bataille. C'6tait pour
partir le lendemain matin par le vapeur de l'ttat. Ma
soeur Berdoulat accepta malgr6 tout et s'embarqua avec
trois compagnes, M. Frdret les accompagnant comme
auminier. Les ministres de la-Guerre et de l'Interieur
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pour les saluer. Quant aum
furent au port en person•
presidents de la municipaliti et de la Commission,
ils ne les quittErent que lorsque le vapeur commenca a
s'6branler. Apres un heureux voyage, I'exp6ditioa
arriva le lendemain a deux heures, le jour mime de la
bataille de Pavon (17 septembre 1861).
l'orgaaisation des ambuAussit6t, on s'employa
lances, deux pour commencer, puis trois, puisquatre,
une pour chaque seur. On s'ing6nia de plus i
chercher, pour les bless6s qu'on attendait, du bouillon,
du linge, tout ce qui pouvait ktre utile A leur soulagement. Toutefois, les blesss n'arrivaient pas. Les
midecins, croyantque V'acharnement de la lItte emp&chait de les recueillir, demanderent qu'une d-legation
de paix allat demander aux autorites militaires de
faire tr&ve au combat, afin qu'on put remplir ce pieux
office. Aussit6t dit, aussit6t fait. Cinq personnes
constituerent la dil-gation : M. le cure, la superieare
des sceurs italiennes del Huerto et leur aum6nier,
M. Freret et sceur Berdoulat. Cette dermiire Ccrit :
( Nous plauons en t&te de notre mauvais char un grand
drapeau blanc avec une croix, puis la Medaille miraculeuse, et nous partons, r6citant, avec une devotion
plus qu'ordinaire, les litanies de la sainte Vierge,
Nous faisons deux lieues dans cet equipage, arretess
chaque instant, soit par ceux qui nous donnent des
nouvelles, soit par les mauvais chevaux qui refusent
de marcher. n Mais la nuit tomba et il fallut revenir
sur ses pas, le cceur gros, sur les instances d'un officier qui jugeait trap t6meraire de risquer l'aventure.

Dieu n'en voulait pas davantage. A minuit, un cri
se fit entendre : les blesses. Is arrivirent en effet a
deux heures, dans le triste etat qu'on peat imaginer
et, en quelques jours, leur nombre atteignit 5ooTravail &crasant pour les sceurs, s'il en fat un, sans
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treve ni repos, surtout dans les conditions precaires
ou tout etait install ! Et encore, le 12 octobre, ma
sceur Berdoulat avec une compagne se d6tacha pour
aller a Rosario, a 14 lieues de distance, soigner les
blesses du parti adverse, quelque 5o.
C'Utait vraiment trop et les forces s'epuisirent pour
plusieurs. Heureusement, ma seur Rouy, Visitatrice
du Brtsil, repondit a l'appel qu'on lui adressa et vint
avec six de ses compagnes, qu'elle laissa a Buenos-

Aires jusqu'i ce que de nouvelles sceurs fussent
arrivees de France.
A cause des services rendus dans les ambulances, la
municipalite, en effet, 6tait devenue plus favorable
que jamais aux Filles de la Charitl et elle adressa
une demande of fcielle aux Sup6rieurs pour en obtenir
huit de plus. Elle fut exauc6e (I" mai 1862).
Ce d6veloppement fut suivi d'un autre, plus consolant encore. Je ne fais que transcrire M. Freret.
Lorsque en i860, les difficult6s avec la municipalite
prirent un caractere serieux, M. Estrada, riche proprietaire de Buenos-Aires, grandement d6sireux de
voir les sceurs de Saint-Vincent s'enraciner dans son
pays, proposa aux seurs et a M. Lamant de prendre
a sa charge le contrat fait avec la municipalitY, dans
le cas d'une rupture. Le but de ce bon monsieur 6tait
d'6pargner . son pays la honte de renvoyer les enfants
de saint Vincent et de fonder une maison d'4ducation
pour les jeunes filles dans un etablissement appartenant a la Communaut6 et, par lA meme, independante
de toute administration extirieure.
Toujours fdele Asa pens6e, M. Estrada n'en renourela pas moins ses offres A la Communaut6 quand il
sut que l'accord et I'entente s'6taient r6fablis avec la
municipalite. Un contrat fut sign6 par lui et M. ltienne
le 25 mars 1862, et huit soeurs, c'6tait le troisieme
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envoi, arriverent a Buenos-Aires dans le courant de
cette meme annee. A teur arriv6e, la soeur Berdoulat,
qui venait d'etre nommie Visitatrice, se transporta i
lauouvelle fondation, destinie, sous le vocable de
Providence, a &tre la Maison centrale. Peu auparavant
deji, les classes y avaient commence, faites par
quelques sceurs d6tach6es de l'h6pital, sous la direction de la sceur Goulart. Ce fut le 17 aout que les
soeurs entendirent, pour la premiire fois, la sainte
messe dans la petite chapelle de leur nouvelle habitation, qui se trouvait rue Rivadavia, sur la paroisse
Saint-Michel. On ne tarda pas a constater n6anmoins
que le local 6tait insuffisant pour y loger les ceuvres
projet6es : pensionnat, orphelinat et 6cole gratuite.
Deux jeunes sceurs formaient le noyau du Seminaire;
il y avait plusieurs postulantes, mais on ne pouvait
admettre qu'un petit nombre des jeunes flles qui se
pr6sentaient. D'un autre c6t6, une maison de louage
n'offrait pas les garanties de stabilit6 n&cessaires an
but qu'on se proposait.
La soeur Berdoulat songea done a acheter un terrain
assez vaste pour pouvoir y construire, sur un plan
dress6 d'avance, une ample Maison centrale, avec
toutes les oeuvres annexes. Mais oii trouver le terrain
et surtout les ressources n&cessaires pour 1'acquisition
et la construction? Six mois s'6taient pass6s en
recherches infructueuses, malgr6 les efforts de M. Estrada, lorsque, dans le courant du mois de mars i863,
la sceur Berdoulat recut la visite de MmeiStanislas de
Anchrorena, qui venait lui offrir, a titre gratuit, tout
le terrain dont elle avait besoin pour son oeuvre, sur
la rue Saint-Joseph, A l'intersection de Cochabamba.
La donation' r6gulihre en fut effectuee le jour de la
f&te du Sacr6-Cceur.
C'6tait l'emplacement de la Maison centrale actuelle;
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mais il fallait la bitir. Une souscription, ouverte par
des bienfaiteurs divoues, produisit une somme suffisante pour commencer la m&me annie. Malgre quelque
hesitation, le plan fut accept6 par la Commission
charg6e des travaux et, comme la sceur Berdoulat
avait obtenu entiere liberti pour leur direction, elle
ne manqua pas de les activer de tout son pouvoir. Un
trajet de 2 kilomrtres et demi s6parait la maison de
louage qu'elle habitait, rue Rivadavia, du lieu des
constructions et elle le parcourait plusieurs fois le
jour, meme par les plus ardentes chaleurs. Plus d'une
fois, elle se trouva a bout de forces, mais, grace i
cette constante sollicitude, la premiere pierre ayant
th posee le 12 d6cembre 1863, la courageuse Visitatrice pouvait 6crire, le ix janvier I865, c'est-A-dire A
peine treize mois plus tard,que la plus grande partie
etait d6ja habitable et qu'elle allait s'y transporter.
Maintenant, il fallait penser a l'eglise qui, par
reconnaissance, devait etre d6di6e au Sacr6 Coeur de
Jesus. La premiere pierre en fut pos6e le 25 decembre
1866 et M. Estrada, dont le d6vouement aux sceurs ne
s'6tait pas d6menti un seul jour, accepta d'etre le
parrain de la chapelle tant d6siree. Mais une grosse
difficult6 se pr6senta tout d'abord qui mit la sceur
Berdoulat dans la position la plus p6nible : les secours
ne venaient pas comme elle l'avait pens6; les devis,
que l'on avait d'abord estim6s d'un prix moder6, s'6levaient maintenant A un chiffre enorme, et les entrepreneurs demandaient des sommes exorbitantes. La'
Providence vint A son secours. Un respectable pr&tre
irlandais 6tait venu A la Maison centrale pour visiter
les jeunes seurs de sa nation, alors au s6minaire;
comme la Visitatrice lui exposait I'embarras ot elle
se trouvait, il offrit de lui amener un architecte de ses
amis qui pourrait peut-etre lui rendre service. L'archi-
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tecte fut prisent6 effectivement quelques jours apris:
a J'ttais entrk chez les Dominicains, dit-il a la soeor
Berdoulat, mais je me suis senti vivement pressi d'en
sortir, parce que je devais exercer encore mon art
pour bitir une iglise en l'honneur du Sacrk Cceur de
Jesus. J'ai entendu dire que vous vouliez en ilever une
et je viens vous offrir mes services. Je ne vous demanderai aucune r&trbution, et, comme je connais le
moyen de faire les acbats de materiaux a bon compte,
je pourrai sans doute vous 6pargner quelques dipenses. )
A partir de ce moment, les constructions marcherent
sans interruption. L'6glise fut benite solennellement,
le 12 juillet 1868, par Mgr Escalada, qui y c616bra la
messe pontificale le 19, fete de saint Vincent. Elle
devint aussit6t, pour tout le quartier, an centre tres
vivant de culte et d'associations. Celle des Enfants
de Marie n'avait pas attendu cette date, car elle fut
irig6e provisoirement dbs le 27 juillet 1865 et les
premiers rubans bleus furent imposes par M. Freret
le 8 d6cembre de la m6me annee, lors de 1'erection
canonique d6finitive. Glorieusement premiere, I'Association de la M6daille miraculeuse ouvrait ainsi la
marche de toutes les associations d'Enfants de Marie
de la R6publique Argentine et, a ce.titre, elle a pris
Iinitiative, depais lors, de toutes les grandes manifestations en l'honneur de Marie Immacule.
Mais il faut revenir en arrikre pour assister a la
fondation de deux autres maisons, celles de I'H6pital
francais et de Sainte-Marie.
En 1862, quand arriverent les buit soeurs destinees
a la Maison centrale, dont la Visitatrice prit la
direction, la soeur Goulart, qui y avait ouvert les
classes pr6c6demment, fat plac6e a I'H6pital francais
(rue Libertad) avec quelques compagnes, pour r6pondre
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aux desirs de M. Sallano, president du Comiti, qui
les y appelait depuis deux ans dbjt.
a L'H6pital franqais, dit M. R6veillire, soutenu
seulement par des souscriptions mensuelles, ayant
alors de fortes dettes a fteindre, offrait encore peu de
garanties d'existence, Le local itait petit, le nombre de
malades fort restreint, douze environ. Plusieurs n6gociants devouds tres influents s'occuphrent activement
de 1'organisation d'un etablissement dont tout le
monde sentait l'urgente n6cessitL. Une pieuse demoiselle ouvrit, au profit de I'ceuvre, un bazar qui produisit
one somme relativement consid&rable; plusieurs salles
furent construites, avec une jolie chapelle, malheureusement trop petite pour le bien qu'on y pouvait faire;
d'autres salles s'ajouterent successivement aux premieres et i'hopital put, dans la suite, recevoir quatrevingts lits. Avec la confiance augmentaient les dons
et avec les dons les moyens de se rendre utile aux
malades.
Les dames de la bienfaisance usrtnt de leur
influence pour introduire les soeurs dans la maison de
la Merced, qui contenait environ deux cents jeunes
flles, elevees aux frais du gouvernement. Quand elles
en parlerent an nouveau gouverneur de la province,
leur demande fut rejetke. 4 Les sceurs francaises,
lear dit-on, sont incapables d'6duquer une jeunesse
appelee a vivre en societe. Comment, par exemple,
enseigneraient-elles la danse? Au lien de jennes
flles du monde, on aurait de pieuses d6votes; et cela
ne convient pas. Qu'on offre aux sceurs la cuisine et
la lingerie, passe encore; mais cela en vaut-il la peine?
Les frais d'installation ne seraient pas compens6s. "
Grace an marquis de Forbin-Janson, alors consul de
France h Buenos-Aires, le projet finit par aboatir.
Le college de la Merced, devenu collge de l'Imma-
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culke-Conception ou de Sante-Marie, est toujours
tzrs florissant; il occupe aujourd'hui un edifice de la
Communaut6, rue Moreno, 928.
Cela fait done quatre maisons en plein travail dansla
ville meme de Buenos-Aires et il faut dejk parler d'une
cinquieme a Lujan oji, grace a ]a gen6rositk de M. Estrada, il y a, des lors, un pied-a-terre pour changer
d'air, avec un terrain donne en vue d'un ktablissement d6finitif, grandement d6sir6 par les habitants.
Les demandes, d'ailleurs, affluent de tous ctes :
de Corrientes, de Mendoza, de Cordoba, Salta, Tucuman, etc. Impossible d'accepter. On fait cependant
une tentative, rest6e c6elbre, pour Jujuy des 1864.
C'est la ville la plus septentrionale de la R6publique
Argentine et elle se trouve A 15 1 kilombtres de
Buenos-Aires par ie chemin de fer. Mais, A cette
epoque, il n'6tait pas encore question de ce mode
rapide et facile de locomotion. Le i3 octobre, on prit
ia voie d'eau jusqu'a Rosario et on continua sur ( une
6norme voiture, forme omnibus, divis6e par un vitrage
en deux compartiments : un coupe pour ces messieurs
(trois missionnaires) et un interieur pour nous (six
socurs). Onze personnes (avec les deux conducteurs)
dans ce grand v6hicule, qui devait nous servir tout A
la fois de chambre, de r6fectoire, voire de dortoir
au besoin. , Huit chevaux y etaient attel6s et un
autre char suivait avec les bagages. Cahin-caha, a
travers des routes A peine trac6es, on arriva, apres un
mois de voyage, le 12 novembre. La situation, malheureusement, ne tarda pas a devenir intolerable pour
des motifs divers et, en moins d'un an, le 21 septembre 1865, tout le monde 6tait rentr6 A BuenosAires. Cet 6chec produisit une impression de tristesse
dans la province naissante et fut une des douleurs de
ma seur Berdoulat.
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Sur ces entrefaites, en 1864, le Paraguay avait
d6clare la guerre A l'Uruguay, au Br6sil et a la R6publique Argentine, et ces trois nations alli6es, aprbs
avoir refoule l'ennemi de ieur propre territoire, marchaient contre lui pour l'attaquer dans le Paraguay
envahi. Les soeurs, qui avaient deji fait leurs preuves,
furent done appel6es de nouveau pour les ambulances,
A Buenos-Aires d'abord, des I'lpiphanie de 1865,
ensuite a Concordia et finalement a Corrientes, oh
elles restarent huit ou neuf mois, parce que c'6tait la
ville la plus rapproch6e du champ de bataille. ( II ne
faut pas demander a ces h6pitaux improvises le con-

fortable, ecrivait M. Malleval. Tout y respire la
pauvret6, le d6nuement, que partagent nos bonnes
sceurs appelees par la divine Providence A y exercer
leur charit6. , Et A cela il faut ajouter le manque
d'6ducation, Ia grossieret6 meme et l'ignorance absolue
en matiere religieuse oiu se trouvaient les pauvres
blesses, qui, d'autre part, avaient souvent le bonheur
(( de rencontrer dans I'enceinte de I'h6pital la clef du
royaume des Cieux ».

Apres la guerre, ou plut6t avec la guerre, ce fut
le cholera. La premiere alerte en vint du Paraguay, ou
quat re soeurs se transporterent aussit6t, avec M. George,
pour rem6dier au mal. Mais elles en furent quittes
pour le voyage aller et retour, car le fl6au avait
disparu quand elles arriverent sur les lieux. Malheureusement, il ne tarda pas A se manifester aussi A
Buenos-Aires et ma .sceur Berdoulat fut une de ses
innombrables victimes. Enlev6e A l'age de quarantehuit ans, elle n'eut pas la consolation de voir son
ceuvre achev6e sur la terre, mais elle avait bien gagn6
sa couronne du ciel. « Elle mourut, en effet, comme
elle avait v6cu, ecrit M. ReveillIre, en vraie Fille dela
Charite, regrettie de toutes ses compagnes, qui
28
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l'aimaient, et laissant de profonds souvenirs dans le
cceur de tous ceux qui 1'ont connue. , Elle rendit sa
belle Ame a Dieu le 4 janvier 1368 et elle fut remplac6e, la m6me annee, dans sa charge de Visitatrice,
par la respectable sceur Louis, supirieure de I'h6pital
Saint-Joseph (des hommes).
Ce vieil h6pital des hommes, baptise par les soeurs
u h6pital Saint-Joseph n, etait situ a' c6te de l'eglise
Saint-Telmo (aujourd'hui Huniberto I1, n* 348). Mais
il 6tait devenu trop restreint pour la population, qui
augmentait chaque jour, et il se forma une Commission
pour en construire an autre, en dehors de la ville a
cette 6poque et maintenant en plein centre (Cordoba 2135). I fut appel, d'abord, H6pital de BuenosAires et, depuis, H6pital Clinique. Une partie des
soeurs et des- malades de lancien itablissement y
furent transportes A la fin de I'ann6e 1881 et le reste
a I'h6pital Saint-Roch, alors en construction.

Uruguay
Les sceurs etaient desir6es depuis quelque temps
deja a Montevideo. Le gouvernement lui-m6me, a la
date du 5 juin 1867, avait adresse une demande &crite
a la sceur Berdoulat pour 1'asile des vieillards, .ab:i
a l'Union, et celle-ci etait all•e aussit6t y 6tudier. le
terrain, n'ayant pas de peine a se rendre compte que
la presence de ses files a Monteviaeo pourrait y opirer
le plus grand bien. Le contrat, toutefois, ne put 6tre
passe que trois ans apres et fut signi par le gouvernement supreme, d'une part, et, de l'autre, par les autorites de la Congregation, le 15 juin 1870.
A peine les soeurs etaient-elles installies a l'Union
sous la protection du gouvernement que la guerre
6clata entre le parti blanc et le parti rouge, qui 6tait
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au pouvoir. Les Blancs s'emparerent de l'Union et
commencerent aussit6t le sibge de Montevideo. Les
sceurs se trouvaient dans une position critique. Les
Blancs leur enjoignirent de soigner les blessis, et
1'asile des vieillards fut transform6 en ambulance.
Les docteurs du parti blanc rcclambrent mume des
sceurs, sans l'obtenir, que la maison entiere fRt mise
A leur disposition par l'eloignement des vieillards.
Puis les choses changerent de face. Le parti gouvernemental attaqua l'Union a son tour et la maison des
soeurs, qui, a raison de sa position, 6tait devenue
comme le quartier gen6ral du parti r6volt6, soutint,
pendant quelques heures, tout le feu des batteries.
Grice a Dieu, personne ne fut atteint. Mais grande
fut la terreur des bless6s t l'approche des vainqueurs.
Heureusement, ils accepterent de deposer les armes
a la porte et tous s'unirent pour b6nir les soeurs.
Plus tard, une 6cole fut adjointe a cet asile, et deji
en 1874, plus de deux cents enfants y recevaientgratuitement une excellente education chretienne.
En 1873, les services que les sceurs rendaient i
1'Union donnerent l'idde d'6tablir une Mis6ricorde
au centre meme de Montevideo; grace a la famille
Jackson, puissamment riche, qui voulut bien se charger
de la fonder, cette nouvelle ceuvre produisit aussi

sans tarder les meilleurs r6sultats;
Paraguay
La cornette etait dej~ connue au Paraguay depuis
quelques annies; car, outre le voyage infructueux des
quatre Filles de la Charite, conduites par M. George,
une mesaventure semblable Ctait arriv6e a quatre
autres, conduites par M. Patoux, en I869, avec cet

avantage que ces dernieres 6taient allees jusqu'i
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I'Assomption et y etaient rest6es huit jours, le temps
nicessaire pour etre vues et interrogies.

Ce fut le 12 i6vrier 188oque le Paraguay vit debarquer trois saeurs, qui venaient diriger l'h6pital deji
existant et dirig6 par des laiques. II avait 6t6 installI
dans un 6difice d6labre et tombant en ruines qui fut

autrefois le palais du tyran Francia.
Temps heroiques, trois fois heroiques! Qu'on en
juge par quelques extraits d'une lettre de la sceur
Artensac, premiere superieure.

Malgr6 la bonne volont6 des dames charitables qui
avaient pris la charge de l'h6pital, tout manquait pour
l'ordre et le confortable : " L'ameublement de la maison ttait des plus simples; les lits se composaient de
deux trtteaux, trois planches par-dessus et une pail-

lasse. D'armoires, il n'en fallait pas parler: les caisses
qui nous avaient servi pour le voyage en faisaient

I'office; il y avait quelques etagires clou~es. En fait
de chaises, une douzaine pour toute la maison.
a Notre chambre de bains 6tait la riviere, ou nous
allions, a quatre heures du matin, accompagn6es d'une
munies d'une lanterne et chacune un
,gress,
fidele n
bAton a la main, pour tater le terrain et effrayer les
crocodiles qui auraient eu l'audace de s'approcher. I1
faut vous dire que ces promenades matinales 6taient
absolument necessaires, n'ayant pas d'autre moyen de
nous rafraichir, pour pouvoir ensuite r6sister la chaleur du jour; nous y allions chacune A notre tour.
Notre bonne soeur Visitatrice, tout en admirant notre
courage, fut effrayze des dangers que nous pouvions
courir et elle s'empressa de nous envoyer un bain
russe. L'eau, cet l16ment indispensable A la vie, faisait entierement d6faut A la maison. II fallait aller la
chercher dehors, dans des puits a fleur de terre; si
1'on n'allait pas avant le jour faire sa provision, on
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&tait expos6 a boire apres les chevaux, les ines, les
bceufs, etc., sans compter que les gamins desceuvres
ne se faisaient pas faute de la souiller. n
Etait-ce assez de denuement? La sceur Pascal, Visitatrice extraordinaire, pouvait encore l'admirer en 1882.
c J'ai &te, moi aussi, grandement 6difi6e, ecrit-elle
le 18 fevrier, en voyant de pros combien la sainte
pauvretA regne dans les maisons de nos dignes missionnaires et de nos soeurs. n Et elle raconte I'histoire
du tapis.
, Chez ces dernieres, avant d'entrer A la chapelle,
on me pr6vient que je vais voir dans le choeurle tapis
des grandes fetes. Je pensais bien qu'il ne devait pas
sortir des Gobelins, mais je ne me serais jamais douti
de son origine. Nos sceurs n'avaient pas un sou a y
consacrer et cependant, par respect pour le Saint
Sacrement, elles voulaient couvrir les dalles du sanctuaire, qui 6taient en tres mauvais etat. Alors, il leur
vint a la pens6e de ramasser tous les bouts de chiffons,
toutcs les vieilles toiles d'emballage, de les effiler, de
teindre ces fils en rouge violet au moyen d'uneplante
ou d'un ingr6dient, de torser ensemble les plus faibles,
de fabriquer un m6tier et de tisser un tapis. n
La Soeur ne manque pas d'ajouter, et avec raison
certes, que ce tapis devait 6tre 1 plus agr6able k NotreSeigneur que beaucoup d'autres, 6tant I'hommage de
la pauvret6 et de l'amour du travail ».
On comprend que cette abn6gation si complete ait
fait appr6cier les soeurs. Aussi, la meme Visitatrice
kcrit : a Cette population aime et venere les missionnaires et les soeurs plus qu'il n'est possible de le dire;
elle les appelle les anges du bon Dieu. ) D'oit le projet d'une autre fondation.
de I'Assomption veulent encore
" Les habitants
enfants; ils appellent de tous
leurs
confer atx Soeurs
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leurs voeux le jour o la jeunesse paraguayenne sera
entre leurs mains, persuad6s que c'est le seul moyen
d'obtenir une vraie rIginiration; president, ministres,
consuls, pauvres, femmes, tous m'ont parle dans ce
sens. ))
C'est ce qui fut realise dans le courant de cette
meme annie 1882. Le Conseil du 3 juillet d6termine,
en effet, l'envoi d'une soeur surnumbraire A l'h6pital
pour y faire la classe aux petits du quartier, suivant
la demande faite par les Dames de la Bienfaisance, et
il d6cide en meme temps l'ouverture d'une 6cole avec
trois sceurs au centre de la ville. Cette &cole ne manqua pas non plus de peripeties au commencement,
mais, depuis lors, elle est devenue le grand college de
la Providence, oif toute la.jeunesse de cette 6poque
IreCut I'instruction et 1'6ducation chr6tienne.
II. -

kTAT ACTUEL

Depuis ces commencements, les ceuvres ont toujours
progress6, quoique pas assez au gr6 de nos d6sirs ni
surtout des tres nombreuses demandes qu'il a fallu
decliner, faute de personnel.
Sept maisons ont &t6 formies dans le courant de
ces soixante-dix ann6es : Jujuy (classes), Dolores
(h6pital), S. Antonio de Areco (h6pital et classes),
Villa Devoto (orphelinat), Santa Felicitas (ouvroirs,
bonne garde, ecole m6nagere), Villa Dolores (h6pital
et classes), Cordoba (asile).
Actuellement, la Province, avec un personnel de
388 soeurs, comlfte 39 maisons dont: 28 en Argentine,
8 dans l'Uruguay et 3 au Paraguay.
Pour chacune d'elles, la fondation, le personnel et
les ceuvres sont :
Argentine. -

I' Maison centrale (1862). 21 soeurs,
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Seminaire (12), collige payant pour internes et
externes, classes gratuites, orphelines, pharmacie-dispensaire et depenses soutenues par les Enfants de
Marie demoiselles, fourneau 6conomique soutenu par
les Enfants de Marie dames, oeuvre des tabernacles
soutenue par les Enfants de Marie demoiselles, autres
associations, ouvroir, visite des pauvres, avec distribution extraordinaire de vivres et de vetements plusieurs fois par an, prix de vertu institu6s par les
Enfants de Marie dames;
2° College de l'Immaculbe-Conception 'Ste-Marie)
(1865 . 11 soeurs, college payant pour internes et
externes, classes gratuites, oeuvre des tabernacles,
pharmacie et visite des pauvres, ouvroir externe,
Enfants de Marie dames et demoiselles, autres associations ;
3' College de Lujan (1867). 6 seurs, collge payant
pour internes et externes avec 616ves gratuites, asile,
Enfants de Marie demoiselles, visite des pauvres;
4* Recoleta (1869). 13 soeurs, asile de vieillards et
d'incurables des deux sexes :oo);
5* Asile da Nord (1874). 9 sours, asile maternel,
classes gratuites, bonne garde, Enfants de Marie.
demoiselles, pharmacie, visite des pauvres, prix
de vertu institu6s par les Dames de Charite des
Asiles;
60 Gualeguaychu (1875). 9 soeurs, h6pital, classes
gratuites, ouvroir, Enfants de Marie dames et demoiselles;
7" Hbpital espagnol (1877). 17 sceurs, pensionnaires

et malades pauvres;
8* H6pital Clinique
hommes et femmes;

(1881).

15 soeurs, malades

9' H6pital Saint-Roch (1882).

19 soeurs, 1400 ma-

lades des deux sexes, maternite;
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io' Asile du Sud (1885). 7 soeurs, asile maternel,
classes gratuites, Enfants de Marie demoiselles,
ouvroir externe, pharmacie, buanderie et repassage;
11' Asile du Pino (1887). 8 soeurs, orphelinat, bonne
garde, ouvroir interne, Enfants de Marie demoiselles;
120Hopital Rawson (1887). 20 soeurs, I 3oo malades
hommes et femmes.
i3° Asile de l'Ouest 1890). 6 soeurs, asile maternel,
classes gratuites, ouvroir externe, fourneau economique, Enfants de Marie demoiselles;
14° San Isidoro 11892). 10 sceurs, collige payant et
gratuit pour internes et externes, asile maternel,
ouvroir externe, buanderie, Enfants de Marie demoiselles, h6pital;
15° College Saint-Vincent (1894). 7 soeurs, college
payant pour internes et externes, asile maternel,
ouvroir externe, Enfants de Marie demoiselles;
160 Asile de l'Est ,1895). 5 sceurs, asile maternel,
classes gratuites, bonne garde, Enfants de Marie
demoiselles, fourneau 6conomique;
170 H6pitalTeodoro Alvarez (Flores) (903). Iosoeurs,
malades des deux sexes, maternite;
18° Infirmerie de Flores((9o5). o1sceurs,sceurs malades;
19° Asile Saint-Louis 1I908). 5 sceurs, orphelines,
classes gratuites, ouvroir, Enfants de Marie demoiselles;
20o H6pital de Lujan (1912). 5 sceurs, malades des
deux sexes;
21° H6pital de Cordoba (1912). II soeurs, malades
des deux sexes;
220 Asile de l'avenue del Campo (1913). 7 sceurs,
asile maternel, classes gratuites, ouvroir, Enfants de
Marie demoiselles;
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230 H6pital Alvear (1913). 20 soeurs, i5oo malades

des deux sexes, maternite;
24° H6pital espagnol de Temperley (1913). 8 sceurs,

incurables des deux sexes;
250 Patronato de Bahia Blanca I(916). 6 socurs,
creche et enfants trouv6s des deux sexes;
26° Ecole-ouvroir de Bahia Blanca (1918). 5 soeurs,
classes gratuites, ouvroir, Enfants de Marie demoiselles;
27° College Marie-Th6rese (Pereyra) (g198). 6 sceurs,
collkge interne gratuit, Enfants de Marie demoiselles;
28° Saint-Michel (1928). 6 soeurs, orphelines, En fants

de Marie demoiselles.
Uruguay. -

I° H6pital Pasteur et Asile Pineyro

(1870). 27 sceurs, 6oo malades des deux sexes, 6oo vieillards des deux sexes, pharmacie, orphelines, visite
des pauvres, ecole menagere;
2° Reconquista (1873). 9 sceurs, college payant et
gratuit pour internes et externes, ouvroir externe,
bonne garde, Enfants de Marie et autres associations,
*visite des pauvres;
3° Cordon (1883).

7 sceurs, college payant pour

internes et externes avec ledves gratuites, bonne garde
pour 6tudiantes, Enfants de Marie demoiselles, visite
des pauvres;
4" Reducto (1897). 8 soeurs, college payant pour
internes et externes avec 6elves gratuites, ouvroirs.
fourneau economique pour ouvrieres, Enfants de Marie
demoiselles;
5° Melilla (1916). 4 sceurs, petit college payant pour
internes et externes avec 6leves gratuites, Enfants de
Marie demoiselles;
6°*cole paroissiale de l'Union (i919). 5 soeurs, classes
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externes payantes et gratuites, Enfants de Marie
demoiselles;
70 Les Convalescents (1928). 6 soeurs, h6pital pour
convalescents et pr6tuberculeux des deux sexes;
8" Pocitos (1929. 4 sceurs, orphelines.
Paraguay. - 1i H6pital (I88o). 13 sceurs, malades
des deux sexes, materniti, icole;
2° Providence (1882). 9 sceurs, collige payant pour
internes et externes, ouvroir, icole-ouvroir gratuit,
Enfants de Marie demoiselles;
3° Asile(i 893). 14 seurs, orphelines, ouvroir interne,
ecole minagere, Enfants de Marie demoiselles, hospice de vieilles, ali6ens des deux sexes, orphelines.
Statistiques gienrales
En i874,quinze ans apres la fondation,M.Reveillere
publiait dans les Annales une statistique des travaux
r6alis6s par les sceurs avec le nombre des personnes
qui constituaient leur grande famille adoptive et il
arrivait an chiffre de 2415, ainsi r6parties :
Enfants des asiles et des classes, jeunes filles
des ouvroirs . .............
...

280

Enfants de Marie et Meres chretiennes

325

...

Malades et vieillards des deux sexes .....

810

Maintenant, sans compter, non, plus, le tres grand
nombre de pauvres visites ou secourus, ni les membres
des associations secondaires, nous arrivons au chiffre
(plut6t inf6rieur a la r6alit6) de 21 590, ainsi r6partis :
Enfants des asiles et des classes, jeunes filles
des ouvroirs e.t des bonnes gardes . . . . .
Enfants de Marie, dames et demoiselles . . .

Malades, vieillards et alidn6s des deux sexes.

8340
4000
9 25

Et il faut dire qu'6videmment, pour les malades en
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particulier, ce chiffre ne repr6sente que l'effort a un
moment donn6. Pour appr&cier diument le travail
rialise pendant une annie entiere, il faudrait considirer tout le mouvement des malades au courant de
cette annee. Or, pour les h6pitaux diriges par les
Filles de la Charite, a Buenos-Aires seulement, ce
chiffre, suivant les registres des entr6es et sorties,
montait a 42 084 pour 1924, lorsque les hopitaux de
Rawson et Saint-Roch n'avaient pas encore etd agrandis du double, et celui de Teodoro Alvarez du tiers,.
comme ils l'ont &t depuis.
Benie soit en tout la tres sainte et adorable Trinit6
Que notre divin Sauveur, par l'intercession de la
Vierge Immaculke et de saint Vincent, donne a toutes
la volont6 et la force de continuer.
Jules BAUDEN.

BRESIL
LES FILLES DE LA CHARITE

Ce fat en 1848 que les Superieurs de Paris acquiescerent au desir de Dom Ferreira Viqoso, eveque lazariste de Marianna, qui envoya en France un pr&tre
brisilien, M. Cunha, afin de lui amener la premiere
colonie de sceurs.
Douze Filles de la Charit6, sous la conduite de la
respectable soeur Dubost, quitterent la Maison-Mire
le 23 novembre 1848, pour s'embarquer vers cette
lointaine mission.

Elles 6taient accompagnees de six missionnaires, de
trois frbres et de M. Cunha.
Nos v6n6res Supdrieurs, disent les anciens recits-
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de saeur Dubost, conserves en un manuscrit impor-

tant, religieusement gard6 A Marianna, accompagnerent au Havre les heureux missionnaires.
Ce premier embarquement dut etre un veritable
6vinement, car le meme r6cit nous apprend que les
sceurs servantes de Rouen et d'Elbeuf s'y trouverent
et que le modeste asile de nos sceurs dut renoncer a
les abriter toutes. Ce furent les Dames Ursulines de
la ville qui leur offrirent l'hospitalit6, enchantees de
les recevoir.
Au jour fixe, on ne put mettre a la voile. Les vents
etaient contraires et-il fallut attendre. M. Etienne
cee1bra cependant la sainte Messe sur le bateau, et
les voyageuses eurent la supreme consolation de recevoir de sa main Notre-Seigneur, leur force et leur
joie- Elles entendirent une derniere fois la parole de
ce Pere v6ndr, les animant au sacrifice.
Le 28 novembre, a i I heures du matin, Stella Matu-inalentement s'6loignait du doux pays de France.
Les premiers jours furent penibles a n'en pas douter,
car la temp&te se d6chaina violente et menacante. Une
sceur, effraybe, en perdit 1'esprit et l'imoi fut grand
a bord de 1'6quipage. On d61ib6ra, et, d&s lors, se
forma le premier petit conseil tenu entre M. Monteil,
a qui notre Tres Honor6 Pere avait confi6 ses filles,
ma soeur Dubost, leur superieure, et ma sceur Rouy,
qui devait etre plus tard Visitatrice du Bresil. II fut
d6cid6 que cette derniere, accompagn6e de M. Monteil, reconduirait A Paris la malade.
Le capitaine du navire promit d'attendre leur retour
et le fit en effet. A cette 6poque, les passagers pour
le Nouveau Monde 6taient rares et nul n'eut I'idWe de
protester contre ce retard inopin6.
Le voyage dura soixante-dix jours. Les vents
n'6taient pas toujours favorables et nos sceurs remar-
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querent que, chaque samedi, i'avance se faisait plus
rapide. Sous la protection de Marie, I'Atoile du Matin
filait parfois neuf i dix noeuds, ce qui 6tait merveilleux. Lorsque les vents arr6taient la marche du voilier, les missionnaires prachaient, et, a leur voix, les
matelots revenaient au Dieu de leur jeunesse, priaient
et chantaient les louanges du Seigneur avec l'heureuse
communaut6.
Apres les souffrances de cette longue et p6nible
travers6e, oh la bonne humeur et les consolations ne
manqubrent pas cependant, la petite colonie missionnaire arriva dans la baie riante et merveilleuse de Rio
de Janeiro.
Elles apprirent la, de M. de Lacerda, bienfaiteur
Sdes missionnaires, que le dipart pour Marianna aurait
lieu le mois suivant. Le capitaine de 1'A•oile du
Matin leur offrit de les garder a bord pendant cette
attente, mais nos sceurs pref6rerent accepter chez les
Franciscaines l'abri que Mgr l'Eveque leur r6servait.
Elles durent se soumettre a la cl6ture, recevoir a
travers deux grilles la visite des missionnnaires et
pr6senter a la prieure l'autorisation 6crite par Monseigneur, quand elles devaient sortir.
De cette rude inaction, elles profiterent pour
apprendre le portugais, etude commencee sur mer
avec M. Cunha, mais elles se preparerent aussi, par
la priere et l'oraison, aux travaux p6nibles de l'apostolat qui les attendaient.
Enfin, le 11 mars i849,-la saison pluvieuse se terminant, - elles ktaient arriv6es le 9 fivrier, - sceurs et
missionnaires se remirent en route. Reprenant six
heures la mer a travers la baie, ils arriverent au port
d'Estrella, oil, le lendemain, une caravane se forma.
Elle se composait de vingt-six voyageurs ý cheval et
d'une trentaine de mulets de charge. Courageusement,
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die s'engagea dans le chemin encore mal trace de
Marianna.
Le voyage etait dangereux, Partout des rochers
escarp6s a gravir, puis a redescendre, des guis difficiles et p&rilleux a passer an milieu d'affreux pricipices oi, a chaque instant, les cavaliers inhabiles s'imaginaient tomber. De plus hardis s'en seraient effray6s,
mais le courage, la force d'ame et la bont6 persuasive de ma sceur Dubost ranimaient les pauvres seurs
et, malgr6 bien des incidents plus ou moins facheux
qu'il serait trop longde raconter, la plus franche gaieti
r6gnait parmi la petite troupe, entrainee par I'amour
de Dieu vers ces r6gions inconnues.
Apres vingt-trois journ6es de voyage a cheval, elles
arriverent saines et sauves a destination.
En apprenant que les sceurs approchaient, le saint
lveque, Mgr Viqoso, se jeta a genoux devant son
modeste crucifix pour remercier le Seigneur du don
qu'il lui faisait. Puis il partit au-devant des voyageurs et, d'une voix 6mue, leur souhaita la bienvenue.
Arrives & Marianna, ce pays de l'or, il les intro,duisit dans son pauvre i Palais », le leur fit visiter et
leur dit : a Regardez bien, mes soeurs, ce sera la derniere fois, je ne recois jamais de visites. »
De la les soeurs furent conduites dans la maison
pr6parZe pour les recevoir, maison bien pauvre, car
le digne 6veque ne poss6dait rien, donnant tout aux
malheureux.
Nos sceurs partaghrent cette pauvretý et en jouirent.
Les lits taient d'emprunt. Venu le jour ou il fallut les
rendrea leur proprietaire respectif, on se contenta d'une
paillasse fort mince, et on n'en dormit pas moins bien.
Le souper, bien souvent, se composait de racines et
d'herbes trouves dans le petit jardin; mais la plus
grande privation fut de manquer de pain, les habi-
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tants le remplacant par la farine de manioc on la
bouillie de mais. Monseigneur envoyait du pain les
dimanches, jeudis et jours de fete.
Parfois, quelques petits cadeaux changeaient l'ordinaire de !a Communaut6; on apportait aux sceurs
poulets, ceufs et fruits, et le recit de ma sceur Dubost
raconte qu'un jour le cure leur envoya, et ce fut fete,
poules et t mammons ), gros fruits au godt douceatre,
avec dcux morceaux de savon blanc. Ce dernier don
fut des plus apprecids, bien que semblant 6trange, car
a Marianna, en ce temps-la, on ne se servait que d'un
savon fort noir, fait de suif et de cendres.
La Providence toujours veillait. Les sceurs le
savaient. II arriva qu'un jour, a onze heures et demie,
elles se demandaient, non sans raison cette fois:
o Que mangerons-nous? , Elles firent d6votement
1'examen, se- rendirent au r6fectoire, comme de coutume, et attendirent devant les assiettes vides. On
frappe a la porte. C'est un negre qui se pr6sente. II
porte sur sa t&te un plateau assez bien garni, qu'il
d6pose, puis se retire. Les sceurs, gaies et reconnaissantes, se restaurent de leur mieux. Plus tard, on leur
apprend que le porteur s'etait tromp6. II n'6tait plus
temps, a cette heure, de restituer.
Cependant, de tous les sacrifices, le plus p6nible
pour ces Ames ardentes 6tait de ne pouvoir se divouer,
comme elles le d6siraient, au salut des pauvres. Elles
ignoraient la langue et ne pouvaient se faire comprendre; on ne les connaissait pas, on les poursuivait
du regard, on les 6tudiait sans pouvoir les definir.
Les femmes de Marianna eussent voulu qu'elles quittassent leur cornette
rn
por
p
entrer
1'6glise, y allant
elles-memes la tete dicouverte; et le cure, au premier
Jeudi saint qu'elles passerent la, faillit leur refuser
la sainte communion pour le meme motif.
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Elles souffraient, mais n'en perdaient pas leur gaitE.
< C'est le temps de la germination n, leur ecrivait
M. Etienne pour les consoler de leurs premiers
deboires. Ce bon PNre ne les trompait pas; de ces

quelques grains enfouis en terre, il sortit un arbre
immense et florissant.
Peu a pen, on f6nit par s'entendre. Le peuple br6silien, naturellement religieux, comprit vite que les
bonnes soeurs ne cherchaient qu'a soulager, a consoler, a gu6rir, et on vint les demander pour visiter et
soigner les malades. Quand la distance 6tait trop
longue, on amenait un cheval et, sans h6siter, toujours
souriantes, elles partaient sous un soleil de feu ou
sous la pluie torrentielle, sans souci de leur personne.
Bient6t on les aima, on les admira.
La jeunesse eut son tour. Une &cole fut cre6e pour
les enfants pauvres, qui y vinrent nombreux, et, Monseigneur desirant que le bienfait de 1'6ducation chr6tienne fit aussi accordi aux families plus fortun6es,
on organisa un pensionnat.

Quelques ann6es apres, la maison s'agrandit d'un
petit h6pital. Le tout se fit au prix de grands sacrifices et la Providence de Marianna porte bien son nom:
on y v6cut toujours a son enseigne.

Les ceuvres prospbraient quand, deja, le 6 novembre
1851, une des premieres ouvrieres retourna A Dieu,
apres avoir Idifi par sa patience et sa resignation.
Ce fut un douloureux sacrifice pour la petite famille,
si cordialement unie.
En 1852, le 17 fevrier, le bon M. Monteil, si pater-

nellement d6vou6 aux soeurs, partait pour Rio de
Janeiro, appel6 par l'Empereur du Bresil, qui le faisait mander par le ministre d'Etat pour conf6rer
ensemble sur les nouveaux 6tablissements que Sa

Majest6 voulait fonder.
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Trente Filles de la Charit6, demandees par l'Empereur lui-mrme'pour le grand h6pital de la Santa Casa
de Rio, venaient d'arriver sous la conduite de ma
smur Despiau, au grand contentement de la population, qui, au debarquement du premier convoi, s'etait
6crike, parlant de l'Eveque de Marianna : « 0 heureux
ivqque qui a obtenu la grace de posseder les sceurs
pour son diocese! »
Aprbs cinquante-huit jours de navigation, elles
furent reques avec honneur par le Provedor, Jos6 Clemente.
Des barquettes tapiss6es et ornees comme des gondoles de Venise, conduites par de forts rameurs noirs,
allkrent chercher les sceurs

bord de la Vlle de Paris,

pour les mener A la Santa Casa, v6ritable palais, merveilleusement situ6 au bord de la mer et deja bien
amenage.
Le service des malades y 6tait defectueux, confi6
des esclaves, mais 1'ordre et la propret4 y rentrerent
avec les sceurs, et entre leurs mains il s'opera des merveilles. La religion et la morale furent aussi enseignies et bon nombre de ces pauvres gens se convertirent, recurent le bapt&me et se. firent eux-m6mes
ap6tres.
L'Apreuve arriva, terrible, des 1'6t6 suivant.
Une horrible 6pid6mie de fi&vre jaune d&cima les
seurs. En quelques jours, sept d'entre elles recurent
la recompense de leur d6vouement. Elles mouraient si

joyeuses et si 6difiantes que les docteurs en demeuraient stup6faits. Ils voulurent 6loigner celles qui
restaient debout, mais toutes refuserent de quitter les
chers malades, pour qui elles avaient fait le sacrifice
de leur patrie, comptant sur la force divine pour
accepter, s'il leur 6tait demande, un supreme sacrifice.
I La sceur Despiau 6crivait 4 la Tres Honor6e Mere
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Montcellet : Celles qui partent s'en vont en souriant,
et celles qui restent ne tremblent point; elles sont
pleines de courage; on leur a conseill de s'eloigner
de 1'h6pital pour quelque. temps, mais elles disent
qu'elles mourront plut6t toutes que d'en sortir. Que
ce devouement fera de bien a la religion, et que
cette semence jetee en terre va faire germer de vocations! Vive la Croix et Ia belle Mission de Rio, oh
1'on gagne si tot la couronne de la vie iternelle! Nos
sceurs se montrent dignes du choix que vous avez fait
d'elles pour porter ici la vraie lumiire de la religion.,,
Beaucoup de victimes furent choisies et, pendant
bien des annees, la fivre jaune fut le fl6au redoute et
in'vitable de la ville. La science a fini par le vaincre,
et actuellement, des arm6es d'employis, envoyis par
la direction de l'Hygiene sociale, font une guerre
acharn6e aux moustiques porteurs de ce germe de mort.
Nos sceurs ne se d6couragirent pas devant les vides
nombreux laiss6s chaque ann6e dans nos maisons par
cette terrible maladie.
Quelques orphelines, elev6es a la Santa Casa, y
vivaient sans discipline et sans travail. Leur place
n'6tait pas au milieu des malades. Le Provedor ouvrit
pour elles, a la demande de ma sceur Despiau,
I'Orphelinat Sainte-Marie, dis 1852, et celui de NotreDame-de-la-Santi, actuellement h6pital, en 1853. La,
nos sceurs les formirent a la vie chretienne et sociale
et firent leur bonheur, en devenant leurs mires.
De cette annie i853 date 6galement l'Asile franCais, primitivement destine a recevoir les jeunes filles
de families franqaises laiss6es dans le besoin. II fut
transfere en 1873 au Mattoso, sous le nom de college
Saint-Vincent. On y admit aussi les petits garcons
dans une aile de bitiment a eux r6serv6e; et lorsque,
en 1916, M. Verdier, notre Tres Honork PNre, alors
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assistant de la Congrigation, d6cida le transfert de la

Maison centrale et du S6minaire dans cette immense
et superbe propri6te, on dut supprimer le collige des

jeunes flles, et renvoyer les pensionnaires pour laisser
la place aux ct Petits Bonnets )
Un asile d'alien4s, d&s le debut de leur mission,
avait te6 place par l'empereur Pedro II sous la direction des Filles de la Charite; mais, en 1890, apres la
proclamation de la Ripublique, de multiples difficultis obligbrent la Communaut6 a les retirer.
Bahia eut aussi, en 1853, ia joie de recevoir douze
saurs, a la demande de l'archeveque D. Romualdo de

Seixas, primat du Br6sil, qui, reiterant un disir
exprimd vifigt-quatre ans auparavant par l'Imp6ratrice, requt enfin satisfaction.
Elles furent placees sons la conduite de ma seur
Rouy, la plus jeune compagne de ma seur Dubost,
son aide et son conseil depuis qu'ensemble elles
avaient quitte la chore Maison-MXre en 1848.
La noblesse de la ville, le clerg6 et les confreries
lear firent honneur et le saint prilat voulut lui-meme,
malgrk son age avanc6, faire 1'inauguration de la
maison le I" d6cembre 1853.

Bient6t, un dispensaire fut ajout6 au college et
I'Association des Dames de la Charite, compos6e des
membres des meilleures families de Bahia, prosptra
admirablement sous la direction intelligente et
devouee de ma sceur Rouy.
Apres avoir, en 1857, accept6 l'orphelinat du Sacr6Cceur, ceuvre commenc.e par un charitable pretre de
la ville, ma sceur Rouy fut rappel6e i Paris, les
suffrages de la Commonaut6 l'ayant nommee Iconome.
Apres son triennat, elle quitta de nouveau la MaisonMere et revint au Br6sil comme Visitatrice de la Province.
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Les oeuvres se d6veloppaient, les maisons se multipliaient, les vocations naissaient,et le besoin se faisait
sentir de r6unir par un lien commun les dix-sept
ktablissements d6ja fond6s sur ce vaste territoire.
A ceux deji nommie 6taient venus s'ajouter en
I855, a Rio, le college de l'Immaculbe-Conception, i
Botafogo, quartier de Rio en bordure de la mer, et
celui de la Providence A Laranjeiras.
En 1856, les Enfants-Trouv6s, A Rio; et a Santa
Catharina, au sud de Rio, un h6pital, oiL nos saeurs
ne restlrent que jusqu'en 1864, faute de missionnaires.
Pernambouc obtint A son tour les Filles de la
Charit6 pour l'h6pital, en 1857, A la demande du
Provedor; et l'orphelinat Sainte-Thbrbse fut ouvert
dans la meme ville. Le local, 6troit et incommode,fut
change pour un ancien couvent de Carmes, situ6 a
Olinda, qui abrite aujourd'hui encore trois cents
orphelines. En 1928, un important local fut bati sur
le m&me terrain, destine a un centre professionnel, oi
de nombreuses jeunes filles sont heureuses de venir
chercher, avec un enseignement pratique, la doctrine
religieuse dont elles ont besoin pour lutter contre les
multiples difficultes de la vie.
Dans la meme ville, nos soeurs avaient et6 demandes en i858 aux Enfants-Trouv6s et an collge
Saint-Vincent-de-Paul; et a Rio, A l'asile SainteTh6rese.
Ce fut le 16 aot 1i86o que ma soeur Rouy et son
Conseil prirent possession de la Maison centrale. La
maison choisie fut celle de la Providence, situ6e a
Laranjeiras, dont la sceur servante, soeur Rommeu,
venait d'etre enlev6e par la fibvre jaune.
C'est du 22 aoit 186o que date le premier Conseil
de la Province. II se composait de quatre membres:
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M. Lamant, Directeur; ma sceur Rouy, Visitatrice;
ma sceur Chantrel, Assistante; ma sceur Pascal, Econome.
La premiere decision fut de cr6er un s6minaire.
Quelques jeunes filles s'6taient d6ji pr6sentees et
deux postulantes arrivaient de Bahia. On leur choisit
une directrice, qui fut approuv6e par les Sup6rieurs
majeurs, et, le 8 septembre I86o, en la fete de la Nativit6 de la sainte Vierge, naquit, tout petit d'abord,
le s6minaire de Rio, sous la protection de Marie.
Les ann6es qui suivirent apporterent quelques vocations, pourtant insuffisantes pour alimenter et soutenir les ceuvres; mais la Maison-Mere compl6tait,
envoyant pour chaque nouvelle fondation son contingent de sceurs.
Jusqu'A cette 6poque, la Province d'Argentine
n'6tait pas s6paree de celle du Br6sil. On y envoyait
et on en rappelait les soeurs, mais les postulantes de
ce pays trouvaient de grandes difficultes a venir faire
leur s6minaire i Rio, et en 1862 Buenos-Aires eut le
sien, bien que la separation des deux Provinces ne se
fit qu'en 1867.
L'itat actuel de la Province brisilienne
Depuis la fondation de la Province, de nombreux
itablissements vinrent s'ajouter chaque ann6e a ceux
deja existants:
En 1861, l'Orphelinat Notre-Dame-de-la-Salette, a
Bahia.
En 1862, la Maison des Enfants-Trouv6s, a Bahia;
"
ferm6e le i1
janvier 1914.
A Bahia, ferm6 6galement le
I'H6pital,
En 1864,
4
" janvier 1914.

En 1866, le College de Sainte-Isabelle, a Petropolis.
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En 1867, le College de Notre-Dame-des-Douleurs,
a Diamantina.
En 1867, 1'Asile des Invalides, a Rio, ile du BonJesus, que les sceurs quittirent en 1872, au grand
mecontentement de 1'Empereur.
En 1868, H6pital militaire, a Rio de Janeiro.

En 1870, I'H6pital de la Santa Casa, a Fortaleza,
Ceara.
En 1870, l'Asile des Aliiens, a Porangaba, Ceari.
En 1878, I'Asile Sainte-Leopoldine, a Icarahy.
En 1882, 1'H6pital Saint-Jean-Baptiste, a Rio.
En 1882, l'H6pital Bon-Secours, au Caji, i Rio,
incendie en 1920, reconstruit et rouvert en 1928.

En 1883, 1'Asile de Notre-Dame-de-la-Pitib, a Parahyba do Sul.
En 1884, la Santa Casa, a Diamantina.
En 1884, l'H6pital Notre-Dame-des-Douleurs, i
Cascadura.
En 1887, I'H6pital de la Santa Casa, i Barbacena.
En 1887, l'Asile des Sacr6s-Cmurs, a Barbacena.
En 1888, Les Petits-Mendiants, a Rio. Fermeture
en 1890.

En 1889, Collge et H6pital, A Saint Jean d'El
Rey.
En 1890, 1'Asile Saint-Clement, a Rio.
En 1890, I'Orphelinat, a Cuyaba, fermi en 1894.
En 1895, 1'Asile de Mendicit6, a Bahia.
En 1899, l'Orphelinat Saint-Corneille, a Rio.
En 1899, le College Notre-Dame-Auxiliatrice, a
Victoria.
En 19oo, I'H6pital de la Santa Casa, A Victoria.
En 1904, I'H6pital de la Santa Casa, a Campanha.
En 1904, le Collge et I'H6pital, i Serro-Frio.
En 1904, l'Orphelinat Magalhaes Bastos, a Varzea
(Pernambouc).
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En 1914, la Maison de Charit6, a Itapemirim, fermre
en 1921.

En 1914, la Santa Casa, a Parahybuna.

En 1915, la Polyclinique des Enfants, a Rio.
En 1918, I'H6pital de Ia Marine, A Rio.
En 1924, l'H6pital Saint-Lazare, a Rio (16preux.
En 1924, Dispensaire Saint-Vincent,
En 1924, Dispensaire d'Icarahy.

a Rio.

En 1926,Dispensaire Louise-de-Marillac, a la Tijuca,
Rio.
En 1927, Patronage Notre-Dame-Auxiliatrice, a
Fortaleza.
En 1927,' Patronage Notre-Dame-Auxiliatrice, a
Recife.
En

1927, Maison de Charite, Consolacao,

a S.

Paulo.
En 1928, 1'Hbpital Saint-Vincent-de-Paul, a Bello
Horizonte.
En 1928, Casa de Caridade, Nazareth (Pernambouc'.
En 1928, La Maison du Seigneur, a Santos.
En 1929, Institut des Aveugles, a S. Paulo.
En 1929, Dispensaire du Sacre-Cceur-de-Jesus,

Ceara.
En 1930, Colltge de I'Immaculke-Conception, a

Jacaresinho.
En 1930, Asile d'AliXnes,

En 193i,

a Barbacena.

Maison de la Providence, a Petropolis.

En 1931, Santa Casa, a Assis.

En 1931, H6pital r6gional, Varginha.
En 193 , Dispensaire de la Mdaille-Miraculeuse, a
Ypiranga (S. Paulo).
En 1931, Ecole d'Economie domestique, A S. Paulo.
Eugene PASQUIER.

ACTES DU SAINT-SIEGE
FACULTE, POUR LES DAMES DE LA CHARITE,
DE SOLENNISER LA FETE DE SAINT

VINCENT DE PAUL

DANS LES EGLISES ET AUX JOURS CHOISIS
PAR

L'ORDINAIRE

Humillimis enixisque precibus Revmi Domini Superioris
Generalis Congregationis Missionis et Directoris laicalium
Societatum a Caritate, Sacra Rituum Congregatio, vigore
facultatum sibi specialitera Sanctissimo Domino Nostro Pio
Papa XI tributarum, benigne indulgere dignata est, ut praefatae Societates laicales a Caritate solemnitatem externam
Sancti Vincentii a Paulo peragere valeant in ecclesiis et
diebus ab Ordinario loci opportune designandis, cum unica
Missa solemni seu cantata et altera lecta propriis; dummodo
non occurrat aliquod duplex I" classis eiusdemque classis
Dominica, vel Feria, Octava et Vigilia privilegiatae, quoad
Missam solemnem seu cantatam; et etiam duplex II* classis,

nec non Dominica, Feria, Octava et Vigilia privilegiatae
quoad Missam lectam. Servatis de cetero Rubricis. Valituro
praesenti Indulto ad proximum decennium. Quibuscumque
contrariis non obstantibus. Die 18 junii 1932.
A.

CARINCI,

S. R. C. Secret.
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Juillet. -.

Nouvelles du vicariat de Kian.

Le Petit Messager de Ning-Po. Mai-juin. Mgr Defebvre, chevalier de la Ligion d'ho.neur. - Vie
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LIVRES

Henri LAVEDAN. The heroic life oi saint Vincent de
Paul. Trad. de J. Leonard. London, Sheed and Ward,
1932. I vol. in-8 de 263 pages.
La vie de saint Vincent de Paul par M. Lavedan a obteou un grand
succs, non seulement en France, mais aussi k l'etranger. Cette traduction en anglais, la-seconde qui parait, est I'teuvre de inote confrere
M. Lionard.

Altanach des Missions de Saint Vincent de Paul.
1933. Paris, Klotz. 144 pages.
Nous soummes encore loin du premier de I'an et voici pourlant i'almamac de 1933. II nous rappelle que nous approchons d'un tricentenaire,
celui de la Compagnie des Filles de la Charit6 (1633); et d'un cente.
waire, celui des Conferences de Saint-Vincent-de-Paul t(833).
Comment sont nies les Conferences, deux pages nous le disent;
comment Vincent de Paul a r6uni ses premieres tilles, il n'en est pas
question ici, mais c'est lt un sujet que la drniere vie du saint raconte
daas le detail.
Un bon almanach doit instruire, amuser et charmer les yeux par ses
illastations. Rien ne manque ici pour atteindre ce triple but. II y a la
part de 'bhistoire : Trois cents ans de chqrili; le Cenlenaire de la fondaliao des Confirences de Saint.Vincent-de-Paul ; les Filles de la Charilt
en CAine. II y a aussi la part des histoires : Au ays des ;agodes: une
crike de Noei, conte de ches iesAntemoro; In missionnaire d'autrejois,
le stylile des Ardennes; Un sauvelage malenconlreux; les Az:nturiers; Un
omafefil diable persan ; la Poule el les anguilles; Conve~ion dans le bled ;
Za Rese de Liban ; C'est voler la France; Tartarin en Colombie, etc. Les
devinettes (rebus et mots croiss) et les bons mots ne sont pas oublies.
On trouve meme un concours avec promesse de ricompenses aux
hetruxgagnants : au premier un voyage a Paris ou k Londres; aux
cent Suivanes, un abonnement annuel gratuit au Bulletin; h la seconde
centaine, an beau volume.
Nou souhaitons bon succis au nouvel almanach; mais ne se recommande-t.il pas par lui-mme ?

Benoit PARADELA. Una verdadera Hija de la Caridad.
Notas biogrdficas de sor Vicente Ibaziez. Madrid, Cleto
Vallinas, 1932. Un vol. in-8 de 64 pages.
Vie intiressante et idifiante d'une femme de t&te et de cceur, qui a
laiss6, dans toutes les maisons oh l'obeissance l'a placee, la reputation d'une Fille de la Charit6 selon Ie cceur de saint Vincent. Les
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Annales espagnoles oat deji public en articles le contenu de cetle
brochure.

SAN VICENTE DE PAUL. Correspondencia, Conferencias, Documentos. - T. XII, Conferencias. Ed. Coste,
trad. en espagnol. Paris, 95, rue de Sevres. Un vol.
in-8 de 5og pages.
Avec ce quatrieme volume iachive la traduction espagnole des
conferences de saint Vincent de Paul : conferences aux Filles de la
Chariti et aux missionnaires. C'est un beau et utile travail qui prend
fin. Desormais, de I'autre cote des Pyrinies, les confreres et les sceurs
pourront s'asseoir i Ia mime table spirituelle que nous autres. Franaais.

San Vincenzo de' Paoli. Carteggio, Conferenze, Docu-

menti. - T. XI, Conjerenze. Ed. de M. Coste, trad.
en italien. Plaisance, coll. Alberoni, 1932. Un vol. in-4,
xvI-327 pages.
Ce tome XI de la collection en quatorze volumes renferme les conf6rences de saint Vincent aux missionnaires. En Italic, comme en
France, on goutera leur charme et leur simplicite.

Abb6 QUINET. Pour mes tout Petits. Paris,
1932. Un vol. in-8, 38o pages.

Ed. Spes.

A ceux qui s'occupent de la difficile formation des tout petits, I'auteur pr6sente en vingt lecons le catdchisme evangdlique. Vingt lemons
qui seront la matiere de l'enseignement d'une annee de catchisme.
Dans la pr6face de l'ouvrage, Mgr Delabar, directeur de I'enseignement libre dans le diocese de Paris, dcrit : a Cet enseignement, vous
avez su le mettre ka l portee des enfants, mieux peut.etre qu'aucun
autre catdchiste avant vous ne I'avait fait. a La methode suivie par
l'auteur, et qu'il appelle a la m6thode active D, est en effet remarquable.
II utilise tout ce qu'un petit connait, et rien que ce qu'il connait, et,
s'inspirant des donunes de la psychologie des tout petits, ii fait sans
cesse appel a la collaboration constante de I'enfant, it le tient en eveil,
le force a reflechir, le fait prier ; ii le forme en utilisant son besoin
d'agir. En prenant comme centre de son enseignement Jesus, ii donne
k I'enfant cette impression que le Christ n'est pas on personnage lointain, mais qu'au contraire c'est un personnage familier, vivant tout
pres de lui. Aussi, en 4coutant Jesus, 'enfant apprend sans effort toutes
les prieres, les grandes lignes du dogme, les principes de sa morale
d'enfant et des donndes suffisantes sur les sacrements : bapteme, penitence, eucharistie, confirmation, etc. ; ce qui lui permettra d'arriver ~
la communion privec. Ainsi prepard, 1'enfant pourra dans la suite
entreprendre facilement l'6tude du catechisme dioc6sain, telle qu'clle
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se trouve presentee dans le Carnet de preparation d'un catichisle du
minme auteur.

Santio CICATELLI. Vie- de saint Camille de Lellis.

Trad. du P. Debout. Paris, libr. Desclie, de Brouwer
et C'", 1932. Un vol. in-8 6cu, 515 pages.
Saint Camille est un hiros de la chariti dont la vie interesse d'abord
les malades et les infirmiers ou infirmibres catholiques, - lep papes
Leon XIII, en x886, et Pie XI, en g13o, I'ayant respectivement
declard leur patron, - ainsi que toutes les congrEgations hospitalieres.
Cependant, un livre qui raconte cette vie a sa place marquee non seulement dans les bibliotheques des communaut6s et des personnes qui
s'adonnent par profession on par zsle au service de l'humanit6 souf.
frante, mais aussi dans tout foyer chretien. Outrouver, en effet, ici-bas,
une demeure que ne visite jamais la maladie? Or, c'est un espoir et
deji une consolation en nos Apreuves de santE que de connaite un
saint comme Camille, qui jouit toujours d'un remarquable pouvoir
de gu6rison de nos maux, maintenant comme avant son heureux
tripas.
L'ouvrage du P. Cicatelli est le premier document historique concernant saint Camille de Lellis, le premier au point de vue chronologique
et, bien plus encore, 1 celui de la valeur. L'auteur passa vingt-cinq ans
dans l'Ordre du vivant de son Foadateur, dont ii fut le troisieme
successeur comme PrFfet general, et auquel il survecut treize ans. On
trouvera ici son oeuvre sans aucune interpolation et divisie en trois
livies comme l'original. Le traducteur rejette au bas des pages ses
reflexions personnelles on ses nombreuses notes historiques, geographiques, critiques, etc. Sous forme d'appendices, suivent divers
documents.ou chapitres relatifs i& 'histoire camilienne, i la situation
actuelle de I'Ordre et aun honneurs decernes & saint Camille depuis sa
beatification ct canonisation jusqu'b nos jours. C'est la premiere fois
qu'une traduction de Cicatelli parait en notre langue.

Alphonse HUBRECHT. Exempla latina. P6kin, Imp.
du PC-t-ang, 1932. Un vol. in-i6, Iv-io8 pages.
Cet opuscule, destine a ix plus jeunes latinistes de Chine, est redige
selon la Mtittode comparie, mettant la traduction en regard du texte
original. C'est, dans la pensee de I'auteur, le procede le plus naturel
et le plus simple pour initier, sans retard comme sans effort, aux
secrets d'une langue. Ce livre propose done une serie d'exemples traduits, classes selon le plan de la grammaire, qui y trouve de ce fait
un utile complement. La premihre partie donne un vocabulaire des
mots les plus usuels; mais ce vocabulaire se r6partit selon les parties
du discours : noms, adjectift, verbes, et, dans chacune de ces series,
selon les declinaisons ou les conjugaisons. Qui ne voit le secours qu'y
trouvera 1'eltve pour maltriser rapidement les formes si capricieuses du
latin aux desinences variables ? La seconde partie, faite de phrases
gradnues, suit Ia marche de l'Ana!yse logigue et de la Synlaxe, montrant
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les termes d'une proposition simple : sujet, predicat, complkments.
attributs. Quand I'letve est un jeune Chinois, ii importe de mettre en
lumiere ces elements, car 'analyse logique, base pourtant de toute
langue, reste lamentablement nigligee en cc pays.

J. V. G. Dos aizos de latin. Analogia, sintaxis v ejercicios. Etampes, Imp. La Semeuse, 1932. Un vol.
in-8, 232 pages.
Cette grammaire de langue latine. destinke aux elives de langue
espagnole, d6passe, parait-il, ce qui a eti fait de mieux jusqu'ici sur la
mime matibre. Nous sommes heureux de voir un coufrfre, M. Jaime
a la hauteur des meilleurs
Villegas, se mettre du premier coup
grammairiens.

Henri HELLO. Conseils pour la direction des cwuvres

de jeunesse. Paris, Descl6e, de Brouwer et C', 1932.
In-8, 276 pages.
Ce livre a pour auteur un pr&tre des Frbres de Saint-Vincent-de.
Paul, c'est-a-dire un homme d'experience. II y est question des jeux,
des exercices physiques, de la surveillance, de la direction spirituelle,
des conferences d'etudes. On y parle de la devotion k N.-D. de la
Salette, k N.-D. du Bon Conseil, i saint Joseph, an Sacre-Coeur, i
Sainte Thertse de PEnfant-Jesus. Pas un mot de la devotion a saint
Vincent de Paul. De la part d'un pretre des Freres de Saint-Vincent-dePaul, qui consacre un chapitre aux petites Conferences de SaintVincent-de-Paul, n'est-ce pas une lacune ?

Saeur JUSTINE Redmond. Laicism in the schools of

France. Washington, The catholic University of America, 1932. Un vol. in-8, x-8o pages.
C'est peut-etre la premiere fois que les A nnales ont l'occasion de
signaler Fouvrage d'une Fille de la Chariti. Nous sommes heureux
d'apprendre que cet ecrit lui a obtenu de 1'Universit6 catholique
d'Am6rique le grade de docteur en philosophie, pour lequel elle Pa
pr6sente.

Hilaire ORZANCO. Jesus a travis del Evangelio. Visilas al Santisimo Sacramento seguidas de otras a la
Virgen Milagrosa y a San Josi. Madrid, 1932. Un vol.,
488 pages.
Ce livre de piet6, plein de pensees substanmielles, ileve 1'Ame
Dieu en la rapprochant de ce que Dieu a mis de plus grand ici-bas:
Jesus, Marie, Joseph.
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David LANDI. Esercisi spiriluali per secolari. 2e edit.,
Chieri, Tip. M. Ghirardi, 1932. In-8, 138 pages.
M. Landi a l'exptrience des retraites pour seculiers, car c'est une
des ceuvres de sa maison de Sarzane. La dur6e des exercices est de
trois jours. Le programme de la journ4e comprend deux m6ditations
et deux instructions. M. Landi nous pr6sente une retraite v6cue : on
entend le predicateur et on suit les reflexions intimes du retraitant.
Six instructions et sept meditations, celle du dernier matin comprise,
remplissent son ouvrage.

Memoria de las obras practicadaspor las Seftoras de

la Caridad de San Vicente de Paul en la Repdblica
Mexicana, correspondiente al aiio de 1930-1931. In-8,
155 pages.
Les Filles de la Charit6 n'ont pas le droit de se montzer au Mexique;
mais de pieuse%dames s'y consacrent i leurs oeuvres avec un divouemeat qu'on ne saurait trop louer. Chaque annee nous arrive la longue
nous pouvons connomenclature de leurs bienfaits et chaque annm
stater que leur zile ne se refroidit pas. Elles mwritent bien que Dieu
Smette fin aux dures epreuves de leur patrie.

Vinzens von Paul. (Collection : Helden den Christentums.) In-i2, 56 pages.
Petite vie de saint Vincent de Paul parue dans la collection : Hiros
du christianisme. Un prttre de la Mission de la province allemande
ecrit a son sujet : a Je ne crois pas qu'en allemand existe un ouvrage
donne une si bonne idle de notre saint Fonqui, dans sa brieveti,
dateur. n

NOS DEFUNTS

MISSIONNAIRES
34. Sobocan (Mathieu), coadj., 25 mai, a Celje; 52 ans
d'age et 29 de vocation.
(Robert), clerc, Io juin, a Quito; 23, 3.
Dijardin
35.
36. Llamas (Dominique), coadj., 9 juillet, i Dighy;
3o, 13.
37. Van Rutten (Guillaume), pr&tre, 13 juin, a Beyrouth; 5o, 28.
38. Gonzalez (Richard), pretre, 14 mai, a Valdemoro;
44, 27.
39. Gleizes (Raymond), pr&tre, 3 juillet, a la Maison- "
Mere; 85, 6o.
40. Palau (Antoine), pr&tre, 3 juillet, K Figueras;
62, 44.
41. Moretti (Jean), pretre, 12 juillet, a Genes; 53, 26.
42. Byrne (Pierre), pr&tre, 15 juillet, a Perryville;
86, 67.
43. Pandeli6 (Joseph), pretre, 20 juillet, a Shanghai;
44, 25.
44. Obreza (Joseph), coadj., 22 juillet, a Tul!ar;
43, 745. Fernandez (Antoine), pretre, 22 juillet, a Maceda;
36, 18.
46. Bravo (Gavin), pretre, 23 juin x93o, a Potters
Bar; 25, 9.
47. Wang (Ambroise), pr&tre, 6 aotit 1932, a Pekin;
26, 6.
48. Coello-Mirquez (Claudin), pr&tre, 28 juillet, a
Surada; 34, 17.
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49. Horcajada (Maurice), pretre, 19 aout, a Madrid;
69, 52.
50. Antill (Eugene), pretre, 24 aout, a Los Angeles;
64, 4751. Smith (Jean), coadjuteur, 3 sept., a Blackrock;
80, 57.
52. Paus (Guillaume), pretre, 2 sept., a Essen; 57, 38.

NOS CHERES S(EURS
Adrienne Durand, a Montpellier; 38 ans d'"ge et 6 de vocation.
Irma Angot, a Paris; 66, 34.
Flore Smet, a Verviers; 39, 4.
Marie Schmitt, a Montolieu; 61, 37.
Frangoise Baysse, N Autun; 76, 57.
Amelie Lamballais, i Musinens; 38, i5.
Maria Tacchi, a Bologne; 76, 42.
Carlotta Chiellini, k Pise; 72, 40.
Filomena Picena, k Potenza Picena; 73, 46.
Claudia Carrera, & Turin; 77, 44.
Cornelia Santacruz, a Guatemala.; 23, 3.
Marie Melgar, k Quezaltenango; 41, 16.
Franwoise Przenieslawska, a Cracovie; 65, 41.
Catherine O'Connor, 5 Emmitsburg; 9g, 65.
Maria Rossi, a Turin; 26, 4.
Marie Landi, a Turin; 60, 41.
Frangoise Habermann,a Szekszard ;66, 47.
Ines Also, a Malvarrosa; 48, 27.
Adelaide Doy, A Barcelone; 70, 41.
Mathilde Rodriguez,. Jativa; 20, i.

Aubine Wojciega, Wagrowiec; 77, 60.
Yvonne Bessac, k Clichy; 43, 2i.
Pauline Lancelot, k Saint-Mande; 72, 51.

L6onie Pluvinage,

a Hesdin; 86, 62.

Jacinta Agesta, a Manille; 61, 35.
Victoria Crez, k Salamanque: 88, 65.
Maria Miralda, a Palma de Majorque; 56, 33.
Maria Minauf, a Cicor; 77, 46.
Maria Palmigiano, k Naples; 61, 38.

-
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Marie Dugas, a Gonesse; 76, 47Dolores Pintq, a Valparaiso; 86, 70.
Louise Leverrier, a Santiago; 70, 49.
Jeanne Maurin, a Paris; 49, 17,
Martine Zmuda, a Chelmno; 27, 3.
Josephine Trawiczek, a Bursztyn; 66, 44.
Francesca Sblendorio, a Naples; 66, 38.
Addolorata Giannotta, a Naples; 88, 56.
Maria Siracusa, a Chieti; 70, 49.
Italina Santi, a Coronata; 46, 19.
Mary O'Sullivan, k Tudhoe; 57, 3o.
Anna Unterrciner, a Salzbourg; 29, 6.
-Rosalia Koppl, A Schwarzach; 70, 45.
Mathilde Howath, k Budapest; 44, 6.
Marie Peternel, a Ljubljana; 48, 21.
ThirBse Draskovic, a Ljubljana; 72, 46.
Marie Prelec, a Menges; 69, 41.
Pilar Osacar, A Jaen; 48, 20.
Petra Uriol, k Tolede; 62, 36.
Laureana Cascagero, a Barcelone; 77, 58.
Marie Coing-Boyat, a Paris; 79, 57.
Gabrielle Boscat, a Valparaiso; 53, 33.
Bronislas Porzuczek,

a

Przeworsk; 27,

2.

Helen, Holland, A Montgomery; 31, 12.
Catherine Mullan, a Mill-Hill; 68, 39.
Anna Di Palo, a Naples; 78, 57.
Giuseppina Marchica, a Santeramo; 61, 42.
Gaetana Colamorea, a Acireale; 70, 43.
Bianca de Grazia, a Brindisi; 48, 27.
Maria Madinaveitia, a Ouernica; 40, i4.
Eusebia Artieda, a Madrid; 65, 47.
Antonia Rodriguez, h Jativa; 35, to.
Francisca Martinez, a Lugo; 3o, i.
Julienne Lion, a Paris; 5i, 3o.
Marguerite. Salvi, a Puteaux; 76, 54.
Anne Rochut, a Lyon; 79, 58.
Marie Potiron, k Metz; 9o, 66.
Eugenie Impens, a Gand; 57, 33.
Barbe Elek, a Klobildliget; 24, 3.
Julie Krivoszuczky, a Budapest; 57, 39.
Amdlie Glatzl, a Dult; 6o, 39.
Marie Rigaux, a Paris; 74, 5o.
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Domenica Scaglia, I Oristano; 49, 29.
Irene Gal, A Ladce; o2, i.
Marie Giraudel, a Montolieu; 5i, 31.
Jeanne Falgeres, a Aurillac; 81, 62.
Marie Hubert, a Rethondes; 80, 56.
Rose Chaptal, a Caen ; 63, 39.
Louise Chevallier, A Paris; 6o, 36.
Am6lie Ramirez, a Santiago; 70, 44.
Marie Balwiers,

a

Dult; 51, 29.

Marie Zinnauer, a Dult; 28, 4.
Thirese Allmannsperger; a Dult;31, 7.
Gertrude Stencel,

a

Poznan;

22, 2.

Angela Tufarelli, a Bitonto; 85, 63.
Elisabeth Carney, A Rochester; 89, 72.
Maria Redon, a Palma de Majorque; 74, 53.
Maria Bielsa, a Valdemoro; 62, 38.
Maria Escudero, A Seville; 5o, 27.
Juana Inurria, a Jaen;82, 61.
Casimira Herrero, A Ecija; 84, 62.
Josefa Murguiondo, k Madrid; 73, 49.
Louise Cartaillies, au Home; 86, 61.
Marguerite Nadal, a Chiteau-LUveque; 83, 6t.
Augustine Vaille, a Brianqon ; 36, 3.
Marie Abline, a La Paz;62, 35.
Marie Boucheta, a Lagny; 88, 6o.
Jeanne Rehaag, A Cologne; 47, 25.
Anna Cygan, a loznan; 71,48.
Julie Bruni, a Naples; 89, 69.
Angele Giordano, a Turin; 62, 4i.
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